ACTA ARCHAEOLOGICA TOMUS 43 by unknown
ACTA ARCH A EOLOGICA 
Academiae Scientiarum Hungaricae 
TOMUS XL I I I 1991 FASCICULI 1 — 2 
-1828 - ^ 
ACTA ARCHAEOLOGICA 
ACTA A R C H A E O L O G I C A 
A C A D E M I A E S C I E N T I A R U M H U N G A R ICA E 
A D I U V A N T 1 B U S 
I . HÓNA, S. B Ö K Ö N Y I , L. G E R E V I C H , I . D I E N E S , A. K U R I N Y I , M. SZABÓ, I . T O R M A 
R E D I G IT 
D. G A B L E R 
S I G I L L U M : A C T A A R C H H U N G 
T O M U S X L [ I I 1991 F A S C I C U L I 1 - 2 
Acta Archaeologica is abs t rac ted / indexed in Biological Abs t r ac t s , current Contents -Ar ts a n d Humani t i es , A r t s 
and Humani t i e s Ci ta t ion Index, GeoRef In fo rma t ion Sys t em, I n f o r m a t i o n Reper to ry of L i t e r a t u r e and Ar t s , 
Social Sciences Ci ta t ion Index 
I N D E X 
L. KAkosy: F i f t h p re l imina ry repor t on t he excava t ion in Thebes , tomb № 112 
(Season 1988) " :i 
L. Kákosy : Sixth pre l iminary report on H u n g a r i a n the excava t ion in Thebes, t o m b 
N ° 32 (Season 1989) ' 15 
M. Torbágyi : Griechischer Miinzumlauf im Karpu t enbecken . 1. Periode: l 'hilipp 11, 
Alexander der Grobe und Lysimaohus-Miinztypen 25 
Т. У иду : Die Okkupa t ion Pannoniens durch die Börner in der Zeit des Augustus . . . 57 
É. В. Bonis: Glasierte K e r a m i k der Spä t römerze i t aus Tokod 87 
E. Garam: U b e r Ha l ske t t en , Halsschmucke m i t Anhängern u n d Juwelenkragen 
byzant inischen U r s p r u n g s aus der Awarenze i t 151 
L. Bartosiewicz — A. Choyke: Animal remains f r o m the 1970 1972 excavat ions of 
l a t r u s (Krivina), Bulgar ia 181 
R E C E N S I O N E S 
ACTA ARCHAEOLOGICA 
AC ADEMI AE SCIENTIARUM HUNGARICAE 
A D I U V A N T I B U S 
I. BONA, S. BÖKÖNYI, J. DIENES, L. GEREV1CH, A. KUBINYI, 
M. SZABÓ, I. TORMA 
R E D I G I T 
D. GABLER 
TOMUS XLTII 1 - 2 
A K A D É M I A I K I A D Ó É S N Y O M D A , B U D A P E S T 
SIGILLUM: 1 9 9 1 
ACTAARCHHUNG 
I U L I O L Á S Z L Ó 
A N N I V E R S A R I U M O C T O G E S I M U M 
F E L I C I T E R A G E N T 1 
G R A T U L A M U R 
EX ANIMO AMICI 
L. KÁKOSY 
FIFTH PRELIMINARY REPORT ON THE HUNGARIAN EXCAVATION 
IN THEBES, TOMB № 32 (SEASON 1988) 
P R O G R E S S O F T H E W O R K 
The season's excavation-work at Thebes was connected on Janua ry 24, 1988 and com-
pleted on March 10. Several special field activities, such as restoring, photographing and measuring 
were finished later, on March 24. The staff of the Mission of the Eötvös University (Budapest) 
included Prof. L. Kákosy Field Director, Dr. E. Gaál and Z. Fábián Epigraphists, J . Kárpá t i 
Archaeometrist, I. Kozák Restorer, Gy. Csáki Engineer - Photogrammetry specialist, Dr. I. 
Kiszely Physical Anthropologist, J . G. Szalay (Sweden) Physical Anthropologist, A. Zboray 
Photographer. The Egyptian Antiquities Organization was represented by Inspector Talaat Abd 
el-Aziz. 
Two areas were selected for excavation: the big open court in f ront of the original entrance 
of the tomb, and the mound above the tomb. Excavation has been going on in the courtyard 
f rom 1986, but our progress has been greatly limited by the 5 m high heap of debris. During the 
present f i f th season the Mission's activity was concentrated in the western section of the court-
yard . The work was carried out in two phases. In the initial stage the advance was considerably 
slowed down by the collapse of a portion of the wall and ceiling of Room 11 of the tomb (see 
below). In the second stage, f rom February 13 on, we were able to to transfer the great major i ty 
of our workmen to the work in the court. Wa have reached the western rock wall and freed the 
façade of the tomb completely. The width of the court at the façade is 11,46 m, while the length 
could not be established, since we have not reached the gate yet . 
It is by now certain t h a t the courtyard was rectangular in shape. While four pillar bases 
came to light before the façade, f ive bases were discovered running parallel to the west wall in 
length {Fig. /.). As numerous fragments suggest, the façade and probably the pillars as well 
were originally covered by sandstone slabs brought, as it seems, f rom the nearest quarry, Gebel 
Silsileh, and provided with reliefs. As shown by pillar no. 4 along the wastern wall, the core of 
these were made up of roughly cut sandstone pieces of different sizes. On the base of pillar no. 4 
the lower course of stone was found still in situ. 
The court seems originally to have been designed as a peristylium, with a roofed the 
space between the pillars and rock-wall. The center of the court was most likely an open-air space, 
the sandstone blocks used for the ceiling mostly found between the pillars and the wall. The 
recovered blocks usually bear decorations comprising geometrical pat terns of red lines inter-
secting at right angles. The squares formed were painted white. On some of the blocks the squares 
were filled with red or green floral designs. On one, the squares contained black figurai decoration 
of small size. A square of good preservation shows Djehutimes in the gesture of adoration before 
Osiris. This latter block might have been part of either the outer sandstone casing of the western 
rock wall or of one of the pillars. 
The sandstone blocks can be divided into two groups: 1) Roof-blocks belonging to the 
covered parts of the court; 2) Blocks of the casing of the rock-wall, the pillars and the upper pa r t 
1* 
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Fig. la . Cour tyard of t o m b 32 
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Fig. 2. Stela on the façade of TT32 
of the fayade. A block with remains of a painted figure and a short hieratic graffi t i can he certainly 
counted to the latter group. 
The fayade of the tomb was decorated with four standing s ta tues of Djehutimes. Three 
of them to the west of the entrance, are partly preserved (lower parts), while the four th to the 
east of the entrance, was destroyed when a shaf t was hewn later near t o the fayade (see Four th 
Preliminary Report). The height of the s ta tues was originally around 170—175 cm, the width 
of the niches in which they stand being 64 cm. A funerary stela with the text of chapter 1 f rom 
the Book of the Dead is s i tuated between the first and second statue to the west of the entrance 
{Fig. 2). The scene above the text shows the mummy with a woman wearing a long blue dress 
behind it. Before the mummy is a wailing woman. Behind the heaped offerings the figure of the 
lector priest and a s tanding man can be seen. According to the inscription, the ritual of the "Open-
ing of the Mouth" is represented here. 
After the second s ta tue the wall bears the relief of a seated man, probably the owner of 
the tomb. The third s ta tue remained preserved nearly as high as the shoulders. It represents the 
deceased standing with his arms crossed in front of the chest. 
The decoration of the fayade continue on the west wall. The rock must have been covered, 
like the opposite eastern wall, with plaster which has almost completely disappeared. At the NW 
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corner of the court a section of the wall shows the now hardly visible scene of the Theban moun-
tain with the emerging Hathor-cow. After an offering table before the Hathor-cow, a man is 
depicted in adoration probably followed by another standing figure. The scene could be inter-
preted as alluding to chapter 186 of the Book of the Dead.1 On the rest of the wall the decorations 
is destroyed. 
The western wall of the court was surmounted by a mud-brick wall which had three 
holes, measuring 3 0 X 2 0 cm. Patches of soot suggest tha t they were used as lamp-niches. The 
f ragments of pottery and the leg of a shabti (niche no. 2) recovered in them were most probably 
not f rom their original context. Unfor tunate ly the instability of the brick-wall resulted in the 
collapse of its first layer af ter some days of excavation. 
As it turned o u t during the previous - fourth - season, the courtyard was used as 
a secondary burial place (see Fourth Preliminary Report) . The f i f th season has shown tha t both 
the lower and higher s t r a t a of the debris contained intrusive burials. In the N\V corner the lower 
par t of a lid of a wooden coffin was discovered lying on the floor-level of the court. The fragment 
of the coffin covered t he skeleton of a small animal, a kind of rodent, as well as t iny scraps of 
papyri. On one of them the hieratic sign uleph could be recognized. At the same place, about 2m 
higher, a skull of a male mummy with long black hair ( Fig. 3a-b), the legs of a mummy a 
fragments of a wooden coffin were discovered. Two fragments of another wooden coffin, found 
beside the western wall, were decorated with the picture of the legs of two human figures, one 
of them depicted in a strange running position of which only the legs are preserved. While the 
bulk of the recovered architectural f ragments were of sandstone, also several limestone pieces 
came to light too. One of them bears the figure of a lector priest before a seated person. 
The finds of the f i f th season confirmed again tha t numerous sandstone statues must have 
stood in the courtyard. A number of fragments of painted faces were recovered, while a group 
of f inds allows us to establish, at least approximately, the position of one of the statues. Near to 
• P . BARGUET: Le Livre des Morts des anciens égyptiens. Paris 1967, 272 — 3. 
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pillar no. 5, at the west side, the following parts of a s ta tue have been discovered: the back of the 
head with a part of t he back-support, the mouth and the two feet. 
Further f ragments of limestone stelophorous statues also came to light with hymns to the 
rising and setting sun. A third one was inscribed wi th a hitherto unidentified sun-hymn. 
The upper layer of the debris in the SW pa r t of the courtyard (c. 3 m above the floor 
level) yielded two f igurai ostraca (see List of Finds below). 
During the course of our work in the f i f th season we have dismantled the rests of the mud-
brick house discovered in our previous season (see Four th Preliminary Report).2 
The courtyard with its rich sandstone and limestone s ta tuary, with its painted reliefs 
and decorated pillars must have made, when intact , a luxurious impression, similarly the inner 
rooms of the tomb. 
The other area chosen for excavation was t he mound above the tomb. A serious problem 
had to be solved here a t the beginning of our season. During the absence of the Mission a par t 
of the ceiling collapsed and a great amount of debris crashed into Room II . The opening on top 
of the cliff occurred on the ground of a small mud-brick house above the tomb. The house was 
pulled down during summer 1987 and the hole was probably the result of the tremble caused 
by the falling brick walls. A huge crater had to be dug in the loose soil covering the face of the 
rock, in order to be able to locate the exact where abouts erf the opening. With the kind assistance 
of the Egyptian Antiquities Organization the hole could be sealed, af ter serious difficulties, with 
iron plates having placed them on low brick suppor t walls and iron railings. During this work 
it turned out tha t there was another tomb, previously unknown, above t ha t of Djehutimes. We 
had no opportunity to conduct a survey of it; t he short passage visible was not provided with 
inscriptions. 
Fragments of a burial belonging to the Dynas ty X X I came to light in the area of the 
crater (coffin f ragments , cartonnages). A remarkable find from here is a piece of wood with the 
representation of the head of a dei ty with an Udja t -eye above it. Furthermore, numerous funerary 
cones were found here (see the list of finds below). 
About 5 m to the south of the crater, jus t above the N W corner of the courtyard was 
another of our work areas on the mound. The excavation there was aimed at f inding an answer 
to the question, whether there had-been a pyramid a top the tomb or not. As mentioned in previous 
reports, a relief in Room II shows the entrance of t he tomb as being crowned by a pyramid {Fig. 
4). Since only a small area of the mound could be investigated, the question still remains open. 
This area again proved to be rich in stray finds. Besides numerous funerary cones, a f ragment 
of a gilded wooden Djed-pillar of wood, a blue fayence bowl, two demotic ostraca and the lower 
par t of an undecorated wooden coffin had been found (see the list of f inds below). 
A striking feature of the mound above t he tomb is the presence of numerous funerary 
cones bearing identical names (11 of Nb-Imn, 3 of Ichms, 2 of I j twj) . It is difficult to explain 
the presence of these cones here. Were the burials of these persons somewhere nearby? Indeed, 
t ha t of Nebamun (TT 179) is not too far from the tomb of Djehutimes. 
2
 I t should be no t ed t h a t a similar house was found b y Sir 11. Mond in the cour tya rd of t o m b No. 50 
(Neferhotep) . L . COLLINS, J E A 62 (1976) 19. 
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R E S T O R A T I O N A N D O T H E R A C T I V I T I E S 
1 ) Restoration 
The team of restorers of the Egypt ian Antiquities Organization continued its work in 
Room J. Having completed the cleaning of the side walls, they began to remove the sooth f rom 
the ceiling. On the already cleaned parts, several illustrations of chapter 17 of the Book of the 
Dead, fu r ther inscriptions and geometrical designs became visible. 
Our restorer, I. Kozák focused his a t tent ion on cartonnage fragments found during pre-
vious seasons. He managed to piece together a lid of a cartonnage-coffin f rom great number of 
t iny fragments (Fig. 5). Although incomplete, the main parts including the mask and the feet 
could be restored. The main religious motifs are the ram-headed bird (Amun) on the breast, below 
it a falcon with outspread wings and a sun-disk on its head, while on the legs of the mummy the 
so-called fetish of the Abydos nome (T3-wr; Gardiner Sign-list R17) is to be seen. The shaf t of 
the fetish is provided with the offering-formula text, including the words z3 P3-dj-Hnsw. One 
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Fig. 5. Liil of a car tonnage m u m m y - c a s e 
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may wonder whether the interpretat ion "son of Padikhonsu" is more preferable than the reading 
as one name, i.e. Za-Padikhonsu. The latter interpretation is supported by other f ragments with 
the same orthography, z3 without the stroke, which would then have denoted tha t the sign had 
the function of an ideogram. There was, moreover, no t race of another name (the name of the 
son) on the fragments. Since compound names formed with z3 are common,3 it is highly likely 
that the name of the owner of the cartonnage-coffin was Za-Padikhonsu. 
On stylistic grounds a dat ing to the 8th century B.C. seems the most suitable for this 
mummy-case. The motif of the ram-headed bird has a chronological relevance: it is a typical 
decoration in the 9th and 8th centuries later to be replaced in the 7th century by Nut with out-
spread wings.4 While cartonnage-coffins were popular in the 9th and 8th centuries, f rom the 
second half of the 8th century wooden anthropoid inner coffins came into vogue.5 The fragments 
of the coffin came from the lower part of the tomb which makes it likely t h a t Za-Padikhonsu 
chose for himself the sarcophagus chamber as a burial place. 
2.) The stela and Thot 
Tne stela on the façade of the tomb bears the opening lines of chapter 1 of the Book 
of the Dead.6 According to the introduction on several papyri this text had to be recited on the 
day of the burial, so it was with good reason t ha t it was cut on the wall near to the entrance. 
In the particular case of Djehut imes its use m a y have been motivated by the prominent role 
of the god Thot in this chapter. Thot appears again in different places of the tomb. In Room I 
two sides of Pillar С are provided with the representation of this god; furthermore, he is depicted 
in the Sun-bark in Room II and, finally, we see him supporting the sky on the side of the granite 
sarcophagi, a motif taken from the illustration of chapter 161 of the Book of the Dead. Obviously, 
the owner had chosen Thot to be the patron of his tomb, because his name by itself established 
close links between him and the deity. 
The orthography of Djehutimes ' name was also subject to research. On the south wall 
of Room I it is writ ten in a peculiar form: the ibis on the s tandard (Gardiner Sign-list G 26) is 
followed by the sign of the egg (Gardiner Sign-list H 8). Thus the hieroglyph of the egg had here 
the reading of ms which does not appear in the sign-lists." This seems to be something of a crypto-
graphy not used elsewhere on the walls of the tomb. 
3) Photographing and photogrammetry 
The system of registering cards initiated three years ago was fur ther developed. The 
cards bearing the description of the finds, the measurements and other da ta were provided with 
photos. Mr Gy. Csáki made a photogrammetrical recording of the wall-fragments and those of 
statues, as well as of those parts of the tomb t h a t were originally inscribed or decorated. By the 
use of twin cameras he made stereometrical photos suitable for computer processing. 
4) Since there are very few modern publications of Ramesside tombs, autopsy plays an important 
pa r t in collecting analogies. 
The neighbouring tomb of Nebsumenu (TT 183)8 displays in its architectural features 
striking similarities to tha t of Djehutimes. They must be contemporaneous and their owners 
3
 H . R A N K E , P N 2 8 0 ff . " s o n " . ( R . V A N W A U S E M , G M 8 3 ( 1 9 8 4 ) 8 1 - 8 3 ) . 
4
 J . H . TAYLOR, CdÉ 59 (1984) 31 - 32. The two signs read together ms (not z3). The normal 
5
 ibid. 31. sign for ms consists of th ree foxes ' skins. (Gardiner, 
6
 F o r this chap te r see W . CZERMAK, ZÄS 76 (1940) E G 465, F 31). 
9 - 2 4 . 8 I'M I2 , 289 — 290. To be publ ished by M a h m u d 
7
 This writ ing gives the clue to t he problem of the Abd er-Razik a n d Mohammed Saleh. 
s t range combinat ion of signs egg and jackal in meaning 
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relatives; this is demonstrated bv the presence of Djehutimes and his wife, Aset on the northern 
wall of Room I in TT 183. The titles of Djehut imes in t h a t t ex t are the following: "Overseer of 
the Fields in the South, the l'rince (h3ty-/)". The wife, Aset is "Mistress of the House, Chantress 
of Nebtuu" . This goddess has close links with Esna." Since Djehutimes bears the title "Governor 
of Esna" in the ceiling-inscription of the burial chamber of his own tomb, one is led to the con-
clusion t ha t both husband and wife were originally natives of Esna. 
The tomb of Thay (TT 23) from the reign of Merneptah is also si tuated nearby.1 0 The 
architecture again shows great similarities, but the most important feature analogous with the 
tomb of Djehutimes is the position of two shafts . In both tombs they are almost in identical 
places, i.e. in the longitudinal room (Room II) and in the courtyard to the right of the entrance 
from the spectator 's view respectively. The f inds recovered from the two shaf ts in Djehutimes ' 
tomb suggest a XX 1st Dynasty date (shaft in Room II) and the Ptolemaic period (in the court-
yard) respectively. Although the f inds and the shaf ts may originate f rom different epochs, one 
fact is f irmly established: the shaf t in the courtyard of Djehut imes must be later than the tomb, 
since hewing here resulted in the destruction of pa r t of the façade and one of its statues. One may 
safely conclude tha t the two tombs were re-used at the same time and the modifications were 
carried out according to analogous planning. 
L I S T O F K I N D S 
1) As mentioned above, numerous funerary cones11 have been discovered during the f i f t h season. 
Their individual description must be left for the final publication, and so it will suffice here to 
mention only the main types: 
a) "The true royal scribe of the Lord of the Two Lands, lahmes" . 
Three exemplars. A cone of this type was found in the first season in Room I. Davies — 
Macadam Type 178. 
b) "Herald of the Court of Law (rwyt), I j tw who was said also Mnjw-nf r" . Two exemplars. 
Davies — Macadam Type 282. 
c) "Scribe, Counter of the grain of Amun, Nebamun (Amunneb), son of the scribe It (Itef), born 
of lahmes" . Eleven examples. Davies Macadam Type 558. He was the owner of TT 179. 
2) Limestone ostracon with the drawing of a lion's head (Sakhmet). Courtyard, SW sector, upper 
level (c. 3 m from the floor), 16X10 cm (Fig. 6). 
3) Limestone ostracon with drawings on both sides. One of them represents a headless figure in 
red outlines in the gesture of adoration. The other side bears the complete figure of a praying 
man. The artist obviously tried to get routine in depicting figures in the at t i tude of praying. 
Courtyard, SW sector, upper level (c. 3 m f rom the floor), 2 2 x 1 1 cm (Fig.7). 
4) Demotic ostracon with two lines of text . Pottery. Found above the N W corner of the court-
yard. 8 ,1X5,9X1,2 cm. Ptolemaic. 
5) Demotic ostracon with three lines of text . Pottery. Found above the N W corner of the court-
yard. 8 ,5X5,9X1 cm. Ptolemaic. 
6) Blue fayence bowl. Found above the tomb. Rim diameter 11 cm. New Kingdom. 
7) Pot tery dish with geometrical design and probably a cross. Found in the higher s t ra tum (c. 
3 m above the floor) in the SW sector of the courtyard. Rim diameter 12,4 cm. Coptic. 
9
 W . B A R T A , L Ä I V , 3 6 3 - 4 . 1 1 N . DE G A R I S D A V I E S M . F . L . M A C A D A M : 
111
 I'M l2 38 -41. To be published by Fav/.ti H a i k a l A Corpus of Inscribed Egypt ian F u n e r a r y Cones. 
C f . L . C O L L I N S , J F A 6 2 ( 1 9 7 6 ) 3 4 . ' O x f o r d 1 9 5 7 ; A . E G G E B R E C H T , L Ä I I , 8 5 8 9 . 
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Fig. 7. L imes tone ostracon wi th a m a n in t he a t t i t u d e of p ray ing 
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8) Lower part of a wooden coffin in the form of a chest, without decoration. Found in the mound 
(western section) above the tomb. I t contained three skulls and scattered bones. Parts of the lid 
were recovered a t the same spot. 166,5x51 cm, height 38 cm. Roman or later. 
9) Painted sandstone block probably belonging to the casing of the wall or facade. On white 
ground the lower pa r t of a long garment survived. Beside it a short hieratic graf f i to (1 line). Found 
in the NVV sector of the courtyard. 3 6 x 3 1 cm, thickness 11,5 cm. 
10) Three stamped bricks with the name and titles of Djehutimes. Northern sector of the court-
yard. 3 3 X 1 5 X 7 cm; 20X15X7,5 cm; 6 X 6 , 3 X 3 , 8 cm. 
Notwithstanding the considerable difficulties caused by the collapse in Room II , the 
Mission's work made important progress in the f i f t h season. This was due to a great extent to the 
generous help of the Egyptian Antiquities Organization, and f irs t of all by Dr. Mohammed Nasr, 
Director of Antiquities in Gurna and our Inspector Talaat Abd el-Aziz. 
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SIXTH PRELIMINARY REPORT ON THE HUNGARIAN 
EXCAVATION IN THEBES, TOMB № 32 (SEASON 1989) 
The Mission of the Eötvös University (Budapest) resumed its work in TT 32 on 2 February 
1989; the season was finished on 20 March. The staff of the Mission was as follows: Prof. L. Kákosy 
Field Director, Dr. E. Gaál and Z. Fábián Epigraphists, Mrs. Zs. Vanek Egyptologist, Dr. S. 
Bökönyi Palaeozoologist, Dr. I. Kiszely Physical Anthropologist, T. A. Bács Pottery Exper t , 
.1. Kárpát i Archaeological Technician, 1. Kozák Restorer. The Egyptian Antiquities Organization 
was represented by inspector Talaat Abd el-Aziz. 
Т Н К C O U R T Y A R D OF T H E T O M B 
Like in the two previous seasons (cf. the Fourth and F i f t h Preliminary Report) the Mis-
sion focussed its efforts on the big courtyard before the entrance of the tomb of Djehutimes. 
Great difficulties were caused by the mass of debris covering the court. Since the heaps of rubble 
were of more than 5 m height, tons of debris had to be removed to free new sections of the bedrock, 
i.e. the original surface of the courtyard. The debris being very loose we had to make terraces to 
reduce gradually the pressure of the cover. This method proved satisfactory, but slowed down 
our progress in the lower s t ra ta and in the court itself. 
In spite of the difficulties we managed to clean a considerable portion of the west side of 
the courtyard. At first we found the sixth base of the western row of pillars. I t was made of sand-
stone and had a layer of irregular sandstone pieces on its top, constituting the lowermost course 
of stones which filled the core of the pillar. As shown by this row of stones, mortar was used 
copiously in the masonry of the core of the pillar. The core was covered with sandstone blocks 
bearing scenes in painted reliefs. A number of sandstone slabs have been unearthed beside the 
base mixed up with limestone ones probably swept off by the collapse of the pillar from the side 
wall of the court. The sandstone fragments display various subjects, e.g. t he figure of Djehutimes 
in the gesture of adoration, parts of two barques with red streamers waving in the wind. Another 
fragment which bears four jackal heads, was most likely the p a r t of a slab representing the jackals 
hauling the sun-barque. I t is to be hoped tha t information gleaned from the fragments can be 
combined later to give an overall picture of the principles underlying the arrangement of the 
decoration in some parts of the courtyard. 
During our work in the upper s t ra ta above the western part of the court we have again 
discovered the remains of mud brick walls belonging to a house built most probably in the last 
century (cf. the Fourth and Fi f th Preliminary Reports). On t he evidence of the straw lying there 
in large quantities, one of the rooms can be looked on as a stable, which contained a deep manger 
or a storage pit for feeder. 
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T H E LJYLON 
The most remarkable result of the s ix th season was t he discovery of the entrance to the 
court. It was a two-towered entrance-gateway (bhnt) like those of the temples. The western tower 
is a mud brick construction supported by a ra ther high rock base. A hole on t he north side enabled 
us to study the core of the building which consists of irregular stones f i t t ed together without 
mortar, i.e. a k ind of Cyclopean masonry, a t any rate in smaller scale than in Greece. The fellahs 
of Gurna are even today highly skilled in erecting such stone walls called rassa by them. There 
are two limestone slabs at the base of the inner face of the pylon. 
The fragments of a painted stone cavet to cornice which was found lying beside the tower 
must have been par t s of the ornament on the top. The walls of the tower were originally, at least 
partly, covered with stamped bricks bearing the name of Djehutimes. F o u r such bricks were 
unearthed next to the tower. The tower itself is 2.5 m high, the original height may have been 
about 3,5 meters (7 Egypt ian meh). The width cannot as yet be established. The part between the 
rock wall and the gateway is 4.8 m, but the tower may reach beyond the border of t he court. 
The short season did not allow for the complete excavation of the small tower. W e have 
freed the top and the northern side of it which yields in itself valuable information about the 
structure of the pylon. 
After the discovery of the entrance we have now a more complete picture of the courtyard 
than before. I t s original length was 15.42 m (approx. 30 Egypt ian meh) while its width 11.46 m 
(approx. 22 Egypt ian meh). The rock wall was flanked by a portico supported by 6 x 4 pillars. 
The centre was most probably an open-air space. Next to some of t he pillars — sandstone 
statues of the owner of the t o m b were erected. There were, moreover, a t least two limestone 
stelophorous s ta tues with hymns to the rising and setting Sun. The superb female head found 
during the 1986 — 87 season testifies to the presence of at least one s ta tue of the wife of Djehu-
times, Isis (cf. the Four th Preliminary Report) . 
We have no information as yet about the actual s t ructure of the gateway between the two 
towers. I t is to be feared t h a t the excavation of the eastern pylon-tower may be hindered by a 
village house which is very near to the eastern rock wall of the courtyard and may collapse if 
approached. A compulsory purchase and the compensation of the owner by the Egyptian 
Antiquities Organization is under consideration. Without dismantling a t least a room of this 
house it is ra ther doubtful whether we can completely excavate the entrance of the court. 
I t should not go unnoticed tha t the pylon played a remarkable pa r t in the modern history 
of the tomb. I t was the engineer and ant iquarian, Edmé François Jomard , one of the members 
of Napoleon's Commission in Egypt 1 who made the first investigations at the entrance of Tomb 32 
in 1 799. When he made a survey in the area of the Memnonium (Ramesseum) he collected s tamped 
fired bricks inside a rock tomb, obviously t h a t of Djehutimes, and later gave drawings of them 
in Description de l 'Égypte vol. II.2 These bricks bear the name of Djehutimes. What is partic-
ularly relevant, further, is his specification t ha t he saw "a small wall bui l t of bricks t ha t were 
all alike".3 The small wall can be none other t h a n one of the pylon-towers of Djehutimes covered 
with stamped bricks bearing his name. 
Thus we can see a remarkable concordance of evidence between Jomard ' s note and the 
results of our excavation. We learn from J o m a r d tha t at the end of the 18th century the pylon 
was still visible; the vast amount of rubbish mus t then be of later origin. The stratum of the mud 
brick domestic building in the court had considerably raised the level; subsequently, when the 
place became recently a dumping area of excavations,4 a fu r ther increase of the debris took place. 
1
 W . R . D A W S O N E . P . U P H I L L : W h o w a s W h o 2 P I . 4 8 , f i g . 6 — 8 . 
in Egyptology2 , L o n d o n 1972, 152. 
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Facade of the tomb 
1 
1 J 
0 2m Th0 cour tyard of T.T. 32. 
Fig. 1. P lan of the cour tya rd of Thebes, Tomb № 32 (Season 1989) 
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The original structure of the courtyard of T.T. 32. 
W O R K ABOVE T H E TOMB 
The Mission has continued its work also on t he mound of debris situated above the tomb. 
Here the rubbish is of ancient origin as is shown, on the one hand, by the relatively great number 
of s t ray finds, first of all funerary cones, and by two burials on the other. A white-painted primi-
tive coffin in the form of a chest, found in 1989, contained a m u m m y lying on its side. The coffin 
had not been provided with decoration and there was nothing of funerary equipment beside the 
mummy. The coffin was covered with a plain lid. The lack of well-published parallel pieces makes 
a dat ing rather risky; a t any rate it is improbable t h a t the burial could be earlier than the Ptolemaic 
Age or the first half of the Roman Period. A similar burial was found near by in 1988. 
No decisive evidence of the possible existence of a pyramid on the top of the tomb came 
to light up to now. The work must be continued here in the next season. 
F I N D S 
The following list represents a selection of the finds of a certain importance discovered 
during the sixth season: 
1) Stamped brick wi th the cartouche of Dsr-hprw-Rc stp-(n)-Rc, i.e. King Haremhab. Mud brick. 
From the upper s t r a t a above the S-W part of the court. 22 x 1 8 x 9 . 5 cm. 
2) Four stamped bricks with the name of Djehutimes. Fired, with traces of yellowish paint . 
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Beside the north wall of the western pvlon-tower. 1 ) 33 X 15 X 7 cm, 2) 33 X 16 X 8.5 cm, 3) 32.5 X 
X 15 X 7 cm, 4) 3 3 x 1 5 x 8 cm. 
3) Dummy canopic jar formed from one piece of limestone with a jackal head (Duamutef) . The 
ears and the nose are missing. The eyes are painted in black. A similar piece was found in Room 
I of the tomb (cf. First Preliminary Report, p. 15).5 Probably Dyn. XXI . Height 21.5 cm; widest 
diameter 10.1 cm; bottom diameter 7.2 cm (Fig. 6). 
4) Canopic jar fragment. Pot tery , with yellowish wash and dark brown painted hieroglyphs.6 
The name Tnjn3j remained preserved.7 F rom the filling above the S-W par t of the court. 4.9 x 
X 5 . 4 X 0 . 6 c m (Fig. 7). 
5) Royal(?) head. Painted terracotta, the right side of the face is missing, the nose is broken. 
Above the forehead there is a black band on the headdress- The head may have been par t of a 
stopper of a canopic jar. Found in the uppermost level of the debris above the S-E part of the court. 
Height 7.1 cm. 
Fig. 5. D e c o r a t e d s ands tone s l abs fallen f r o m t h e t he s ix th pi l lar 
3 C f . t he new Eng l i sh ed i t ion of t h e Desc r ip t i on : 
С н . С . G I L L I S P E — M . D E W A C H T E R : M o n u m e n t s o f 
E g y p t . The Napo leon ic Ed i t i on , P r i n c e t o n 1987, 31. 
T h e original F r e n c h t e x t r eads : " O n a t r o u v é u n petit-
m u r b â t i de b r i q u e s t ou t e s pare i l l es . . . " 
4
 A mass of d e b r i s was d u m p e d the re f r o m T T 
183 a n d a l i t t le c a m e f r o m T T 32 in t he f i rs t s eason 
w h e n the re w a s no sign y e t of t h e exis tence of a 
c o u r t y a r d . 
5
 A c t a A r c h H u n g 37 (1985) 15. D u r i n g D y n . X X I . 
t h e inne r o r g a n s were r ep laced a f t e r t h e m u m m i f i c a -
t ion, in smal l packages , i n t o t h e b o d y c a v i t y . T h e 
clinging t o t h e t r a d i t i o n a l c u s t o m s d e m a n d e d all t h e 
same t h e presence of t h e canop ic jars , a t least in 
symbol ic f o r m . 
6
 S imi lar ja rs were f o u n d n e a r b y in t h e t o m b of 
Q e n - A m u n . M. SALEH, A S A E G9 (1983) 23, p i . I I I . 
' C f . RANKE, P N I 391 ( 2 6 — 2 7 ) , 392 (3) . 
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Fig . 6. D u m m y canopio jar (Duamute f ) 
6) Fragment of a stelophorous statue. Only a small par t of the body and of the stela remained 
preserved. The round-topped stela bears the representation of the Sun-barque the Sun being 
depicted as a disk with uraeus. The inscriptions are the following: 
1. dw3 Hr-3hty m . . . 
2. . . . h t p m 3ht . . . 
1. "The praise of Re-Harakhty in . . . 
2. . . . who is setting on the horizon . . . " 
The text , originally between the two arms holding the stela reads: (Rc)j3jj m3c hrw m htp nf r 
nb im3h. " R c a j a the justified, in good peace, the honoured one." Limestone. From about 1 111 
above the bedrock in t he S-E part of the court, 
h. 16 cm thickness 13 cm 
w. 13.1 cm 
7) Ostracon with one line of hieratic text. Under it the drawing of a fabulous animal (horned 
snake with four legs). From the upper level of the debris above the S-\V part of the court. Pot tery. 
4 . 9 x 3 . 1 cm. 
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Fig. 7. F r a g m e n t of a p o t t e r y canopic jar 
8) Fragment of an ostracon with the drawing of a man ' s face. Before it is a palm branch. When 
complete, the picture may have originally represented the man as holding the branch. From the 
mound above the tomb. 
7 .9x4 .21 cm, thickness 0.6 cm. 
9) Pot te ry sherd (two joining pieces) with hieratic inscription: t3 mrht sps . . ., " the noble o i l . . .", 
the rest is missing. The vessel originally being an oil container, the inside was coated, which 
coating is still preserved on the sherd. Nile silt ware. 
16 .7x8 ; thickness 0.7 cm (Fig. 8). 
10) Small alabaster unguent container. The rim has vertical incisions forming a kind of ribbing 
around it. From the mound above the tomb. 
Height 3.C cm; rim diameter 3.2 cm, base diameter 1.8 cm. 
11) Upper half of an amulet. Full-faced figure with tall feather-crown on his head. The feather-
crown is pierced for suspending. The face resembles t ha t of Bes or a monkey. From the upper 
level of the S-W par t of the court. Green fayance. 
Height 2.3 cm, width 1.4 cm. 
12) Two Arabic talismans on paper. One of them is a piece of paper inscribed on both sides with 
a prayer mentioning the Angel of Death. The other is a small square pouch of textile containing 
four paper sheets with lines of letters in red ink. In addition to the sheets the pouch held a small 
piece of gazelle skin and grains of black cummin. (From high layers above the courtyard.) 
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Fig . 8. F r a g m e n t of an oil container 
A short note must be made on the numerous funerary cones found both in the debris of 
the courtyard and in the mound above the tomb. Most of them were broken and without stamps. 
In this season two cones of Davies—Macadam type no. 178 (l°hms) came to light again from the 
mound above the tomb. We learn f rom the results of the excavations of the Waseda University 
Archaeological Mission t ha t such cones were found in a tunnel beside the entrance of tomb TT 241 
a t el-Khokha.8 Although the owner was named Thms, his titles (Scribe of the Divine Writings, 
Child of the Nursery, etc.)9 are not identical with t ha t on cone type 178 (True King's Scribe of 
the Lord of the Two Lands), thus this provenance is somewhat surprising. At any rate I°hms 
had also another t ype of funerary cone.10 Again a cone bearing the name of Imn-nb (Neb-Imen), 
(Davies—Macadam t y p e 558) was found, who was the owner of TT 179 (el-Khokha).11 These cones 
are likely to have come to the area of TT 32 in the course of plundering the original tombs. 
As in the previous years, the Hungarian Mission enjoyed during its work the valuable 
assistance of the Egypt ian Antiquities Organization and first of all Dr. Mohammed Saghir, Dr. 
Mohammed Nasr and our Inspector Talaat Abd el-Aziz. I wish to express our best thanks to them. 
8
 J . KONDO, O r i e n t 23 (1987) 69. 1 0 KONDO, o p . c i t . 69. 
9 P M P 3 3 J . 11 PM l2 285. 
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GRIECHISCHER MÜNZUMLAUF IM KARPATENBECKEN 
1. P E R I O D К : M Ü N Z T Y P E N V O N P H I L I P P П, A L E X A N D E R D E R G R O ß E U N I ) L Y S I M A C H O S 
Die griechische Münzumlauf im Karpatenbecken kann in zwei gut voneinander zu tren-
nende Perioden gegliedert werden. Die erste Periode umfaßt in etwa die Zeit vom Ende des 4. 
Jahrhunder t s v. Chr. bis zum E n d e des 3. Jahrhunder t s v. Chr. In dieser Zeit kommen Münzen 
von Philipp II, Alexander dem Großen und Lysimachos in großer Zahl, sowohl in Schatzfunden, 
als auch als Einzelfunde, vor. Andere griechische Münztypen dagegen kommen nur sehr selten 
zum Vorschein, zumeist als Einzelfunde oder in Verbindung mit Münzen der oben erwähnten 
Herrscher in Schatzfunden. Griechische Münzen finden sich im Karpatenbecken fast ausschließ-
lich in Siebenbürgen, dem Banat und in geringer Zahl auch in Sirmien. 
Die zweite Periode erstreckt sich vom Ende des 2. Jahrhunder t s v. Chr. bis zum Ende 
des 1. Jahrhunder ts v. Chr. Die häufigsten Münztypen dieser Zeit sind Tetradrachmen von Thasos 
und Makedonia Pr ima und Drachmen von zwei adriatischen Städten, Apollonia und Dyrrhachium. 
Die Verbreitung dieser Münzen im Karpatenbecken entspricht im wesentlichen derjenigen der 
früheren Münzen, jedoch sind illyrische Drachmen in Sirmien wie auch in Süd-Ost-Ungarn überaus 
häufig vertreten. 
Die Einteilung in diese zwei Perioden ist nicht nur chronologisch begründet, sondern auch 
durch die unterschiedlichen Probleme, die mit den Münzen beider Perioden verbunden sind. In der 
ersten Periode handelt es sich vor allem um »lokale Probleme«. Die Münzprägungen der genannten 
Herrscher sind gut bearbeitet und daher der allgemeine chronologische Rahmen gesichert.1 So 
besteht für diese Periode die Aufgabe, auf Grund des Fundinhal ts zu bestimmen, wann diese 
Münzen in das Karpatenbecken gelangten. Bedauerlicherweise ist das zu dieser Periode gehörenden 
Münzmaterial wegen der Zerstreuung der fraglichen Münzhorte zumeist nur aus der Li tera tur 
bekannt . Photographien und ausführliche Beschreibungen stehen nicht zur Verfügung. Die 
genauere Zeitbestimmung ihres Zuflusses ins Karpatenbecken wird einerseits durch neuere Fund-
publikationen und anderseits durch nordbalkanische Fundanalogien ermöglicht. Die Probleme, die 
die Münzen der zweiten Periode betreffen, sind erheblich komplexer wegen des Mangels an grund-
legenden Untersuchungen zu den fraglichen Münztypen. Im Falle der Münzen von Thasos stehen 
weder die genaue Prägezeit noch die sichere Scheidung zwischen Originalen und Nachahmungen 
fest — Fragen, um die heftig gestr i t ten wird. Die im Karpatenbecken vorkommenden Münzen 
können zweifellos einen wertvollen Beitrag zur Lösung dieser Probleme leisten, jedoch kann die 
1
 N u r einige grundlegende Arbeiten werden zitiert : 
L E R I D E R , L . M Ü L L E R : Numisma t ique d 'Alexandre 
le Grand . Coppenhague 1855; E. T. NEWELL: Rea t t r i -
bu t ion of cer ta in t e t r a d r a c h m s of Alexander t h e 
Grea t . A J N u m 45 (1911) 1—10, 37—45, 113 — 124 
u n d A J N u m 46 (1912) 22 — 37, 110—115; E . T. N E W E L L : 
Alexander H o a r d s I I : D e m a n h u r 1905. NNM 19. 
1923; A. R . BELLINGER: Essays on t h e Coinage of 
Alexander t he Grea t . N u m S t u d i e s 11. New Y o r k 
1963; N. M. WAGGONER: T e t r a d r a c h m s f rom Baby lon . 
Greek Numismat i c s and Archaeology. Essays in 
H o n o r of Marga re t Thompson . Wet te ren 1979. 
2 6 9 — 2 8 0 ; L. M Ü L L E R : Die Münzen des thrakischen 
Königs Lysimachos . Coppenhague 1 8 5 7 ; T H O M P S O N 
( 1 9 6 7 ) . 
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Behandlung dieser Themen nur im Rahmen einer auf dem gesamten Münzmaterial basierenden 
Arbeit erfolgen, was den Rahmen der vorliegenden Untersuchung überschreiten würde. 
Aus diesem Grunde werden nachfolgend nur die Münzen der ersten Periode behandelt . 
Die Bearbeitung der Münzen folgt der traditionellen Methode, d. h. die einzelnen häufigeren 
Münztypen werden jeweils in eigenen Abschnitten behandelt . Die Ordnung des Katalogs weicht 
insofern von der üblicherweise alphabetischen Reihenfolge ab, als zunächst die heterogenen Funde, 
die verschiedene Münztypen enthalten, beschrieben werden. Darauf folgen die homogenen Schatz 
sowie die Einzelfunde, geordnet nach den Herrseherrn Phil ipp II, Alexander der Grol3e und 
Lysimachos und schließlich die Kategorie »Sonstige«, zu der alle anderen Münztypen gehören, 
von denen nur ein oder zwei Exemplare im Karpatenbecken zum Vorschein kamen. 
K A T A L O G 
Schatzfunde mit heterogenischem Inhalt 
1 B A R A N D A Kre i s B a n a t (J) 1963 
1 T d r — Phi l ipp II (Amphipol is 323 — 315 v . C h r . ) ; 14 ba rba r i s che N a c h a h m u n g e n - T y p I Ius i -Vovri rs t i . 
P. Popovic , S ta r ina r 31 (19,SO) 1 7 1 - 1 7 7 
2 C H I S I N E U - C R I S (Kis jenô) K o m . Arad (R) 1835 
Es ist bekann t 57 T d r von Alexander d e m Großen , 50 Tdr v o n Lysimachos , 5 T d r von Seleucos Г, 20 — 25 
barbar i sche Tili- von Husi-Vovriest i T y p u n d u n b e k a n n t e Menge Tdr von Ph i l ipp II aus dem u rsprüngl ich 
263 S tücke e n t h a l t e n d e n F u n d . 
P i n k 35 und 138. Nr . 135, Mi t rea 33. Nr . 66, Wink le r 64. N r . 5, P r e d a 119. N r . 9, IGCH 459 
3 K R E Ö E D I N 2 (J) 1953 
29 T d r — Alexander ; 1 Tdr — Phi l ipp I I I ; 1 T d r — Demet r ios Pol iorketes; 6 T d r — Lys imachos ; 3 T d r — 
Seleucos I; 10 Tdr — Athen a u s dem 4. J h . v . Chr.; 23 ba rba r i s che Tdr — T y p Husi-Vovriest i . 
P. Popovic , N u m i s m a t i c a r (1983) II -20 
4 N A G Y H Ö R C S Ö K P U S Z T A K o m . Fejér (U) 
I St — Alexander (Amphipol is 336 — 323 v. Chr.); 136 T h r — Phi l ippeus N a c h a h m u n g e n . 
Göhl, N K 14 (1915) 1 2 5 - 1 2 7 , Göhl 6, P i n k 141. Nr . 203 
5 P E T R O S A N I (Pet rozsény) K o m . H u n e d o a r a (R) 1867 
E t w a 200 Phi l ippeus N a c h a h m u n g e n von u n b e k a n n t e m T y p u n d einige T d r von Alexander d e m Großen. 
D e r F u n d ist ze r s t r eu t . 
Gooss 4 4 - 4 5 , Göhl 6, l ' ink 75, R o s k a 224. N r . 44, Mitrea 49. N r . 22, Wink le r 70. Nr . 20, P r e d a 435. Nr . 44 
6 P O T O C K o m . Caras-Sever in (R) 18. J h . 
E t w a 100 Phi l ippeus N a c h a h m u n g e n von B a n a l e r T y p und d a r u n t e r vielleicht a u c h einige or iginalen Phi l ipp 
II T d r . Der F u n d ist ze r s t r eu t und die versch iedenen Beschre ibungen dieses F u n d e s sind sehr kont roversa l . 
Berkeszi e rwähn t (S. 34) n u r N a c h a h m u n g e n , dagegen Mi t r ea 29. Nr . 15 auch Originalen, obwohl er Berkeszi 
z i t ie r t . Das es sich u m B a n a t e r N a c h a h m u n g e n hande l t , ist n u r V e r m u t u n g , weil aus diesem Gebie t solche 
T y p e n — als E i n z e l f u n d — b e k a n n t sind ( N K 13 (1914) 133, Pink 45) P r e d a 57. Nr . 10 e r w ä h n t n u r Ein-
ze l funde , aher in d e r A n m e r k u n g zi t ier te e r diesen S c h a t z f u n d aus dem 18. J h . auch . 
7 R A M N A (Raf fna ) K o m . Timis (R) 1902 
E t w a 144 Tdr , me i s t ens Ph i l ippeus N a c h a h m u n g e n von R a i n n a T y p und einige originalen Ph i l i pp II und 
Alexande r Tdr . 
Göhl, N K 6 (1907) 1 —4, aber er beschrieb n u r die N a c h a h m u n g e n , Berkeszi 35, Göhl 5, P ink 45 u n d 143. Nr . 
264, R o s k a 234. Nr . 4, abe r er e r w ä h n t n u r N a c h a h m u n g e n , Mit rea 29. Nr . 12, Wink le r 66. N r . 17, SCIV 7 
(1956) 274, P r e d a 6 2 - 6 3 , IGCH 461 
2
 Popovic h a t leider die griechischen Münzen n ich t 
ident i f iz ie r t , u n d auch nicht aus führ l i ch beschr ieben . 
So k o n n t e ich nur einige E x e m p l a r e w e g e n des 
ziemlich schlecht ge lungenen P h o t o s iden t i f iz ie ren . 
Die N u m e r i e r u n g e n t s p r i c h t de r j en igen der P u b l i k a t ion 
von Popov ic . T e t r a d r a c h m e n des A lexande r s des 
Großen 
1. A r a d u s 3 1 6 / 5 — 3 0 1 v. Chr. Cf. T H O M P S O N ( 1 9 8 1 ) 
35. Nr . 12 abe r IAP n e b e n A n k e r 
2. M a r a t h o s vor 306 v. Chr. 
3 . Bab i l on 3 1 6 — 3 1 0 v . Chr . SNGCop 8 3 3 
5 . Amphipo l i s 2 8 0 — 2 7 0 V . Chr . M A T H I S E N 9 2 
7 . E c b a t a n a 3 1 1 — 3 0 3 v . C h r . H U N T E R 2 6 . N r . 5 2 
u n d C f . N E W E L L , E S N 1 6 8 
1 1 - 12. Amphipol i s 280—270 v. Chr. M A T H I S E N 81 
Nr . 80. 
15. Amphipol i s 310—298 v . Chr. T H O M P S O N (1981) 
42 
18. Amphipo l i s 280—270 v. Chr. M A T H I S E N 92 
T e t r a d r a c h m e n des Lys imachos 
3 4 . M a g n e s i a 2 9 7 / 6 — 2 8 2 / 1 v . C h r . T H O M P S O N 1 7 4 
35. L a m p s a k o s 297/6—282/1 v. Chr . T H O M P S O N 
171. Nr . 43 
36. Ses tos 297/6—282/1 v . Chr. T H O M P S O N 170. 
N r . 31 
37. L a m p s a k o s 297/6—282/1 v. Chr . Cf. V U C K O -
VIC T O D O R O V I C 2 4 7 . N r . 1 6 6 
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8 T U L G H I E S (Tölgyes) — N A G Y N Y I R E S (Miresu Mare) K o m . Maramures (R) 1939-11)40 
7Tdr — Alexander T y p (6 Tdr von Seleucos I und 1 Tdr in Prione 230 180 v. Chr. geprägt); 197 Philippeus 
Nachahmungen (2 Bana te r Typ, 4 R a m n a Typ, 77 Tulghies-Miresu Mare Typ, 89 Tulghief-Copaceni Typ, 12 
Crieiova Typ, 2 Agris Typ, 2 Jiblea T y p und 9 "Cifre R o m a n e " Typ). Popescu, Dacia 9 — 10 (1941 - 1 944) 
201 - 2 2 9 , Kerenyi, N K 43 (1944) 9 - 1 4 , Pröda 7 5 - 7 0 , Säsianu 1 7 6 - 1 7 9 . Nr . 139 
9 Em Banater Kreis (R) 1807 
1 Tdr — Phil ipp II; 38 Philippeus Nachahmungen Typ Banater . 
Pink 41 und 134. Nr. 17, Mitrea 33. Nr. 08, Pröda 56. Nr . 2. Wahrscheinlich e rwähnt Winkler 66. Nr. 27 und 
70. Nr. 35 den gleichen Fund , als sie einen etwa 300 Tdr enthal tenden Fund aus 1804 — ohne aus-
führliche Beschreibung — erwähnt, weil sie Pink zitiert. Nach IGCH 463 enthä l t dieser Fund 58 Tdr von 
Philipp II, meistens Nachahmungen und 106 Tdr von Alexander dem Großen. Ein Teil des Fundes ist in 
Wien deponiert . 
Schatzfunde von Münzen des Philipps II 
10 ATEL (Hetzeldorf) Kom. Tarnava Mare (К) 
Mehrere St von Philipp II, aber der F u n d ist zerstreut. Mitrea 32. Nr. 54, Winkler 04, Nr. 1, IGCH 427 
11 BUIA K o m . Sibiu (R) 1922 
17 Tdr — Philipp I I 
Preda, SCIV 7 (1956) 276, IGCH 426 
Schatzfunde von Münzen Alexanders des Großen 
12 CODLEA (Feketehaloin) Kom. Brasov (R) 
6 St — Alexander 
Roska 85. Nr . 14, Mitrea 50. Nr. 31, Winkler 08. Nr. 6, IGCH 409, Mitrea 1982. 0 5 - 7 3 
13 DRENCOVA (Berzasca) Kom. Caras-Severin (R) 1882 
200 St — Alexander 
Berkeszi 17, Milleker I. 35, Göhl 5, Roska 70, Mitrea 47. Nr. 4, Winkler 08. Nr . 3, IGCH 400 
Schatzfunde von Münzen des Lysimachos 
14 GRÄDISTEA M U N C E L U L U I (Gredistye, Várhely, Sarmizegetuza) Kom. Hunedoara (R) c. 1800 1800 
Über 2000 St von Lysimachos aus dem F luß von Strigy. Gooss 40, ArchKözl V. 30, Mitrea 48. Nr . 20, 
Winkler 72. Nr. 6 
15 HATEG (Hátszeg) Kom. Hunedoara (R) c. 1540 1550 
E twa 40000 St von Lvsimachos. Der Fund ist zerstreut. ,1. Eckel, Doctrina I. S. L X X X X 1 1 , Schoenvisner 25, 
ArchKözl V. 30, N K 14 (1915) 84, Gobi 5, Téglás, H T R T É 9 (1896-1898) 3 - 1 1 
Mitrea 49. Nr . 21, IGCH 670 
16 OCOLISU MIC (Kisoklos) Kom. Hunedoara (R) 
280 St — Lysimachos 
Winkler 72. Nr . 10, IGCH 407 
Einzelfunde von Münzen des Philipps II 
17 B E C I C H E R E C U L MIC (Kisbecskerek) K o m . Timiç (R) 
St. und Tdr . Berkeszi 2, Gold 6, Mitrea 47. Nr . 2, Winkler 64. Nr . 2 
18 B E L I B O R G (Gálya) K o m . Timis (R) 1901, 1903, 1904 
7 Tdr. Berkeszi 20, Milleker 1 H. 81, Göhl 5, Roska 96, Mitrea 28. Nr. 7 
19 BENCECUL D E SUS (Németbencsek) K o m . Timis (R) 1905 
1 St. Milleker I I I . 19, Berkeszi 10, Gobi 5, Mitrea 28'. Nr. 2, Winkler 64. Nr . 3 
20 COI tONINI (Lászlóvár, heute : Pescari) Kom. Caras-Severin (R) 
1 Münze von Philipp I I . Berkeszi 2, Winkler 64. Nr. 7 
21 CRrCIOVA (Kricsova, Kricsó) Kom. Timis (R) 
Mehrere Tdr . Milleker I. 70, Berkeszi 24, N K 13 (1914) 131, Göhl 5, Roska 143. Nr. 324, Mitrea 29. Nr . 9, 
Winkler 64. Nr. 8 
22 KELEIUA Kom. Bács-Kiskun (U) 
Mehrere Bronzemünzen. Göhl 5 
23 K I S N E Z S É N Y (J) 
1 Tdr. NK 13 (1914) 18, Gold 5, Mitrea 28. Nr . 1 
24 LÄPUSNIC (Nagvlaposnok) Kom. Timis (R) 
2 Tdr. Winkler 64. Nr . 1 1 
25 LECHINTA Kom. Cluj (R) 
1 Tdr. Roska 259. Nr. 75, Winkler 64. Nr . 12 
26 LUETA (Lövete) Kom. Harg i t a (R) 
2 Tdr. SCN 2 (1958) 405 
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27 L U T I T A G M U E N I (Agyagfalva) Kom. H a r g i t a (R) 
1 St . Gooss 9, Göhl 5, Roska 12. N r . 9, Mitrea 30. Nr . 37, Winkler 04 N r I i 
28 M E D I A S (Medgyes) Kom. Sibiu (R) 
1 Pos thumus T<Ír. Preda 35. N r . 13 
29 M E H A D I A K o m . Timis (R) 
Tdr . Winkler GO. Nr. 15 
30 N A G Y H A L Á S Z K o m . Szabolcs-Szatmár (U) 
1 St . Göhl 5 
31 R E G H I N (Szászrógen) Kom. Mures (R) 
Tdr . Gooss 47, Mitrea 30. Nr . 38 
32 RTSNOV (Rozsnyó) Kom. Brasov (R) 
2 Tdr . Winkler 66. Nr . 19, SCÎV 7 (1956) 276 
33 R O S I A MONTANÄ (Verespatak) K o m . Alba (R) 
1 Tdr . Winkler 66. Nr. 20 
34 SIC oder SÄG K o m . Sälaj (R) 
1 Tdr . N K 14(1915) 82, Göhl 5, Mi t rea 32. Nr . 63, Winkler 66. Nr . 22 
35 S IGHISOARA (Segesvár, Schäsburg) Kom. Mures (R) 
1 Bronzemünze. BSNR 6 7 - 6 9 ( 1 9 7 3 - 1 9 7 5 ) 317 
36 ÇIMLEUL S I L V A N I E I (Szilágysomlyó) K o m . Sälaj (R) 
1 St . N K 14 (1915) 81, Göhl 5, R o s k a 2 7 4 - 2 7 5 . Nr . 224, Mitrea 32. N r . 62, Winkler 66. Nr. 21 
37 SZOMBATHELY Kom. Vas (U) 
1 Tdr . Göhl 5 
38 T E R E G O V A K ß m . Caras-Severin (R) 1874 
4 Tdr . Berkeszi 43, Göhl 5, Mi t rea 29. Nr. 10, Winkler 66. Nr . 23 
39 TONCIU (Tacs) K o m . Bis t r i t a -Näsäud (R) 
Mehrere Tdr . N K 14 (1915) 82, Göhl 5 
40 VELEM-Szentv id Korn. Vas (TJ) 
1 Tdr. Göhl 5 
41 ZLATNA (Zalatna) Kom. Alba (R) 
1 Tdr . N K 14 (1915) 82, Gold 5, Mitrea 32. Nr. 60, Winkler 66. N r . 25 
Einzelfunde von Münzen Alexanders des Großen 
42 ВECICH E R E C U L MIC (Kisbecskerek) K o m . Timis (R) 
1 Tdr . Berkeszi 2, Göhl 6, Mit rea 47. Nr . 2, Winkler 68. Nr . 1 
43 CARASOVA (lvrassova) K o m . Timis (R) 
1 St. Mitrea 48. Nr . 16, Winkle r 68. Nr. 4 
44 C O R O N I N I (Lászlóvár, heu te : Pescari) K o m . Caras-Severin (R) 
1 Tdr. Milleker I I I . 24, Berkeszi 13, Göhl 6, Mitrea 48. N r . 13, Winkler 68. Nr. 7 
45 CRICIOVA (Kriesova, Kriesó) K o m . Timis (R) 
1 Münze von Alexander. Wink le r 68. Nr . 8 
46 CUGIR (Kudzsir) Kom. Alba (R) 
1 Tdr. Roska 144. Nr . 332, Wink le r 68. Nr . 9 
47 C U S D R I O A R A (Ivozárvár) K o m . Cluj (R) 
1 St . Göhl 6, R o s k a 137. N r . 262, Mitrea 50. Nr . 33, Winkler 68. N r . 10 
48 DOST/VT (Hosszútelek) K o m . H u n e d o a r a (R) 
1 Tdr. N K 17 (1918) 110, Göhl 6, Mitrea 49. N r . 26, Wink le r 68. N r . 11 
49 D U N A Ú J V Á R O S Kom. F e j é r (U) 
1 Dr (301 -297 v. Chr. SNGCop 1075), 1 D r (Miletos 4 - 3 . J h . v . Chr . SNGCop 895) 
Dunaú jvá ros , In terc isa Museum luv . — 
50 Umgebung von E S Z T E R G O M K o m . K o m á r o m (U) 
1 Tdr (Byblos vor 318 v. Chr . Cf. SNGCop 8 0 4 - 8 0 5 ) Esz te rgom, Balassa Bál int Museum Inv . 63. 13. 1 
51 Komi ta t Fe jé r (U) 
1 Tdr (Babilon 3 3 1 - 3 2 9 v. Chr. SNGCop 813). 
Székesfehérvár, I K M 66. 523. 1 
52 G U S T E R I T A (Szenterzsébet, Hamersdo r f ) K o m . Sihiu ( iL 
2 St. Gooss'25, N K 14 (1915) 82, Göhl 5, R o s k a 265. Nr . 130, Mitrea 49. Nr. 24, Winkle r 68. Nr . 12 
53 H I É R E G K o m . K o m á r o m (U) 
1 St. J . Borsos: Pápa i ref . főg imn. éremgy. I I . P á p a 1911, 4. N r . 27, Göhl 6 
54 J I D O V I N (Zsidovin, Bersovia) K o m . Caras-Severin (R) 
1 Tdr . Berkeszi 48, Göhl 6, R o s k a 313. Nr . 7, Mitrea 48. Nr . 18, W i n k l e r 68. Nr . 2 
55 K Á L L Ó S E M J É N Kom. Szabolcs-Szatmár (U) 
1 St. N K 13 (1914) 20, Göhl 6, Mitrea 50. Nr . 40 
56 K A R Á D K o m . Somogy (U) 
1 St. N K 13 (1914) 17, Göhl 6, Mitrea 50. Nr . 41 
57 KARLOVO Bana l (J) 1846 
1 St. Mitrea 47. Nr. 1 
58 K R S K A N Y K o m . Ni t ra (TSCH) 
1 Tdr. Ondruch 65. Nr. 119 
59 LOMNITZ Gebirge K o m . P o p r a d (TSCH) 
1 St. Ondruch 66. Nr. 118 
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60 L U E T A (Lövete) K o m . Harg i ta (R) 
2 T d r . SCN 2*(1958) 403 
61 M E H A D I A K o m . Timis (R) 
1 T d r . Winkler 68. Nr . ' 15 
62 M I L C O V E N I (Mirkovác) K o m . Caras-Severin (R) 
1 St , Roska 184. N r . 244, Winkler 68. Nr . 16 
63 N Ä S A U D Kom. Cluj (R) 
2 T d r . Winkler 70. Nr . 17 
64 N O C R I C H (Újegyháza , Leschkirch) K o m . Sibiu (R) 
1 Tdr . Gooss 33 , 'Göh l 6, Winkler 70. Nr . 19 
65 P A N C I O V A (Pancsova) (J) 
Mehrere Tdr . Berkeszi 32, Göhl 6, Mi t rea 47. Nr. 5., aber er e rwähnt n u r 1 Stück. 
66 P R O S T E A M A R E (Nagyekemező, h e u t e : Tirnava) K o m . Sibiu (R) 
1 St . Göhl 5, Mitrea 49. Nr. 29, Winkle r 70. Nr . 22 
67 R E M E T E A M A R E (Temesremete) K o m . Timis (R) 1906 
1 St , Berkeszi 3 5 - 3 6 , Göhl 5, Mitrea 48. Nr . 10, Winkler 70. Nr. 25 
68 R O V I N E (Magyarpécska) Kom. A r a d (R) 
1 T d r . P ink 140. N r . 172, Winkler 70. Nr . 26 
69 S A C U I E N I K o m . Bilior (R) 
1 St . BSNR 6 7 - 6 9 (1973 -1975 ) 317 
70 S E L E U Ç (Szászszőlős, Klein Alisch) K o m . Mures (It) 
1 Tdr . Roska 129. N r . 205, Winkler 70. Nr . 27 ' 
71 S Î N T 1 M R E U (Hegyközszentimre) K o m . Bihor (R) 
1 St . Göhl 6, Mitrea 50. Nr . 38, Winkle r 70. Nr . 28 
72 S O P O T U L V E C C H I (Ó-Sopot) Korn. Caras-Severin (It) 1878 
3—5 Tdr . Milleker I . 101, Berkeszi 36, Göhl 6, Roska 215. Nr . 70, Mi t rea 48. Nr. 12, Winkler 70 N r 29 
73 S T E J A R I S U L (Prépost fa lva , Groß-Probs tdor f ) K o m . Sibiu (It) 
1 St . Gooss 46, Göhl 6 
74 U N G U R E N I (Gergelyfája , Gergeschdorf) K o m . Sibiu (R) 
1 S t . und Tdr. Gooss 22, N K 14 (1915) 82, Göhl 6, R o s k a 97. Nr . 28, Mi t rea 49. Nr . 28, Winkler 70 N r 31 
75 V Ä L I U G 
1 St. Mitrea 48. Nr . 15, Winkler 70. N r . 33 
76 V A R S Ê T (Versec, Vrsac) (J) 
1 T d r und Dr. Berkeszi 46, Göhl 6, Mit rea 48. Nr . 7 
77 V E L C H I B E C K E R E K (Nagybecskerek, Becicherecul Mare) 
1 S t . N K 6 (1907) 66, Berkeszi 10, N K 14 (1915) 82, Göhl 5, Mitrea 47. N r . 3 
78 V R A C S E V G A J 
1 St . Milleker I . 190, Berkeszi 48, Göhl 5, Mitrea 47. Nr . 6 
79 V U K O V A R (J) 
1 S t . Göhl 6 
80 Z E M U N (Zimony) (J) 
I D r (Miletos 4 - 3 . J h . v. Chr. SNGCop 895) Crnobrn ja 29. Nr . 1 
Einzelfunde von Münzen des Lysimachos 
81 B U C I U M (Bucsony) K o m . Cluj (R) 
J St . Mitrea 50. Nr . 36, Winkler 72. N r . 1 
82 CIATA K o m . H u n e d o a r a (R) 
1 St , Winkler 72. N r . 4 
83 F I R T U Ç U (Firtos-Várallya) (R) 
1 S t . Roska 169. N r . 129, Winkler 72. Nr . 5 
84 G R Ä D I S T E A M U N C E L U L U I (Gredistye, Várhely, Sarmizegetusa) K o m . H u n e d o a r a (R) 
1 St . Apulum 10 (1972) 6 5 5 - 6 6 0 , B S N R 6 7 - 6 9 ( 1 9 7 3 - 1 9 7 5 ) 317, 1 St, (8. 51 G) SCIV 12 П9611 Uf t 
85 H A T E G (Hátszeg) K o m . Hunedoa ra (R) 
1 St , Göhl 6, R o s k a 105. Nr . 21, Winkler 72. Nr . 7 
86 K Á L L Ó S E M J É N K o m . Szabolcs-Szatmár (U) 
1 S t . N K 13 (1914) 20, Mitrea 50. N r . 40 
87 K O S I C E (Kassa) (TSCH) 1935 
I S t . Ondruch 67. Nr . 125 
88 L O M N I T Z Gebirge K o m . Poprad (TSCH) e. 1860 
1 St , Ondruch 65. N r . 118 
89 M E H A D I A K o m . Timis (R) 
1 Münze von Lysimachos. Winkler 72. N r . 9 
90 P E T R O S A N I (Petrozsény) K o m . Hunedoa ra (R) 
1 S t . und 4 Tdr . Ac t aMN 9 (1972) 3 8 5 - 3 8 6 , B S N R 7 0 - 7 4 (1976-1980) 570 
91 Ç I M L E U L S I L V A N I E I (Szilágysomlyó) K o m . Sälaj (R) 
1 St . N K 10 (1911) 64, Mitrea 50. Nr . 37, Winkler 72. Nr . 13 
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Sonstige griechische Münzen im Karpatenbechen aus dem 5—3. Jh. v. Chr. 
92 B R A T I S L A V A - D U B R AVK A (TSCH) 1928 
I Trihemiobol - R h o d o s ( 3 3 3 - 3 0 4 v. Chr. BMC 6 5 - 6 0 ) Ondruch 66. N r . 120 
93 B R E S T E A (Brestye) Kom. Timis (R) 1877 
1 T d r - Ant iochos I I I ( 2 2 3 - 1 8 7 v. Chr.) 
Berkeszi 12, Göhl 10, Roska 50. N r . 206, Mitrea 48. Nr . 8, Winkler 158. N r . 2 
94 C E G L É D Kom. P e s t (U) 
1 A E — Sizilien Syracus Hieron I I (274 — 216 v. Chr.) Cegléd, Kossu th Museum Inv . — 
95 C U C E R D E A Korn . Mures (R) 
1 A E - Messembria (3 — 2. J h . v . Chr.) 
Winkle r 160. N r . 11, Glodariu 220. Nr. 62 
96 D E V I N Kom. Bra t i s l ava (TSCH) 
1 Diobol — Lucan ien Heraeleia (4 — 3. Jh . v. Chr. Head 72) Ondruch 66. N r . 122 
97 DUNAALMÁS K o m . Komárom (U) 
1 Tdr . - Phi l ipp I I I . Göhl 6 
98 Umgebung von E S Z T E R G O M K o m . K o m á r o m (U) 
1 A E - Ptolemaios Philadelphos I I ( 2 8 4 - 2 4 7 v. Chr. Cf. BMC 56 mit Gegenstempel) 
Esztergom, Balassa Bálint Museum Inv . — 
99 F A R N A Kom. Lev ice (TSCH) 1945 
1 A E - Aeolien E l a e a (c. 300 v . Chr . Cf. ВМС 6 - 9 ) Ondruch 66. Nr . 123 
100 K o m i t a t F E J É R (U) 
1 AE - C a m p a n i e n Neapolis (c. 2 7 0 - 2 4 0 v. Chr. SNGCop 504) I K M 66. 525. I 
1 A E - Sizilien Mamert inien ( 2 2 0 - 2 0 0 v. Chr. Särs t röm Grupp X V I . A. b.) I K M 66. 529. I 
1 AE - Sizilien Syracus Agathokles (304 — 289 v. Chr. SNGSweden 570) I K M 66. 538. 1 
1 AE - Sizilien Syracus H i e r o n II ( 2 7 4 - 2 1 6 v. Chr. SNGCop 835) I K M 66. 528. l a 
- 1 AE - Sizilien Syracus Hie ron I I ( 2 7 4 - 2 1 6 v. Chr. SNGCop 839) I K M 66. 528. 1b 
- 1 AE - Sardin ien Punische P r ä g u n g ( 3 0 0 - 2 6 4 v. Chr. SNGMünchen 1721) IKM 66. 521. 1 
— 1 AE - Syr ien Antiochos I I I ( 2 2 2 - 1 8 7 v. Chr. BMC 43) I K M 66. 512. 1 
101 KAMENICA K o m . Nove Z a m k y (TSCH) 1922 
1 A E - Demet r ios Poliorketes ( 3 0 6 - 2 9 3 v. Chr.) 
Ondruch 69. N r . 137 
102 K E L E B I A K o m . Bács-Kiskun (U) 
1 A E - Phi l ipp I I I ( 3 2 3 - 3 1 7 v. Chr.) Göhl 6 
103 K I S H A R T Y Á N 
1 D r - Campan ien Cales (3. J h . v. Chr.) M N M E t . 95A. 1911. 4 
104 K O P Á N C S K o m . Csongrád (U) 
1 griechische Bronzemünze (Ptolemaios?) . 
P á r d u c z - B á l i n t , Dolgozatok 1937. 138 
105 M A L E KOSI H Y K o m . K o m a r n o (TSCH) 1920 
1 A E - Sizilien Syracus (c. 212. v. Chr. BMC 684) 
Ondruch 68. N r . 132 
106 M A L E L E V A R E K o m . Senica (TSCH) 1925 
1 Tetrobol — Thrak i en Thasos (41 1—405 v. Chr.) 
Ondruch 66. N r . 124 
107 MOIGRAD K o m . Sálaj (R) 
1 AE - Thrak ien Byzant ium (с. 221 v. Chr.) 
Glodariu 217. N r . I l ' 
108 MUËLA Kom. N o v e Zamky (TSCH) 1924 
1 A E — Sizilien Syracus (c. 241 v. Chr.) 
Ondruch 67. N r . 128 
109 N Y Í R E G Y H Á Z A K o m . Szabolcs-Szatmár (U) 
1 St - Kor in thos ( 3 5 0 - 3 3 8 v. Chr. BMC 244) 
Nyíregyháza, J ó s a András M u s e u m 70. 1. 1 
110 Ó B U D A (Budapes t ) 
— 1 AE — Sizilien Akragas ( E n d e des 5. J h . v. Chr.) BTM 77. 2. 7 
— 1 AE - P to l ema ios Soter I (Zypern 2 9 5 - 2 8 4 v. Chr. BMC 7) BTM 77. 2. 65 
1 11 O R A D E A (Nagyvárad) K o m . Bihor 
— 1 AE — Campan ien Neapol is (4 -3. ,Jh. v . Chr. Head 38) 
— 1 AE - L u c a n i e n Thurioi (4. J h . v. Chr. Head 87) 
— 1 Dr - P h i l i p p I I I ( 3 2 3 - 3 1 7 v. Chr.) 
Säsianu 137. N r . 86 
112 PÁTINCE K o m . Komarno (TSCH) 
1 Didr - L u c a n i e n Thurioi (c. 4 5 0 - 4 0 0 v. Chr. Head 86) 
Ondruch 65. N r . 116 
113 PLES1VEC K o m . Roznava (TSCH) 
1 D r - K o r i n t h o s ( 5 0 0 - 4 3 1 v . Chr. BMC 79) 
Ondruch 65. N r . 115 
114 S E N E C K o m . Bra t i s lava (TSCH) 1960 
1 AE - Sizilien Naxos (c. 300 v. Chr. SNGCop 711) 
Ondruch 69. N r . 136 
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115 S Z E G E D K o m . Csongrád (U) 
1 AE - Sizilien Mamert in ien (nach 228 v. Chr. Cf. SNGCop 449) P r iva t Besitz 
116 SZŐNY K o m . K o m á r o m (U) 
1 AE — K a r t h a g o (3. J h . v. Chr. Müller 1 6 9 - 1 7 2 ) B i r ó - S e y 41 
1 AE - Thrak ien B y z a n t i u m (3. J h . v. Chr. SNGCop 490) M N M E t 90/1890 (verschwunden) 
117 TIMIÇOARA (Temesvár) K o m . Timis (R) 1961, 1964 
- 1 AE — Pan t ikapa ion (3. J h . v. Chr.) 
SCIV 16 (1965) 609, Glodariu 221. Nr. 78 
- 1 AE - Epeiros Byllis ( 2 6 0 - 1 6 8 v. Chr.) 
SCIV 15 (1964) 571, Glodariu 217. Nr. 8 
118 ZALABA K o m . Levice (TSCH) 1923 
1 AE — Ionien Smyrna (3. J h . v. Chr.) 
Ondruch 67. Nr . 127 
119 ZEMUN (Zimonv) (J) 
- 1 Dr - Phi l ipp I I I ( 3 2 3 - 3 1 6 v. Chr.) 
- 1 A E — Cassandros (316 — 297 v. Chr.) 
- 1 A E - Py r rhos ( 2 8 8 - 2 8 4 oder 2 7 7 - 2 7 2 v. Chr. SNGCop 1195) 
Crnobrn ja 2 9 - 3 0 . Nr. 1 - 4 
* In dem Ka ta log wurde der F u n d von Z e m u n (Hunter 17—40, Mimik 36. Nr . 20) nicht a u f g e f ü h r t , 
weil dieser F u n d P . Popovic (Numizmat icar 5. 1982. 13 — 39) nach z u m Fund von J a b u k o v a c (D. Vuckovic-
Todorovic, S ta r inar 20. 1969. 241—303, Mimik 35. N r . 15) gehört . 
B E W E R T U N G 
Die. Münzen Philipps II 
Die Münztypen Philipps I I bilden die erste Gruppe, die im Karpatenbecken in größer 
Anzahl vorkommen. Hier beschränkt sich ihre Verbreitung im wesentlichen auf Siebenbürgen 
und das Banat . Außerhalb dieses Gebiets f inden sich nur wenige Einzelmünzen (s. Abb. 1 — 2). 
Heute steht außer Frage, daß die Münzen Philipps II während des 4. und 3. Jahrhunder t s v. Chr. 
in das Karpatenbecken gelangten und ihr Umlauf diese Zeitspanne nicht überschritt .3 Die rumä-
nische Forschung (insbesondere die Arbeiten C. Predas) bewies schon vor geraumer Zeit, daß 
K. Pinks4 Ansicht über eine Präge- und Umlaufzei t der Münzen Philipps II im 2. J h . v. Chr. 
nicht haltbar ist. Der Arbeit von G. Le Rider folgend w ird diese Frage hier als entschieden betrach-
te t : Philipps I I Gold-Statere wurden bis 315/10 v. Chr., die Silber-Tetradrachmen bis e twa 294 
v. Chr. geprägt.5 
Der Zweck der folgenden Untersuchung ist es zu klären, ob die Münzen Philipps II noch 
zu seiner Lebzeit oder erst später das Karpatenbecken erreichten. Im Hintergrund dieses scheinbar 
bedeutungslosen chronologischen Problems s teht jedoch eine wesentlichere Frage: der Charakter 
der Beziehungen zwischen den Völkern des Karpatenbeckens und den Griechen. Wenn es gelingt, 
den genaueren Zeitpunkt der Ankunf t der Münzen zu bestimmen, ist dami t zugleich ein Hinweis 
gewonnen, auf welche Weise sie hierher gelangten, als Austauschmittel oder als Sold und Beute. 
Natürlich ist es nur möglich, diese Frage nach der Erörterung der übrigen griechischen Münzen 
zu beantworten. Zunächst kehren wir zur Frage der Chronologie zurück. 
Es ist sehr schwer, genau zu bestimmen, zu welchem Zeitpunkt diese Münzen hierher 
gelangten, da wir nur wenige Angaben über ihre Prägezeit haben. Es gibt im Karpatenbecken 
nur zwei Tetradrachmen Philipps II , deren Prägezeit einigermaßen gesichert ist. Einer gehört 
zum Münzfund von Baranda,® der sonst keltische Münzen von Husi-Vovriesti Typ enthäl t , der 
andere ist ein Einzelfund von Médias.7 Beide Gepräge sind posthumus. Die Münzschätze, die 
Münzen von Philipp 11 enthalten, wurden meist in der zweiten Hälfte des 3. Jh . v. Chr. oder 
3
 C. PREDA: Triburi le geto-dace si circulatia 
monedelor lui Phi l ip al I I - lea la no rd de Dunare . 
SCIV 7 (1956) 267—288; PREDA (1966); C. PREDA: 
Ü b e r die Anfänge der " b a r b a r i s c h e n " Münzprägung 
vom Typ Phi l ipps I I . J b N u m 20 (1970) 63 77; 
P R E D A . 
4
 PINK 30—32. 
5
 L E R I D E R . 
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о 1 Gold 
1 Tetradrachmen 
1 Kleingeld (Kleinsilber oder Bronze) 
Sp. Spätposthumus 
später, zusammen mit keltischen Münzen, geborgen (Tab. 1). Diese Münzschätze enthalten jedoch 
nur einige wenige Münzen von Philipp I I eine Tatsache, die darauf hinweist, daß diese Münzen 
damals nicht mehr oder nur in sehr begrenzter Zahl vorhanden waren. In größerer Anzahl finden 
sich die Münzen Philipps I I nur in zwei Münzschätzen, denen von Atel und von Buia. Beide ent-
halten keine anderen Münzen und sind wohl aus diesem Grunde vom IGGH ans Ende des 4. 
Jh . v. Chr. datiert , obwohl sie unpubliziert und die genauen Fundumstände daher unbekannt 
sind.8 
Um die genaue Zeit des Zuflusses der Münzen Philipps I I ins Karpatenbecken festzu-
stellen, untersuchten wir auch die Funde dieser Münzen außerhalb des Karpatenbeckens. I n der 
rumänischen Tiefebene gibt es vier Schatzfunde, die unter anderem Tetradrachmen Philipps I I 
enthalten (Tab. 2). Wir wissen aber nur im Falle des Fundes von Scärisoara,9 daß es sich um eine 
posthume Prägung handelt. Dieser Fund en thä l t außerdem noch im 4. Jh . v. Chr. geprägte Drach-
men von Histria und eine ganz frühe, etwa um 300 v. Chr. zu datierende, lokale Nachahmung 
einer Münze Philipps I I . Wir haben keine genaue Information über die Prägezeit der acht Tetra-
drachmen Philipps II , die zum Münzfund von Curtea de Arges gehören, der ans Ende des 4. 
Jh . v. Chr. dat ier t wird.10 Die Prägezeiten der Münzen Philipps II aus dem Fund von Tintea,1 1 
6
 P. POPOVIC: O s z t a v a v a r v a r s k o g n o v c a iz 8 ICíCH 427, IGCH 42(I 
B a r a n d e . (Trésor do m o n n a i e s b a r b a r e s do B a r a n d a ) 9 PRÉDA (1966). 
S t a r i n a r 3 1 ( 1 9 8 0 ) 1 7 1 — 1 7 7 . 1 0 I G C H 4 2 5 
' P R E D A 3 5 . N r . 1 3 . 1 1 P R E B A 3 6 . N r . 2 1 . 
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V Ende 4. 
Jh. v. 
17 Ende 4. 
Jh . v. 
6 Ende 4. 
Jh. v. 
200 4/3. Jh. V . 
2 300 3. Jh. v 
c. 260 3/2. Jh. V . 
с 
100 3. Jh. v 
с. 200 3/2. Jh. V . 
с. 114 3/2. Jh. V . 
с. 200 3/2. Jh. V . 
67 3/2. Jh. V . 
15 Anfang 
2. Jh. v. 
131 3/2. Jh. V 
280 3/2. Jh. V . 
10000 1. Jh. v 
Mehr 
tausend 1. Jh. v. 
der etwa um 300 v. Chr. datiert wird, sind ebenfalls unbekannt , hier jedoch kamen sie zusammen 
mit den zur f rühesten Periode der Kelto-Dakischen Münzprägung gehörigen Münzen zum Vor-
schein. Keine Information haben wir über die Münzen Philipps II , die sieh in dem ins 3. Jh . v. ( 'hr. 
dat ierten Münzfund von Bätäsani fanden.12 Außerdem enthielt dieser Fund Münzen von Alexander 
dem Großen und Lysimachos, zu deren Prägezeit ebenfalls genaue Angaben fehlen. In der rumä-
nischen Tiefebene sind 14 Einzelfunde bekannt , 12 von ihnen sind posthume Prägungen Phi-
lipps II.1 3 
In Bulgarien gibt es nur 4 Münzfunde, die Tetradrachmen Philipps II enthalten und 
etwa zwischen 340 — 330 v. Chr. verborgen wurden.14 So ist davon auszugehen, daß die Mehrheit 
dieser Münzen zu Lebzeiten Philipps geprägt wurden. Die meisten Münzschätze in Bulgarien, 
die Münzen Philipps II enthalten, wurden am Ende des 4. Jh . v. Chr. verborgen (Tab. 3 — 8). 
Jedoch enthalten die in dieser Zeit verborgene Münzfunde meistens schon posthume Prägungen 
von Philipp II.15 G. Le Rider hat nachgewiesen, daß die Mehrzahl der Münzen Philipps II — sowohl 
die Statere als auch die Tetradrachmen — erst nach seinem Tode geprägt wurden.16 Hieraus 
erklärt sich, daß im nördlichen Balkan Münzen Philipps II in ihrer Mehrheit erst nach seinem Tode 
1 2
 S C 1 V 2 3 ( 1 9 7 2 ) 1 3 5 . 
1 3
 P R E D A 4 1 . F i g . 1. 
14
 Bejanovo: C H 7. 1985. Nr. 41; Dupni tza : 
IGCH 729; Umgebung von Popovo: IGCH 730; 
Botevgrad : Y O U R O U K O V A 2 2 1 . 
15
 Münzschatz von Nord Griechenland 1959: LE 
R I D E R 2 7 3 ; L a r n a c a : L E R I D E R 2 7 7 ; M e g a r a : L E 
R I D E R 3 1 4 ; Haghioi Theodoroi : L E R I D E R 31 LI; 
R o j a n t z i : L E R I D E R 3 0 4 — 3 0 9 . 
16
 L E R I D E R 4 3 5 f f . 
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с. 300 v. 
с. 300 v. 
е. 300 v. 
с. 280 v. 
с. 280 275 
с. 250 v. 
с. 220 -200 
3. Jh . v. 
Ende 3. 
J h . v. 
3/2. Jh . v. 
с. 40 v. 
с. 310 330 
с. 300 v. 
3. Jh . v. 
Anfang 
1. Jh . v. 
auftauchen. Wenn also im thrakischen Gebiet, das seit langer Zeit direkten Kontak t mit Make-
donien hatte, posthume Prägungen überwiegen, dann ist es sehr wahrscheinlich, daß auch in der 
rumänischen Tiefebene und im Karpatenbecken die Münzen Philipps IL posthume Prägungen 
sind, was die wenigen datierten Exemplare ja auch bestätigen. Demzufolge wird man davon aus-
zugehen haben, daß die Münzen Philipps II frühestens während der Regierung Alexanders des 
Großen, wahrscheinlich jedoch noch später, ins Karpatenbecken gelangten. 
Das Ende des Umlaufs der Münzen Philipps II wird, wie schon erwähnt, durch ihr ver-
einzeltes Vorkommen in den keltischen Münzfunden markiert . Das heißt: wohl um die Mitte 
des 3. J h . v. Chr. fand ein Umlauf bereits nicht mehr s ta t t . 
Es ist bemerkenswert, daß as im gesamten Karpatenbecken keinen einzigen größeren 
Schatzfunde dieser Münzen gibt, lediglich c. 30 Stücke aus 25 verschiedenen Fundorten bekannt 
sind. Die geringe Anzahl überrascht, da wir wissen, daß die Kelten wie auch andere Völker im 
Karpatenbecken solche Münztypen nachahmten. So hä t te man erwarten können, daß auch die 
Münzen Philipps 11 — zumindest während einer best immten Zeit — in großer Menge vorhanden 
waren und ihrer Beliebheit wegen nachgeahmt wurden, als ihr Zufluß erloschen war. 
Die Münztypen Alexanders des Großen 
In der ersten Periode des griechischen Münzumlaufs sind die Münzen Alexanders des 
Großen am häufigsten im Karpatenbeeken vertreten. Seine Münztypen, wie auch die seines Vaters, 
wurden noch lange nach seinem Tode weiter geprägt, in Makedonien bis ca. 272 v. Chr.17 im griechi-
17
 M A T H I S E N 1 0 0 - 1 1 4 . 
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с. 340 -330 
с. 325 -320 
Ende 
4. Jh . v. 
Ende 
4. Jh . v. 
Ende 
4. Jh . v. 
Ende 
4. Jh . v. 
Ende 
4. Jh . v. 
Ende 
4. Jh . v. 
Ende 
4. Jh . v. 
Ende 
4. Jh . v. 
Ende 
4. Jh . v. 
Ende 
4. Jh . v. 
Ende 
4. Jh . v. 
c. 280 v. 
c. 280 v. 
c. 250 v. 
c. 250 v. 
c. 2 5 0 - 2 2 0 
c. 228- 220 
Ende 
3. Jh . v. 
sehen Mutterland, Kleinasien und einigen S täd ten des Pontusgebietes noch länger.18 Diese 
sogenannten spätposthumen Prägungen — vor allem Tetradrachmen — sind an ihrem Stil und 
ihrer Größe leicht zu erkennen. Von ihnen sind keine Exemplare im Karpatenbecken bekannt . 
Ansonsten haben wir es bei den Münzen Alexanders mit dengleichen Problemen zu tun wie bei 
den Münzen seines Vaters. Die Münzen Alexanders sind zumeist aus der Li tera tur bekannt, weder 
genaue Bestimmungen noch ausreichende Beschreibungen stehen zur Verfügung. So kann die 
Ermi t t lung des genauen Zeitpunktes ihres Auf t re tens im Karpatenbecken nach der bei den 
Münzen Philipps I I angewandten Methode vorgenommen werden. 
Es gibt im Karpatenbecken 9 Schatzfunde, die Münzen von Alexander enthalten, nur 3 
von ihnen sind einigermaßen ausreichend dokumentier t . Der Fund von Codlea enthielt 6 Münzen 
18
 CH. BOEHRINGER: Zur Chronologie Mittelhel-
lenistischer Münzserien 2 2 0 — 1 6 0 v. Chr. Berl in 1972. 
6 f f , 5 2 f f ; T R O X E L L ; F . S . K L E I N E R : T h e A l e x a n d e r 
T e t r a d r a c h m s of P e r g a m u m and Rhodes . MN 17 
( 1 9 7 1 ) 9 5 — 1 2 5 ; M. N . W A G G O N E R : P ropon t i s H o a r d . 
R N 2 1 ( 1 9 7 9 ) 7 — 2 9 ; M. P R I C E : Mi thr ida tes V I 
E u p a t o r , Dionysios a n d the Coinages of t he Black 
Sea. NC il 9 6 8 1 1 - 1 2 . 
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Tabelle 4 
Z - js 8 
Fundorte — m ® i-h m Д ^ « _ 
südlieh des Balkan- — Z Д о -, Y _
 x — — x ~ J e 'E -, Gesamtzahl Verbergungzeit 
gebirges -g T . I - n f e g J â i i ^ ^ l ï c - ' l ' i ï - S S 
.& 1 I I § J a S .1 S I I f l 1 'I I 1 1 1 S 
Рн <j ь ^ д л < % w <i < А и еч И H s я со м 
Alexandrovo 10 - - - - - - - 10 с. 340 330 
Careva Poljana о 11 - - - _ _ _ _ _ _ 11 с. 340- 330 
Kara Bunar о З + 6 1 - - - - - - - - - - - - _ - - - 64 с. 340 330 
Belovo - 9 - - - - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 9 с. 330 320 
Pamiedovo X _ _ _ _ _ _ _ _ _ X X X X с. 330 320 
Plovdiv 70 - - 70 с. 325 310 
Brestovza 94 41 - - — - — - 135 с. 325 310 
Goljamo Cocoveni o2-)-X X _ _ _ . _ — с. 100 с. 325 -310 
Gojamo Sivacevo X X - - - - - - - - - с. 100 с. 325 310 
Izvoroiio 137 63 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 200 с. 325 310 
Kiiment 2 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 с. 325 310 
Mogilovo X X - _ _ _ _ _ _ _ 150 с. 325 310 
О vei Kladenec X X _ _ _ _ _ _ _ 110 с. 325 -310 
Prohore X X - - - - - - - - 270 с. 325 310 
Alexandrovo X X _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 с
. ю о с. 325 310 
Almau 40 - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40 Ende 
4. Jh. v. 
Borimeckovo X — — — — — — — — - _ _ _ _ _ _ X Ende 
4. Jh. v. 
Dragomir 60 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60 Ende 
4. Jh. v. 
Alexanders, von denen 5 zu seinen Lebzeiten und eine nach seinem Tod (in 322 v. Chr.) geprägt 
wurden. Die beiden anderen Schätze wurden erst viel später verborgen. Der Münzschatz von 
Tulgliies-Miresu Mare enthielt neben 201 verschiedenen Nachahmungen von Münzen Philipps II , 
die zur ersten Periode der sogenannten Geto-Dakischen Münzprägung gehören (zweite Hälf te 
des 3. Jh . v. Chr. und erste Hä l f t e des 2. Jh . v. Chr.), 6 von Seleucos 1 geprägte Münzen vom 
Alexandertyp und eine am Ende des 3. Jh . v. Chr. in Priene emitt ierte Tetradrachme vom Alexan-
de r typ (dieses Stück ist m. W. die einzige so späte posthume Tet radrachme Alexanders im ganzen 
Karpatenbecken). Der Fund von Krecedin wird durch die in ihm enthaltenen Nachahmungen 
vom Husi-Vovrieçti Typ an den Anfang des 2. Jh . v. Chr. datiert . Dieser Fund enthielt darüber-
hinaus Tetradrachmen aus Athen aus dem 4. Jh . v. Chr. und Tetradrachmen von Philipp I I I , 
Demetrios Poliorketes, Lysimachos und Seleucos I. Leider enthält die Veröffentlichung dieses 
Fundes durch P . Popovic nicht die genaue Bestimmung und Beschreibung dieser griechischen 
Münzen. Die mangelhafte Qualität der Photographien erlaubte es mir nur 9 Stücke zu identifi-
zieren und zwar als früh posthume Prägungen Alexanders. Von ihnen wurden 5 am Ende des 
4. J h . v. Chr. und 4 zwischen 280 und 270 v. Chr. geprägt.1 9 Ihrem Stil und der Größe nach zu 
urteilen handelt es sich auch bei den übrigen um f rühpos thume Prägungen. 
Der keltische Münzfund von Nagyhörcsökpuszta enthielt einen noch zu Lebzeiten Alexan-
ders geprägten Stater. 
Ob die Funde von Petrosani und Ramna wirklich Münzen Alexanders enthielten, ist 
gänzlich unsicher. Seihst wenn es sich um ein oder zwei Exemplare handeln sollte, ist unbekannt , 
wann und wo sie geprägt wurden. 
19
 Siehe A n m . 2. 
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1 I I f § I 1 I 1 I 1 1 I м Ï I I I 1 I 3 
Gospodinci 17 
Harmanl i 11 
И- -
-
Ribno 2 0 - 3 0 
- — 
Stara Selo 20 
-
Turi ja X 
Nova Zagora — 172 
M 5 — 
Zitnica ré 2 kg -
Mogilovo 56 47 
Momcilovci X X 
Mracenik Ol 1 + 1 -
Nevrokop 9 + 7 
Turi ja 2 X X 
Pr japorec 2 0 0 - 3 0 0 -
Blagun 2 f 29 4 3 
Borovec 1 6 + 4 2 
Malko 
о 2 3 о 0 2 о 4 ol о,5 
О/ 
Topolovo 
Sliven 116 11 1 




4. J h . v. 
11 Ende 
4. Jh . v. 
2 0 - 3 0 Ende 
4. Jh . v. 
20 Ende 
4. Jh . v. 
X Ende 
4. J h . v. 
177 Ende 
4. J h . v. 
2 k g Ende 
4. Jh . v. 
104 Ende 
4. J h . v. 
6 Ende 
4. J h . v. 
3 Ende 
4. J h . v. 
48 Ende 
4. J h . v. 
15 Ende 
4. J h . v. 
200 300 c. 2 9 0 - 2 7 5 
38 e. 2 9 0 - 2 7 5 
13 c . 290 — 275 
с . 100 c. 2 9 0 - 2 7 5 
133 c. 2 9 0 - 2 7 5 
315 c . 290 275 
Der sogenannte Banater Fund enthielt Tetradrachmen Alexanders (weitere Informationen 
sind nicht bekannt) neben einigen Münzen von Philip]) II und früheren keltischen Nachahmungen, 
die zum etwa in der Mit te des 3. Jh . v. Chr. oder noch etwas f rüher geprägten Banater Typ gehö-
ren.20 Der Münzschatz von Chisineu Cris, der wegen der zum Husi-Vovriesti Typ gehörenden 
barbarischen Nachahmungen an das Ende des 3. und den Anfang des 2. Jh . v. Chr. zu datieren ist,21 
enthielt 57 Tetradrachmen Alexanders, 50 Tetradrachmen von Lysimachos und ein Tetra-
drachme von Seleucos I sowie einige Tetradrachmen Philipps II , deren genaue Anzahl unbekannt 
ist, sowie die schon genannten Münzen des Husi-Vovriesti Typs. 
Ausführliche Angaben fehlen auch zu dem Fund von Drencova, der Statere Alexanders 
enthielt und das E n d e des 4. Jh. v. Chr. dat ier t wird.22 
2 0
 P R E D A 5 9 . 22 I G C H 4 0 0 . 
2 1
 P R E D A 1 2 6 — 1 3 1 . 
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Im Falle der Einzelfunde von Münzen Alexanders sind meist nur die Nominalien bekannt-
Unter den wenigen best immbaren Exemplaren finden sich sowohl Münzen, die zu seinen Leb-
zeiten geprägt wurden, als auch sogenannte f rüh posthume Tetradrachmen (s. im Katalog). 
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Asparuhovo 202 10 
Deultum X X 
Jasna Poljana 010 ol4 
Ajtoska 146 5 




2 - 1 - - 1 
322 c. 275 250 
100 2. Hälfte 
des 3. Jh. v. 
21 2. Hälf te 
des 3. Jh . v. 
72 c. 200 190 
44 c. 200 -190 
60 c. 340 330 
212 c. 325-310 
15 kg c. 325-310 
24 c. 325 -310 
152 Ende 






10 c . 3 4 0 - 330 
X c . 340 - 330 
31 c . 340 330 
6 c . 3 4 0 - 330 
4 c . 330 - 320 
21 c . 3 3 0 - 320 
23 c . 3 3 0 - 320 
10 c . 3 3 0 - 320 
83 c . 3 3 0 - 320 
66 c . 330- 320 
7 c . 3 2 5 - 310 
180 c . 325 310 
50 c . 3 2 5 - 310 
22 c . 325 310 
1000 Ende 
4. Jh. v. 
6 Ende 
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4. Jh . v. 
Ende 
4 Jh. v. 
Ende 
4. Jh. v. 
Ende 
4. Jh. v. 
Ende 
4. Jh . v. 
Ende 
4. Jh. v. 
Ende 
4. Jh. v. 
Ende 
4. Jh. v. 
c. 290- 275 
c. 290-275 
c. 275- 250 
e. 275- 250 
c. 275—250 
2. Hälfte 
des 3. Jh. v. 
Darüber hinaus ist es notwendig, nach Anhaltspunkten unter den Münzfunden außerhalb 
des Karpatenbeekens zu suchen. Zu nennen ist der Fund von Stateren Alexanders in Gildau,23 
der als der früheste bet rachte t werden kann. Er scheint wegen seines Fundinhaltes mi t dem oben 
erwähnten Fund von Codlea gleichzeitig zu sein. 5 der 10 Statere wurden noch zu Lebzeiten 
Alexanders geprägt, die übrigen kurz nach seinem Tode. Der Hort wurde etwa 320 v. Chr. oder 
wenig später verborgen. Die weiteren 5 Alexander-Funde enthielten ausschließlich Tetradrachmen. 
Aus ihren Fundinhal ten zu schließen wurden sie wohl alle im 3. Jh . v. Chr. verborgen. Ausführ-
liche Angaben besitzen wir nur zu dem Fund von Hinova.24 Er enthielt 6 f rüh posthume Tetra-
drachmen Alexanders, eine Tetradrachme von Seleucos I, sowie barbarische Nachahmungen des 
Alexander-Typs und des Larissa-Amphipolis-Typs, die nach C. P reda an das E n d e des 3. J h . 
v. Chr. zu datieren sind.25 Der Münzhort von Vedea,26 der um 280 v. Chr. verborgen wurde, ent-
hielt 14 Tetradrachmen von Alexander, 2 von Philipp I I I , 1 von Lysimachos und 1 von Seleucos I. 
Der Münzhort von Ochiuri27 enthielt 6 f rüh posthume Tetradrachmen Alexanders und wurde 
wohl um 250 v. Chr. verborgen. Auch der Münzfund von Batasani2 8 enthielt nur griechische 
Münzen. Die 450 Tetradrachmen verteilen sich auf Philipp IL Alexander und Lysimachos. weitere 
23
 I G C f l 7 7 4 . 2 5 P R E D A 1 4 1 — 1 4 2 . 
24
 S. D I M I T R I U — O . I L L I E S C U : About t h e issues of 28 SCIV 18 ( 1 9 6 7 ) 195; 1GCH 4 4 9 . 
t h e Apollo-Amphipolis T y p e and the i r role in the 27 CH 7. 1985. Nr . 76. 
cur rency h is tory of the Geto-Dacians. Dacia N . S. 3 28 SCIV 2 3 ( 1 9 7 2 ) 1 3 5 . 
(1959) 259—31Ö. 
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Angaben stehen nicht zur Verfügung. Der Münzhort von Rasa29 enthielt neben den griechischen 
Münzen - Tetradrachmen Alexanders, Philipps I I I , Lysimachos, Seleucos I — auch Nach-
ahmungen von Münzen Philipps II, die um 300 v. Chr. datiert werden. Schließlich ist der Fund 
Copaceni-Balteni30 zu erwähnen, der nach Ansicht C. Predas3 1 ursprünglich aus Siebenbürgen 
s t ammt . E r enthielt zwei f rüh posthume Tetradrachmen Alexanders32 wie auch für Siebenbürgen 
characteristische keltische Münztypen, die etwa in die zweite Häl f te des 3. Jh . v. Chr. datiert 
werden. Zusammenfassend ist festzuhalten, daß — abgesehen von dem Fund von Gildau die 
Fundorte 336—323 Ende 1. (1. 4. Jb. T. d. ; 
Hälfte 
!. .Th. v. 
2. Hälfte 
d. 3. Jh . V. Verbergungzeit 
Cavalla33 5 27 2 C. 280 V. 
Tschupaevo34 4 12 2 c. 280 V. 
Prilepec35 15 70 8 - c. 280 V. 
Jabukovac36 9 47 7 3 Ende d. 
3. .Jh. V. 
Gordion V.37 2 14 1 11 Ende d. 
3. Jh . V. 
Bûyûkçekmece38 4 6 5 3 Ende d. 
3. Jh . V. 
Mezopotamia39 2 10 6 Ende d. 
3. Jh . V. 
2 9
 I G C H 4 6 0 ; P R E D A 5 1 . 
3 0 S C I V 12 ( 1 9 6 1 ) 1 4 7 ; O . I L L I E S C U : Caiet Selectiv 
2 ( 1 9 6 1 ) 6 5 7 — 6 5 8 . 
3 1
 P R E D A 7 5 — 7 6 . 
32
 E ine r von ihnen w u r d e c. 318—297 v . Chr. im 
Amphipol is geprägt , der a n d e r e ist gleich wie Prilcpec 
I 19 (VI;CKOviö-TODOROVIC 238) und dieser Münzhor t 
wurde vor 280 v. Chr. verborgen . 
3 3
 T H O M P S O N ( 1 9 8 1 ) . 
3 4
 R O U S S E V A . 
35
 VUCKOVIC-TODOROVIC, und auf G r u n d seiner 
Publ ika t ion konnte ich noch die folgenden Münzen 
genauer bes t immen, die hier seiner Nummerabfo lge 
naeb geschrieben werden . 
2 9 — 3 2 . Sicyon vor 2 8 0 v. Chr. T R O X E L L 4 5 . 
61—78. Amphipolis 318—297 v. Chr . H U N T E R 
18—19 oder 308—298 v. Chr . С о х 23. 
7 9 - 8 3 . Amphipolis vo r 3 1 0 v . Chr. T H O M P S O N 
( 1 9 8 1 ) 4 2 . 









1 0 7 -






v. Chr. ode r später 
Chr 
Chr. 
D e m a n h u r 2349. 
F H O M P S O N ( 1 9 8 1 ) 
326 V. Chr. D e m a n h u r 
-326 v. Chr. D e m a n h u r 
Sardes 309 
Nr. 5 . 
Pella 336 
D e m a n h u r 
Tarsus 323 
Pella 318 
3 4 . Nr. 6 . 
Babilon 329 
4 3 3 1 . 
Babilon 329 
4 0 5 8 . 
Pella nach 3 1 8 v . Chr. J E N K I N S 19 . 
105. U n b e s t i m m t e Münzs tä t t e in Pelopone-
s o s c . 2 8 0 v . C h r . T R O X E L L 5 1 A n m . 2 8 . 
Phaseiis oder Side 3 2 6 — 3 1 8 v . Chr. Cf. 
D e m a n h u r 1969. 
109. Westseleukidische M ü n z s t ä t t e vor 306 
v . C h r . N E W E L L , W S M 1 9 4 — 1 9 5 . 
B a b i l o n 3 2 0 — 3 1 7 v . C h r . C f . J E N K I N S 
2 3 . 
Alexandria 3 2 5 — 3 1 8 v. Chr . D e m a n h u r 
4 7 8 1 . 
1 1 9 . 
1 2 2 . 
1 2 7 . 
166. 
1 6 7 -
1 6 9 . 
1 7 0 Г 
1 7 2 . 
I • 
114. M ü n z s t ä t t e im Phoenicieii a m E n d e des 
4. J h s . v . Chr. 
Peloponesos vor 280 v. Chr. T R O X E L L 81. 
B e r y t u s c. 320 v. Chr. D e m a n h u r 3653. 
Myr i and ros 330- 319 v. Chr. J E N K I N S 21 
L a m p s a k o s 297/6—282/1 v . Chr. T H O M P -
SON (1967) 171. Nr . 49. 
168. Wahrscheinlich Lampsakos , obwohl 
(j) Г Monogram in a n d e r e n Münzs t ä t t e 
auch verwende t wurde , abe r es ist ganz 
sicher, d a ß diese Münzen zu seinen 
Lobzei ten geprägt wurden . T H O M P S O N 
(1967) 171. 
L a m p s a k o s 297/6—282/1 v . Chr. T H O M P -
SON (1967) 171. 
11. Amphipol is 286 - 2 8 5 v. Chr. С о х 
40. Nr . 42. 
Sa rdes 297/6—287 v . Chr. T H O M P S O N 
(1967) 173. Nr . 89. 
Lampsakos 297/6— 282/1 v . Chr. THOMP-
SON (1967) 171. Nr . 47. 
177. Ephesos 294—287 v . Chr. T H O M P S O N 
(1967) 177. Nr. 166. 
178. Magnesia 297/6—282/1 v . Chr. T H O M P -
SON (1967) 174. Nr . 115. 
1 79. Sa rdes 297/6—282/1 v . Chr. T H O M P S O N 
(1967) 173. Nr . 86. 
180. Pella 286/5—282/1 v. Chr. T H O M P S O N 
(1967) 181. Nr . 248. 
181. Magnesia 297/6—282/1 v . Chr. T H O M P -
SON (1967) 174. Nr . 106. 
3 6
 P O P O V I C ; H U N T E R ; D . V U C K O V I C - T O D O R O V I C : 
Osztava grckokel tszkog novea iz I I I veka pre nase ere. 
(Collection de pièces d ' a rgen t gréco-celtes d u l i l e 
siècle avan t no t r e ère) Star inar 20 (1969) 391—403. 
37
 Сох . 
38
 M. THOMPSON, A coun te rmarked hoard f r o m 
Bûyûkçekmece . M N 6 (1954) Il -34. 
39
 G. K. JENKINS, A hellenistic hoa rd f rom Meso-
p o t a m i a . MN 13 (1967) 41 — 56. 
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Hor te außerhalb des Karpatenbeckens, die Münzen Alexanders enthal ten, ebenfalls während des 
3. J h . v. Chr. verborgen wurden. 
Ein Vergleich einige Schatzfunde ähnlicher Zeitstellung, die Münzen Alexanders enthalten, 
erscheint lohnend. Es sollen die unterschiedlichen Anteile an Münzen Alexanders je nach ihrer 
Prägezeit deutlich werden. 
Wir können aus diesen Münzfunden, die ganz verschiedenen Gebieten ents tammen, 
ersehen, daß die während des 3. Jhs . v. Chr. verborgenen Münzhorte in überaus großer Anzahl 
Tetradrachmen Alexanders enthalten, die ausgangs des 4. Jhs. v. Chr. posthum geprägt wurden. 
Gleichwohl gibt es in jedem Fund auch zu seinen Lebzeiten geprägte Tetradrachmen. Der obige 
Vergleich der Fundinhal te wie auch die zufriedenstellend publizierten Fundevon Münzen Alexan-
ders im Karpatenbecken und im außerkarpatischen Raum machen eine ähnliche Zeitverteilung 
auch fü r diejenigen Funde von Münzen Alexanders wahrscheinlich, über deren genaue Prägezeit 
wir keine Angabe haben. Wir schließen daraus, daß die Münzen Alexanders, die zu seinen Lebzeiten 
geprägt wurden, erst nach seinem Tode ins Karpatenbecken gelangten. Die Tatsache jedoch, 
daß sich in den oben behandelten Münzfunden keine griechischen Tetradrachmen aus der zweiten 
Häl f te des 3. Jh . v. Chr. befinden — abgesehen von der einzigen Tetradrachme von Priene im 
Fund von Tulghies-Miresu Mare —, gibt uns einen wichtigen Hinweis auf den Terminus ante 
quem der Ankunf t dieser Münzen. 
Die im Karpatenbecken vorkommenden »sonstigen« griechischen Einzelfunde weisen 
ebenfalls darauf hin, daß griechische Münzen in der zweiten Häl f te des 3. Jhs. v. Chr. nur sehr 
selten ins Karpatenbecken gelangten; zudem entstammen sie verschiedensten Gebieten. Eine 
Gruppe davon kommt aus Magna Graecia und findet sich meistens im Nordwestteil der Karpaten-
beckens (s. Abb. 3 und vgl. auch unten S. 28 — 29). 
Allerdings folgt aus den obigen Ausführungen auch, daß nicht grundsätzlich auszuschließen 
ist, daß die am Ende des 4. Jhs. v. Chr. geprägten Münzen Alexanders erst sehr lange nach ihrer 
Prägung ins Karpatenbecken gelangten, weil sie praktisch während des gesamten 3. Jhs . v. Chr. 
in Umlauf waren. Es ist jedoch höchst unwahrscheinlich, daß in einem solchen Fall keine einzige 
andere Münze aus der zweiten Hä l f t e des 3. Jhs . v. Chr. dabei gewesen wäre. In allen Münzfunden 
vom E n d e des 3. Jhs . v. Chr., auch in dem Fund von Jabukovac, der unserem Gebiet am nächsten 
liegt, gibt es Münzen aus der zweiten Häl f te des 3. Jhs. v. Chr. 
Die Mehrheit der Münzen Alexanders scheint also in einer eng umgrenzten Zeitspanne 
am E n d e des 4. Jhs . v. Chr. und in der ersten drei Jahrzehnten des 3. Jhs . v. Chr. das Karpaten-
becken erreicht zu haben. Später konnten nur gelegentlich einige Exemplare hierher gelangen, 
wie die Münze von Priene im F u n d von Tulghies-Miresu Mare zeigt. 
Der Umlauf der Münzen dauerte natürlich länger, als es ihr Vorkommen in den keltischen 
Münzfunden wiederspiegelt. Die Münzen Alexanders kommen in den Funden des Karpaten-
beckens in weit größerer Zahl vor als die Philipps II, obwohl sie, wie es scheint, in etwa während 
der gleichen Zeitspanne ins Karpatenbecken kamen. Dieser Befund erklär t sich m. E. dadurch, 
daß die Münzen Philipps damals in wesentlich geringerer Menge in ihrem Ursprungsgebiet im 
Umlauf waren. Es ist eine bemerkenswerte Erscheinung, daß es nur zwei Münzfunde im Karpaten-
becken gibt, die griechische Münzen aus dieser Periode in größerer Menge enthalten: die Funde 
von Krecedin und Chisineu Cris. In beiden Fällen finden sich auch barbarische Nachahmungen 
des Husi-Vovriesti Typs. Zwar wird fü r die erste Periode des lokalen Münzwesens in Dac ia eine 
ziemlich weite Zeitspanne angenommen, doch ist es in diesem Falle möglich, den Zeitpunkt 
genauer zu bestimmen: Ende des 3. und erste Jahrzehnte des 2. Jhs. v. Chr., da die Münzen des 
Husi-Vovriesti Typs allgemein den Bastarnen zugeordnet werden. C. P reda sieht diese Zeitangabe 
durch die an den Anfang des 2. Jhs . v. Chr. datierten Fibeln des Fundes von Epureni bestätigt.4 0 
4 0
 P R E D A 126 . 
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Jedoch spricht die auffallende Häufung von griechischen Münzen in den erwähnten beiden Horten 
für eine frühere Zeit. Am Ende des 3. Jhs. v. Chr. scheinen nur wenige griechische Münzen in 
Umlauf gewesen zu sein, was aus den übrigen Münzfunden zu schließen ist (s. Tab. 1). Vielleicht 
wäre es möglich, daß diese Münzen des Husi-Vovriesti Typs etwas früher geprägt wurden. Die 
Bastarnen werden meist für Germanen gehalten,41 wohingegen nach C. Preda diese Münzen ein-
deutig keltischen Charakter haben.42 Es ist denkbar, daß sie noch vor der Ankunf t der Bastarnen 
von Kelten, die in diesem Gebiet lebten, geprägt wurden, ihr Umlauf jedoch ungewöhnlich lange 
dauerte, wofür die Eiebeln von Epureni sprechen. Auch weist der schlechte Erhal tungszustand 
der Münzen, ihre Abnutzung wie auch die Verbreitung über ein großes Gebiet auf die von kelti 
sehen Münzen abweichende lange Umlaufzei t hin.43 Dies ist natürl ich nur eine Vermutung, zu 
deren Erhär tung weitere Untersuchungen nötig sind. In jedem Falle weichen die beiden oben 
erwähnten Schatzfunde hinsichtlich des Prozentsatzes an griechischen und barbarischen Münzen 
auffällig von den Münzhorten ähnlichen Fundinhaltes ab. (Der Banater Fund soll viele griechische 
Münzen enthalten, vor allem jene Alexanders, die barbarischen Münzen dieses Fundes sind jedoch 
ältere Nachahmungen.) 
Leider wird bislang die Annahme der Anwesenheit einer größeren keltischen Gruppe im 
Gebiet von Nord- und Zentral-Moldva nicht durch archäologische Untersuchungen gestützt . 
So werden die auftauchenden keltischen Gegenstände, zumeist Schmuckstücke, von rumänischen 
Archäologen als Importware betrachtet .4 4 Doch scheint das letzte Wort in dieser Frage noch 
nicht gesprochen zu sein. 
Die Münzen von Lysimachos 
Die drit te Gruppe, die am häufigsten im Karpatenbecken während der zu behandelnden 
Zeit vorkommt, sind die Münzen des Lysimachos. Seine Tetradrachmen sind weitaus seltener als 
die der zuvor behandelten Herrscher. Nur zwei Münzhorte (Chisineu Cris und Krecedin) enthalten 
seine Tetradrachmen, in beiden Fällen erscheinen sie zusammen mit Münzen Philipps und Alexan-
ders. Lysimachos Tetradrachmen sind auch als Einzelfunde sehr selten. Insgesamt sind nur 4 Stük-
ke bekannt , die alle demselben Fundor t ents tammen. Dagegen sind seine Statere in überaus großer 
Zahl zum Vorschein gekommen. Von einigen Einzelfunden abgesehen beschränken sie sich auf die 
Umgebung von H a t e g und Grädistea Muncelului. Aus diesem Gebiet s tammen zwei große Schatz-
funde von Stateren des Lysimachos. Beide umfaßten nach alten Berichten mehrere Tausend 
Münzen. Der dr i t te große Fund von seinen Stateren, Ocolisu Mic, liegt ebenfalls in diesem Gebiet, 
er en thä l t nur 280 Münzen. Diese Tatsache wurde schon im letzten Jahrhunder t bemerkt45 und 
eine naheliegende Erklärung für das gehäufte Vorkommen gefunden: die Zugehörigkeit dieser 
Statere zur Schatzkammer der dakischen Könige, wohin sie in ihrer Mehrheit nicht im 4. —3. Jh .v . 
Chr., sondern erst viel später, im 1. Jh . v. Chr., in Verbindung mi t den politischen Feldzügen von 
Burebista gelangten.46 Spätposthume Statere des Lysimachos wurden in den westpontischen Städ-
ten Callatis, Tomis, Istros und Byzant ion geprägt.47 Solche Statere enthält der in der 40er Jahren 
41
 ZIRRA (1971) 2 3 1 - 2 3 4 . 
4 2
 P R E D A 1 2 9 — 1 3 1 ; Siehe noch J . W I N K L E R : 
Zur P r o b l e m a t i k d e r M ü n z p r ä g u n g e n zwischen 250-
150 v . u . Z. im I n n e r e n K a r p a t e n b e c k e n . File de 
I s to r i e 3 (1974) 178—180. 
43
 D ie A b n ü t z u n g d e r Münzen k a n n nicht n u r a u f 
die L ä n g e der U m l a u f s z e i t hinweisen, s o n d e r n a u c h 
au f d ie A b n ü t z u n g d e r Münzs t empe l u n d in d e m 
Fal le dieser M ü n z e n h a n d e l t es sich u m die le tz te 
Mögl ichkei t . 
44
 ZIRRA (1971) 223, 229—234; ZIRRA (1972) 
814—815. 
45
 G. TÉGLÁS: Decebál k i r á ly kincse. [Schatz des 
Königs Deceba l . ] H T R T É 9 (1896—1898) 3—11. 
46
 I . H . CRISAN, Bureb i s t a és k o r a . [Bureb i s ta u n d 
seine Zei t . ] B u k a r e s t 1980. 227—243. 
47
 H . SEYRIG, Monnaies Hel lén is t iques B y z a n c e et 
de Calcédoine. E s s a y s in Greek Coinage p r e s e n t e d to 
S tanley R o b i n s o n . Oxford 1967. 184 -193; GH. 
P O E N A R U - B O R D E A beschä f t ig t sich im Z u s a m m e n h a n g 
d e r Pub l i z i e rung des F u n d e s von Märäses t i an 
e rs te r Stelle m i t de r Emis s ionen von Cal lat is und 
zi t ier t er re iche L i t e r a t u r e n . 
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des 1. Jhs . v. Chr. verborgene Münzschatz von Märäsesti in Südmoldau.48 Dieser Schatz wurde 
in mehreren Etappen zwischen dem E n d e des 4. Jhs. v. Chr. und dem Anfang des 1. Jhs. v. Chr. 
gehortet und während des Burebista-Feldzuges verborgen. Es ist nicht auszuschließen, daß die 
Schatzfunde von Hateg und Grädistea Muncelului, wie auch der von Märäsesti, Münzen enthielten, 
die zu Lebzeiten Lysimachos geprägt wurden. Gleichwohl kann man m. E . mit gutem Grund davon 
ausgehen, daß diese Statere nicht zum Münzumlauf des 4. und 3. Jhs. v. Chr. gehörten. 
In der rumänischen Tiefebene gibt es nur einen einzigen Fund von Stateren des Lysimachos, 
nämlich in Borcea.49 Es ist jedoch weder ihre genaue Zahl, noch der Zei tpunkt ihrer Verbergung 
bekannt. Statere des Lysimachos enthalten vor allem die Schatzfunde im Gebiet von Dobrogea: 
Daeni,50 Anadol51 und Balgarevo.52 Im thrakischen Gebiet enthielt der F u n d von Malko Topolovo53 
Statere des Lysimachos. Leider ist dieser große Münzfund — etwa 1000 an der Zahl — zerstreut ; 
kaum 100 dieser Münzen sind bekannt , darunter nur ein einziger Stater des Lysimachos (aber 
Alexander T y p !) Dieser Fund wurde am Anfang des 3. Jhs. v. Chr. verborgen. 
Aus diesem Ausführungen folgt, daß die Statere des Lysimachos — die zu seinen Lebzeiten, 
wie auch die posthum geprägten — im nördlichen Balkan sehr selten waren, wenn man von dem 
Gebiet von Dobrogea einmal absieht. Diese Tatsache weist darauf hin, daß die Statere des Lysi-
machos im Komi t a t Hunedoara viel später aus dem Gebiet von Dobrogea ins Karpatenbecken ge-
langten. Anders sieht es bei den Tetradrachmen des Lysimachos aus. 4 der 6 Tetradrachmen im 
Fund von Krecedin wurden mit Sicherheit noch zu seinen Lebzeiten geprägt, was wahrscheinlich 
auch für die zwei übrigen gilt, allenfalls wurden sie geringfügig später geprägt. Leider ist es nicht 
möglich, sie anhand der Photographien genau zu bestimmen. Über die Prägezeit der Tetradrach-
men des Lysimachos im Fund von Chisineu Cris liegen uns Angaben vor. Tetradrachmen des 
Lysimachos sind auch im nordbalkanischen Raum sehr selten. Der an der Wende von 3. zum 2. 
Jh . v. Chr. verborgene Schatz von Jabukovac enthielt drei Tetradrachmen des Lysimachos, von 
denen eins noch zu seinen Lebzeiten, zwei in der zweite Hälf te des 3. Jhs . v. Chr. geprägt wurden.54 
Der etwa um 280 v. Chr. verborgene Münzhort von Prilepec55 enthielt natürl ich nur Tetradrach-
men, die zu seinen Lebzeiten geprägt wurden. Der Fund von Rorovec56 umfaß te zwei zu seinen 
Lebzeiten geprägte Münzen; die Funde von Plovdiv57 und Rakitovo5 8 enthielten f rühpos thume 
Prägungen. Die spätposthumen Tetradrachmen von Lysimachos waren im thrakischen Gebiet 
weitaus häufiger in Verkehr, kommen jedoch stets zusammen mit spätposthumen, nie mit früli-
posthumen Alexander Tetradrachmen vor, sowie mit Münzen Philipps I I . 
Daraus folgt also, daß die Tetradrachmen des Lysimachos ebenfalls während der ersten 
Hä l f t e des 3. Jhs . v. Chr. im Karpatenhecken ankamen. 
»Sonstige« griechische Münzen 
Die hier zusammengefaßten Münzen kommen nur in sehr geringer Menge vor; ihrer Prä-
gung nach s tammen sie aus ganz unterschiedlichen Gebieten und Zeiten. Man kann sie in zwei-
gut voneinander zu trennende Gruppen einteilen. 
Zur ersten Gruppe gehören die Münzen von Philipp I I I , Demetrius Poliorketes und Se-
leukos I, die sich in den Münzschätzen zusammen mit den Münzen der oben behandelten Herr-
18
 P o E N A R U - B o R D E A . 
4 9
 S C I V 1 8 ( 1 9 6 7 ) 1 9 2 . 
50
 B. MITREA: Contributi i la s tudiul tezaurului de 
la Däoni. (Contr ibut ions à l ' e tude du t résor de Däeni ) 
Pon t i ca 14 ( 1 9 8 1 ) 1 71 - 1 7 9 ; I G C H 8 6 5 . 
5 1
 N O E 2 4 . N r . 4 6 ; M I T R E A 5 1 . N r . 4 6 ; I G C H 8 6 6 ; 
H . SEYRIG: Monnaies hellénist iques. XV. D a t e et 
circonstances d u t résor d 'Anadol . R N 11 (1969) 
4 0 — 4 4 . 
52
 T. GERASIMOV: Un t résor do monna ies an t iques 
du sud de la D o b r o u d j a . S C N 6 ( 1 9 7 5 ) 2 5 — 2 6 . 
5 9
 L E R I D E R 2 7 9 — 2 8 0 ; I G C H 8 5 3 . 
5 4
 P o r o v i c . 
55
 VUCKOVIC-TODOROVIC, und siehe noch A n m . 35. 
5 6
 I G C H 8 5 5 . 
5 7
 I G C H 8 6 9 . 
5 8
 I G C H 8 7 2 . 
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Abb. 1. Scha tz funde der Münzen von Phil ipp I I , Alexander d e m Große und Lysimaehos 
scher finden, sowie die Münzen von Cassandros und Ptolemaios I Soter, die im Karpatenbecken 
zwar nur als Einzelfunde zum Vorschein gekommen sind, ihrer Prägezeit und Herkunftsr ichtung 
nach jedoch in diese Kategorie gehören. 
Hie andere Gruppe bilden die süditalianischen und sizilianischen Münzen aus dem 5. bis 
3. Jh . v. Chr., deren Großteil sich in der Südslovakei und in Nordwestungarn findet. Einige Stücke 
kommen auch in der ungarischen Tiefebene und in Siebenbürgen vor. Obwohl diese Münzen eine 
breite Zeitspanne umfassen, bilden sie doch unter dem Gesichtspunkt ihrer Herkunf t eine Einheit . 
Zumeist handelt es sich um Kleingeld: Kleinsilber und Bronze. Weil alle Exemplare Einzelfunde 
sind ist es sehr schwer zu sagen, wann sie ins Karpatenbecken gelangten. Jedenfalls weisen sie auf 
einen gewissen südwestlichen Kontakt hin, wodurch sie deutlich von den zur ersten Gruppe gehö-
renden Münzen zu unterscheiden sind. 
Auf welche Weise gelangten diese Münzen ins Karpatenbecken? 
Es bieten sich zwei Möglichkeiten zu erklären, auf welche Weise die griechischen Münzen 
das Karpatenbecken erreichten: entweder als Folge von kriegerischen Auseinandersetzungen (Sold, 
Beute) oder durch Handelsbeziehungen. 
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Zunächst einmal soll die erste Möglichkeit untersucht werden. Es wurde bereits fastge-
stellt, daß die Mehrzahl der griechischen Münzen, vor allem die makedonischen, während einer gut 
bestimmbaren Zeitspanne ausgangs des 4. und während der ersten Jahrzehnte des 3. Jhs . v. Chr. 
im Karpatenbecken ankam — eine Zeit, die auffallend mit dem Auftre ten der Kelten auf dem Bal-
kan zusammenfäll t . Nach den Angaben der antiker griechischen Nachrichten besuchte eine kel-
tische Abordnung Alexander den Großen, als er im Gebiet der unteren Donau Krieg führte.5 9 
Es wird sich wohl um donauländische Kelten gehandelt haben, weil die Kelten am Ende des 4. Jhs. 
v. Chr. die Herrschaf t der auf dem Gebiet des späteren Ober-Moesien lebenden Autariaten vernich-
teten, wie Strabon berichtet.00 Wie die rumänischen archäologischen Forschungen erwiesen, lebten 
die Kelten schon während der letzten Jahrzehnte des 4. Jhs. v. Chr. im westlichen Siebenbürgen 
und im Banat.61 Sie unternahmen bereits vor der großen Invasion kleinere und größere Raubzüge 
in der Balkanraum; um 298 v. Chr. schlugen sie die Armee des Cassandros.02Die große Invasion in 
den Balkan wurde um 279 v. Chr. aus drei Richtungen begonnen, angeführt von den aus Mittel-
europa ankommenden keltischen Stämmen.6 3 Es ist nicht ausgeschlossen, daß sieh diesen Stämmen 
siebenbürgische und donauländische Kelten anschlössen. Der keltische Angriff wurde von König 
Antigonos Gonatas aufgehalten, der einen Teil der besiegten Kelten in seinen Sold nahm.0 4 Nach 
272 v. Chr. entließ er die meisten seiner Söldner, darunter wohl auch die Kelten, da er zu dieser 
Zeit seine Herrschaft über Makedonien gefestigt ha t t e und nun weniger Soldaten benötigte. Nach 
den Angaben der griechischen historischen Quellen betrag der Sold pro Mann eine Dreiviertel 
Drachme bis eine Drachme pro Tag05 — eine Summe, die gelegentlich offenbar nicht in Drachmen 
sondern in Tetradrachmen oder Stateren ausgezahlt wurde.00 Der Haup tmünz typ dieser Zeit war 
der Alexandriner, der in der gesamten griechischen Welt und ihrer Peripherie verbreitet war. 
Dieser Münztyp wurde mit unveränder tem Münzbild und Legende von den Nachfolger Alexanders 
des Großen in großer Zahl geprägt. Wahrscheinlich wurde sie wie schon die Philippei mit propa-
gandistischer Intent ion geprägt.07 Die verschiedenen Nachfolger Alexanders wollten mit diesem 
Münztyp den Anspruch unterstreichen, in der Kont inui tä t seiner Herrschaf t zu stehen.08 Antigonos 
Gonatas ließ bis e twa 272/0 v. Chr. gleichfalls diese Münzen prägen; erst dann begann er mit der 
Prägung neuer eigener Münzen.69 Diese Münzen gelangten jedoch nicht mehr ins Karpatenbecken, 
wie auch andere griechische Münzen, ausgenommen einige seltene Einzelstücke und die im westli-
chen Teil des Karpatenbeckens vorkommenden süditalianisch-sizilischen Münzen, sie jedoch gehö-
ren zu einer ganz anderen Kategorie. 
5 9
 M Ó C S Y 9 2 . 
60
 S t rabon , V I I , 5, I I ; Mócsv 90. 
61
 Nach d(4u gegenwär t igen rumänischen For-
schungs tand scheint die keltische Anwesenhei t in 
Siebenbürgen a m E n d e des 4. J h s . v. Chr. schon 
a n n e h m b a r . U m d a s f rühere , L T B I Material als 
ta tsächl iche Anwesenhei t , keltische Einfä l le oder 
Impor twer t en zu sein, ist ums t r i t t en . I. N E S T O R : 
Kelt ische Gräber bei Médias. Dacia 7— 8 (1937— 1940) 
159—182; M. R u s u : Das keltische F ü r s t e n g r a b von 
Ciumeçti . B R G K ' 50 (19(59/1971) 2(57—300; I . H . 
CRISAN: Das Ke l t enp rob lem in Siebenbürgen. 
A R ' 2 3 . (1971) 548 — 558; ZIRRA (1971); ZIRRA (1972); 
ZIRRA (1977); I . H . CRISAN: La nécropole de Fîn t îne le 
e t son impor tance p o u r le problème des celtes de 
l 'Europe centrale. The Celtes in Central Europe . 
Székesfehérvár 1975. 185—186; J . NÉMETI: Contri-
bu t ions concernant le faciès La tén ien d u nord-ouest 
de la Roumaine à la lumière de découver tes celtiques 
de Piscolt . The Celtes in Central Europe . Székesfehér-
vá r 1975. 187—190; I . H. CRISAN: Die A n f ä n g e der 
La tèneze i t bei den Ge to -Dakern . Dacia N. S. 22 ( 1978) 
143—154; ZIRRA: T h e decora ted Celtic p o t t e r y 
of Transylvania . Dac ia N . S. 22 (1978) 125—14í; 
В. MARÁZ: Délkelet-Magyarország La Tène k o r á n a k 
kronológiai kérdései . (Die chronologischen Probleme 
des latènezeitl ichen Fundma te r i a l s von Südos tungarn) 
A r c h É r t 104 (1977) 47—64, insbesondere 49—55. 
9 2
 M Ó C S Y 92; M . S Z A B Ó : A Z i s thmia i ke l t a lelet 
kérdéséhez. (Zur F rage des kelt ischen F u n d e s von 
I s thmia . ) AT 15 (1968) 63—64 diese Schlacht wird von 
Szabó zu einem f r ü h e r e n Ze i tpunk t da t i e r t . 
63
 М. SZABÓ: A ke l t ák n y o m á b a n Magyarországon. 
(Auf den Spuren der Kelten in Ungarn . ) Budapes t 
197(5. 15 ff. 
6 4
 G R I F F I T H 2 5 2 ; M A T H I S E N 1 0 2 1 0 3 . 
6 5
 G R I F F I T H 2 6 4 — 3 1 6 . 
9 0
 F O R R E R 141- 142 b rach t die F o r t p r ä g u n g der 
Münzen des Phil ipps I I m i t den barbar i schen Söldner 
in Zusammenhang , obwohl keine ta tsächl iche Angabe 
bekann t ist in welchen Nominalion die Sold bezahlt 
wurde . 
97
 J . R . ELLIS: Phil ip I I and Macedonian Imperia l -
ism. London 1976. 238—239. 
98
 Zur Alexandr iner P rägung von den Diadochcn: 
N E W E L L , W S M 3 7 9 — 3 8 4 ; N E W E L L , E S M 10 u n d 
108—112, 1 6 2 - 183; THOMPSON (1967) 164—165. 
" M A T H I S E N 1 2 ] . 
Ada Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 43, l'J'Jl 
4 6 M. T O R B Á G Y I 
I m thrakischen Gebiet dagegen gibt es auch die in späterer Zeit geprägten Münzen, wie 
die Funde vom Ende des 3. und den ersten Jahrzehnten des 2. Jhs. v. Chr. zeigen.70 Diese Münzen 
sind nach unserem bisherigen Kenntniss tand nicht ins Karpatenbecken, ja nicht einmal in das 
Gebiet nördlich der Donau gelangt. Aus diesen Beobachtungen wird deutlich, daß die Vielzahl 
der griechischen Münzen im Karpatenbecken in Verbindung mit der Anwesenheit der Kelten im 
Balkanraum steht. Als die direkten Kontakte (Feldzüge, Söldnerdienst) beendet waren, versiegte 
auch der Zustrom griechischer Münzen.71 
Die andere Erklärungsmöglichkeit sind Handelsbeziehungen. Welche materiellen Zeu-
gen f ü r solche Handelsbeziehungen lassen sich zusätzlich zu den Münzen finden ? Es stehen 
nur wenig Keramikfunde zur Verfügung:72 ein an der Wende vom 4. zum 3. J h . v. Chr. 
datierter Kantharos aus Cepari, ein Lekythos aus Bratei aus dem 3. J h . v. Chr. Wahrscheinlich 
aus dem Gebiet von Aiud s tammen auch ein attisches Gefäß aus dem 4. J h . v. Chr. sowie 
eine Oinochoe mit Verzierungen aus dem 3. J h . v. Chr. Die Scherben eines anderen ins 5. 
Jh . v. Chr. zu datierenden Kraters fanden sich in Iiiusa. Außer diesen kamen noch 3 Metall-
gefäße vom Anfang das 3. Jh . v. Chr. im Karpatenbecken zum Vorschein : ein Kantharos von Szob, 
л Phil ipp II 
• Alexander der Grosse 
О Lysimachos 
Abb. 2. E inze l funde der Münzen von Phi l ipp I I , Alexander d e m Große und Lys imachos 
70
 Malomir : iGCH 887; Beb do l : TGCH 889; 
Cerpaec: IGCH 468; K r i v a reka : I G C H 941; Silistra: 
I G C H 891; Suha r e k a : I G C H 892. 
71
 P . POPOVIC: Le monnayage de Scordisques. ЕС 
20 : 1 (1983) 75, in d e m er auch d a s A u f t r e t e n der 
griechischen Münzen im »Scordiscus« Gebiet m i t den 
kel t ischen Feldzügen im Balkan im Z u s a m m e n h a n g 
br ingt . 
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• Schatzfunde 
О Einzelfunde 
4 Schatz funde mit Münzen von Phil ipp II 
В Amphoren aus dem 4 - 3 . Jh. v. Chr. 
Abb. 4. Verbre i tung der Münzen und A m p h o r e n von His t r i a 
eine Lekyt.hos von Hurbanovo und ein Kalyx-Kantharos vom Komi ta t Szabolcs.73 Aufgrund 
dieser sehr wenigen griechischen Waren wäre es sehr schwer regelmäßige und kontinuierliche 
griechische Handelsbeziehungen anzunehmen. Es gibt keine Amphorafunde, die am besten auf 
Handelsbeziehungen hinweisen würden. Aufgrund von Amphorafunden können Spuren der 
griechischen Handel im Dobrogearaum, in der Südmoldau und außerdem — aber sehr zerstreut — 
direkt an der Donau entlang bis Celei beobachtet werden.74 Die Verbreitung der älteren griechi-
schen Amphoren s t immt mit dem Verbreitungsgebiet der Münzen von Histr ia iiberein (Abb. 4). 
Diese Stadt vermit tel te die griechischen Waren nach diesen Gebieten, und Histr ia soll am Ende 
des 5. Jh . v. Chr. eben wegen der Handelsbeziehungen mit den Barbaren begonnen haben Drach-
men zu prägen.75 
Der Mangel an Amphoren im Karpatenbecken ist zwar möglicherweise dadurch zu erklären, 
daß sie wegen der Gebirge nicht geliefert werden konnten. Aber diese Erklärung s t immt nicht im 
Falle von Oltenien und Muntenien wo es keine Lieferschwierigkeiten gab und sich Amphoren 
auch späterer Zeit finden.76 Gegen den Handel spricht auch der Mangel an Kleingeld.77 
7 3
 V . K R U T A — M . SZABÓ: C a n t h a r e s D a n u b i e n s d u 
I l l e siècle avan t no t r e ère. U n example d ' in f luence 
hellénistique sur les celts o r i en t aux . EC 19 (1982) 
51—64. 
74
 G L O D A R I U 1 3 2 1 5 8 u n d T a f . 2 . 
7 5
 P I C K , A M N G I . 6 2 ; Е М . C O N D U R A C H I : D e r 
Bei t rag der M ü n z f u n d e von I s t r o s zur K e n n t n i s des 
Waren- u n d Geldumlaufes an der unteren Donau im 
vorrömischen Zei t raum. Wissenschaf t l iche Anna len 6 
(1957) 289 — 304 ; MITREA 1965. 
7e
 Siehe A n m 74. 
77
 K. CHRIST: Ergebnisse und Prob leme de r 
kelt ischen Numismat ik u n d Geldgeschichte. His tór ia 
6 (1957) 222 f f . 
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In Thrakien, das viel intensivere und ältere griechische Kon tak t e ha t te - besonders 
der südliche Teil und die Schwarzmeerküste —, finden sich viele Funde, die Kleingeld — Klein-
silber und Bronze — enthalten (s. Tab. 4 — 6). Die ungeheuere Menge der Stater- und Tetra-
drachmenfunde können hier wiederum mi t politischen Gründen erklärt werden: Anwesenheit des 
makedonischen Heeres, die fü r die thrakischen Söldner bezahlte Geldsummen und vielleicht für 
die thrakischen Fürsten geleistete Zahlungen. Als Tauschmit tel war das Kleingeld, meistens 
"Bronzen, in Thrakien im Umlauf.7 8 
Im Karpatenbecken können nur die süditalisch-sizilischen Kleinsilber- und Bronzemünzen 
als Zeugnisse der Handelsbeziehungen be t rachte t werden. Diese in erster Linie in der Südslovakei 
und im nördlichen Teil des Westungarns vorkommenden Einzelmünzen stehen vielleicht in 
Zusammenhang mi t dem ins Balt ikum führenden westgriechischen Handel , auf den auch die 
in Polen vorkommenden Münzfunde aus dem 3. J h . v. Chr. hinweisen. Aber zur Zeit 
liegen nicht genügend Angaben über diese Münzen vor, was die Sache sehr unsicher macht . I m 
Fal le der Münzen von Komi ta t Fejér ist es noch nicht einmal ganz sicher, daß sie wirklich in diesem 
Gebiet zum Vorschein gekommen sind. Uber die erwähnte .Münzfunde in Polen gibt Mielczarek79 
keine ausführliche Angaben, sondern teilt er nur die reine Tatsache mit . Eigentlich wissen wir 
nichts über die Umlaufszeit und das Umlaufsgebiet dieser Münzen außer Magna Graecien. Jeden-
falls zeigt das Auftreten dieser Münzen die Anfänge der tatsächlichen Geldverwendung und 
zwar auf sehr »primitiver Stufe«. Die Mehrheit der griechischen Münzen gelangte in dieser Zeit 
jedoch gewiß nicht als Tauschmittel , sondern als Zahlungsmittel ins Karpatenbecken. 
Zusammenfassend können wir also feststellen, daß es sich in dieser Periode eigentlich 
u m keinen tatsächlichen Münz oder Geldumlauf im Karpatenbecken handel t . Die griechischen 
Münzen gelangten zu einer best immten Zeit durch die politischen Kontakten hierhin, d. h. durch 
die keltischen Raubzüge in den Balkanraum und durch den Söldnerdienst als Beute oder als 
Zahlungsmittel. Als diese K o n t a k t e erloschen, kamen keiner dieser griechischen Münzen mehr in 
diesen Raum. Sie wurden wahrscheinlich schnell nach ihrem Auftreten thesauriert , weil sie sehr 
selten mit den aus der zweiten Hä l f t e oder vom Ende des 3. Jh . v. Chr. s tammenden keltischen 
Münzen zusammen vorkommen. 
Die Münzfunde des nordwestlichen Teils des Karpatenbeckens zeigen in eine ganz andere 
Richtung und weisen auf K o n t a k t e ganz anderen Charakters hin, obwohl es zur Zeit geboten 
scheint, aus den geringen und unsicheren Angaben keine zu weitreichenden Schlüsse zu ziehen. 
Abschließend wage ich mit Sicherheit zu behaupten, daß weder die Münzen Philipps I I , 
noch diejenigen Alexanders des Großen fü r den Handel mi t den nördlichen Barbaren — wie 
Thraker , Geten, Daken, Kelten — fortgeprägt wurden, sondern allein aus politisch-propagandisti-
schen Gründen. Die Münzen Philipps II , Alexanders des Großen gelangten den Nordbalkanraum 
k a u m zu Lebzeiten der zwei Herrscher: die Mehrheit dieser Münzen erreicht erst am Ende des 4. 
«Jh. v. Chr. dieses Gebiet. 
A N H A N G 
Fundortliste zur Abb. 1 
1. Atel K a t . 10 
2. Buia K a t . 11 
3. Codlea K a t . 12 
4. Drencova K a t . 13 
5. Chisineu Cris K a t . 2 
6. Po toc K a t . 6 
78
 K . DIMITROV: Circulation de monnaies Macé-
doiennes et monna ies de Diadoques à Sethopolis 
p e n d a n t la hau t e époque hellénist ique. Proceedings of 
t he 9th In t e rna t iona l Congress of Numismat ics . 
Berne, 1979. 227—231. 
79
 M. MIELCZAREK: The Szubin H o a r d reconsidered. 
W N 29 (1985) 9. 
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7. Petroçen K a t . 5 
8. R a m n a K a t . 7 
9. Tulghies-Miresu Mare K a t , 8 
10. Krecedin K a t . 3 
11. Ba randa K a t . 1 
12. Nagyhörcsökpus/ . ta Kat . 4 
13. Ocolisu Mie Kat . 16 
14. Ha teg K a t . 15 
15. Grädistea Muncelului Kat . 14 
16. P r e a j b a de P a d u r e SON 4 (1968) 3 1 9 - 3 2 5 
17. Gîldau SON 4 (1968) 3 2 7 - 3 2 9 
18. Curtea de Arges IGCH 425 
19. Scárisoara Dacia N. S. 10 (1966) 221 - 2 3 5 
20. Tintea SCIV 16 (1965) 610 
21. Vedea SCIV 18 (1967) 195 
22. Hinova Dacia N. S. 3 (1959) 259-- 3 1 0 
23. Ochiuri CH 7. 1985. Nr . 76 
24. Rasa IGCH 460 
25. Bätäsani SCIV 23 (1972) 135 
26. "Copäoeni" Preda , S. 7 5 - 7 6 
27. Borcea SCIV 18 (1967) 192 
28. Gura Padini SCIV 22 (1971) 4 2 9 - 4 5 0 
29. Galati-Barbosi IGCH 799 
30. Oancea IGCH 838 
31. Murgeni IGCH 875 
32. Märäsesti Dacia N . S. 18 (1974) 103 -125 
33. Ki tno IGCH 733 
34. Cernokovo C H 6 (1981) Nr . 18 
34. Kranovo IGCH 809 
36. Kralevo IGCH 841 
37. Samuiz IGCH 834 
38. Tu t r akan IGCH 836 
39. Krainovo Noe, 155. Nr . 577, IGCH 809 
40. Malak Porovec IGCH 835 und 854 
41. Pelin Pont ica 7 (1974) 147 155 
42. Razdial SCN 5 (1971) 17 - 19 
43. Sumen CH 7 (1985) Nr. 55 
44. Troica IGCH 797 
45. Vekilski IGCH 798 
46. Slava R u s a IGCH 851 
47. Pe t Mogil IGCH 856 
48. Daeni IGCH 865 
49. SUistra IGCH 870 
50. Anadol IGCH 866 
51. Bálgarevo SCN 6 (1975) 2 5 - 2 6 
52. Alexandrovo IGCH 731 und 782 
53. Careva P o l j a n a IGCH 727 
54. K a r a Buna r Noe, 143. Nr . 526 
55. Belovo CH 6 (1981) Nr . 19 
56. Pamiedovo IGCH 736 
57. Plovdiv IGCH 780 
58. Brestovza IGCH 778 
59. Goljamo Cocoveni IGCH 786 
60. Goljamo Sivacevo IGCH 785 
61. Izvorono Noe, 139. Nr . 508, IGCH 784 
62. Kl iment IGCH 779 
63. Mogilovo IGCH 781 und 844 
64. Ovci Kladenec TGCH 783 
65. Prohore CH 6 (1981) Nr . 16 
66. Almali IGCH 827 
67. Borimeckovo IGCH 824 
68. Dragoinir IGCH 823 
69. Gospodinci IGCH 819 
70. 1 la rmanl i IGCH 828 
71. Ribno IGCH 820 
72. Stara Selo IGCH 825 
73. Túr i ja IGCH 826 u n d 845 
74. Nova Zagora IGCH 839 
75. Zitniea IGCH 794 
76. Momcilovci IGCH 830 
77. Mracenik IGCH 831 
78. Nevrokop Noe, 195. Nr . 739, IGCH 829 
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79. P r j apo rec 
80. Blagun 
81. Borovec 
82. Malko Topolovo 
83. U m g e b u n g von Sliven 
84. S ta ra Zagora 
85. Novo Selo 
86. P lovdiv 
87. R a k i t o v o 
88. J a m b o l 
89. Golem Monastir 
90. Gorica 
91. Aspa ruhova 
92. D e u l t u m 
93. J a s n a Po l j ana 
94. Aj toska 
95. Be janovo 
96. D u p n i t z a 
97. U m g e b u n g von P o p o v o 
98. Bo tevgrad 
99. Raskovo 
100. Bja la 
101. Gostilica 






108. S tambolovo 
109. Vlasat ica 
110. Bistrée 
111. Musina 
112. U m g e b u n g von Ruse 
113. Krusovica 
114. Ogoja 
115. Gorni Pasare l 
116. Raninci 




121. Slana Bara 
122. S t ra i tza 
123. Gârbino 
124. Beljanovo 
Fundortliste zur Abb. 2 
1. Beehicerecu Mie 





7. Lechin t a 
8. L u e t a 
9. L a t i t a t Mugeni 






16. Simleul Silvanioi 
17. Szombathe ly 
18. Teregova 
19. Velem 
20. Zla tna 
21. Alexandr ia 
22. Arnota-Costest i 
23. Bueures t i 
4* 
I G C H 857 
IGCH 849 
Noe, 62. Nr . 192, I G C H 855 
I G C H 853, Le Rider , S. 2 7 9 - 2 8 0 
C H 6 (1981) Nr. 22 
Arheologia (Sofia) 3 (1961) 3 1 - 3 4 
I G C H 861 
I G C H 869 
Noe, 224. Nr. 849, I G C H 872 
Noe, 139. Nr. 510, IGCH 873 
I G C H 874 
Noe , 124. Nr . 446, IGCH 732 
I G C H 789 
I G C H 787 
I G C H 777 
I G C H 842 
C H 7 (1985) Nr . 41 
I G C H 729 
I G C H 730 
Youroukova , S. 221 
I G C H 403 
IGCII 398 
I G C H 397 
IGCH 737, Youroukova , S. 224 
Noe, 170. Nr. 640, I G C H 772 
IGCH 395 
I G C H 408 
I G C H 396 
I G C H 793 
TGCH 775 
I G C H 424 
TGCH 429 
I G C H 430 
I G C H 833 
I G C H 440, Preda, 37. Nr . 5 
I G C H 435 
Noe, 124. Nr . 447, I G C H 822 
I G C H 821 
I G C H 411, Le Rider , S. 3 0 4 - 3 0 9 
I G C H 832 
Noe, 182. Nr. 690, P reda , 37. Nr . 6 
N u m i z m a t i k a (1985) 2 8 - 5 0 
IGCH 454 
Noe, 265. Nr. 1009, I G C H 453 
Noe, 118. Nr. 421, TGCH 860 
I A I 26 (1963) 266 
K a t . 17, 42 
K a t . 19 
K a t . 20, 44 
K a t . 21, 45 
K a t . 22 
K a t . 24 
K a t . 25 
lvat . 26, 60 
K a t . 27 
K a t . 28 
K a t . 29, 61, 89 
K a t . 30 
K a t . 31 
K a t . 32 
K a t . 34 
K a t . 36, 91 
K a t . 37 
K a t . 38 
K a t . 40 
Ivat . 41 
P r e d a , 41. Fig. 1 
SON 6 (1975) 2 0 7 - 2 0 8 
B S N R 7 0 - 7 4 (1976 -1980) 566 
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24. Car t iu 
25. Cîmpofeni 
26. Coada Malului 
27. Copäceni 
28. Costest i 
29. Dinoget ia 
30. Fá lc iu 
31. J a s l o v ä t 
32. Lespezi 
33. Maldár 
34. Märgäri test i 
35. Novac i 
36. Plopsoru 
37. R a c o v i t a 
38. R ä d ä e s t i 
39. Simileasca 
40. Slat ina 







48. D o s t a t 
49. Dunaú jvá ros 
50. U m g e b u n g von Esz tergom 
51. Gus ter i ta 
52. Hiereg 
53. J idov in 
54. Kállósemjén 
55. K a r ú d 
56. Kar lovo 
57. K r ä k a n y 




62. Panc iova 
63. P ros t ea Mare 
64. R e m e t e a Mare 
65. Rov ine 
66. Sácuioni 
67. Seleus 
68. Sînt imreu 






















91. Tu lcea ' 
92. Valea Cälugäreascä 
93. Valea Voivozilor 
94. Buc ium 
Winkler , 64. Nr . 4, SCIV 7 (1956) 276 
P r e d a , 41. Fig. 1 
P reda , 41. Fig. 1 
Winkler , 64. Nr . 6, SCIV 7 (1956) 276 
SCN 2 (1958) 464, SCN 6 (1975) 207 
B S N R 7 0 - 7 4 ( 1 9 7 6 - 1 9 8 0 ) 568 
B S N R 6 7 - 6 9 ( 1 9 7 3 - 1 9 7 5 ) 316 
Winkler , 64. Nr . 10 
BSNR 7 0 - 7 4 ( 1 9 7 6 - 1 9 8 0 ) 568 
SCIV 23 (1972) 136 
SCN 4 (1968) 3 1 9 - 3 2 5 
SCN 3 (1960) 4 6 7 - 4 6 8 
Winkler , 66. Nr. 16, SCLV 7 (1956) 276 
SCIV 15 (1964) 571 
Winkler , 66. Nr . 18 und 70. Nr. 24 SCN 4 (1968) 322 
P reda , 41. Fig. 1 
SCIV 27 (1972) 136 
P reda , 41. Fig. 1 
SCN 6 (1975) 207 
P reda , 41. Fig. 1 
SCIV 1 (1950) 9 8 - 1 0 0 , Winkler , 66. Nr . 26 und 70. Nr . 34, B S N R 7 0 - 7 4 
(1976 — 1980) 572 
K a t . 43 
K a t . 46 
K a t . 47 
K a t . 48 
K a t . 49 
K a t . 50 
K a t . 52 
K a t . 53 
K a t . 54 
K a t . 55, 86 
K a t . 56 
K a t . 57 
K a t . 58 
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T. NAGY 
DIE OKKUPATION PANNONI ENS DURCH DIE RÖMER IN DER 
ZEIT DES AUGUSTUS 
I. DIE E R S T E N M I L I T Ä R I S C H E N U N T E R N E H M U N G E N OCT AVIANS I N I L L Y R I E N 
Laut Vereinbarung der Triumvirn in Brundisium zum Ende September oder Anfang 
Oktober des Jah res 40 v. u. Z. fielen bekanntlich die nördlich von Scodra liegenden Gebietsteile 
Illyricums samt Italien, Gallien und Hispanien dem Octavian zu.1 Das dem Adoptivsöhne Caesars 
zuteil gewordene Illyrien freilich war für die Römer, von einigen Küstens tädten abgesehen, in den 
Jah ren der Bürgerkriege verloren gegangen. Der tatsächliche Besitzstand Octavians begann dem-
zufolge nicht von Scodra, sondern etwa von Istrien an, und (tie Gebiete der Triumvirn waren von 
einer Kette feindlicher dalmatischer und illyrischer Stämme weit voneinander getrennt. Hei 
Kenntnis dieser Sachlage ist es wohl verständlich, daß Octavian schon im folgenden Jah re Anstren-
gungen unternahm, die liburnischen und dalmatischen Küstengebiete mit Waffengewalt , auch 
wirklich in seinen Besitz zu nehmen. Eine Reihe solcher Aktionen wird von Vellerns Paterculus 
in der Tat erwähnt.2 In seiner »História Romana« ist die chronologische Einordnung des diesbezüg-
lichen Kurzberichts einwandfrei;3 und dieser Bericht wird außerdem noch durch eine Angabe 
des Appian bestät igt , aus der hervorgeht, daß von Octavian im Früh jahr 38 größere Truppen-
verbände aus Illyrien nach Italien zurückverlegt wurden.4 
Octavian ha t nach der Übere inkunf t mi t Sextus Pompeius in Puteoli, wohl im Früh-
1
 Appian., b. c. 5. 274. Cassias Dio, 48. 82 4,. 
»Etwa Sept. 40« da t i e r t e schon J . KEOMAYBE: Hermes, 
2 9 ( 1 8 9 4 ) , 5 6 3 den Ver t rag von Brundis ium. Der 
berücksichtigende terminus ante quem — wie dieser 
von E . PAIS: Dalle guer re Puniche a Cesare Augusto, 
I . Roma , 1918, 369 f. e rkannt wurde — ist der 12. 
Oct. 40 (a. d. IUI eid. Oct. Cn. Damit. C. Asinio cos), 
als in der Kolonie v o n Casinum, nach d e m Bekannt-
werden der Vereinbarung, die duoviri i. d. ein Signum 
Concordiae eingeweiht ha t ten . Aus der späteren 
L i t e ra tu r s. z. B. R . SYÏVIE: Roman Revolution (im 
wei teren: RR) Oxford 1939 (repr. 1966), 217. E. 
GABBA: Bellorum civilium liber quin tus , Firenze 
1970, 107 (wo aber der angegebene Ze i tpunkt : »18 
Ot tobre 40«, ist wohl n u r ein Schreibfehler). 
2
 I D E M : 2. 78, 2: interim Caesar per haec tempóra, 
ne res diseiplinae inimicissima, otium, corrumperet 
militem, crebris in Illyrico Delmatiaque expeditionibus 
patientia periculorum bellique experientia durabat 
exercitum. Diese Texts te l le wurde von der bisherigen 
L i t e ra tu r entweder auße r acht gelassen, oder unter-
schiedlich interpret ier t . J . J . WILKES: Dalmat ia , 
London 1969, 48 bezog unsere Textstel le auf die 
Feldzüge Octavians in den Jahren 35—33 v. u. Z. 
A. B. BOSWORTH: His tór ia , 21 (1972), 467 ha t unseres 
E rach tens richtig die Textstelle I I . 78. 1—3 des 
Vellerns mit der E rzäh lung Dio's konf ron t ie r t , aus 
den Paral lelberichten des Veil., I I . 78, 2 Dio, 48. 41, 7 
aber jene best re i tbare Konklusion gezogen, »that 
these campaigns in Il lyricum were fought by Pollio, 
who was therefore Octavian's man.« G . W . B O W E R -
SOCK'S Meinung nach (HSCP. 75, 1971, 78, Anm. 18) 
»Octavian had not boon present« i. J . 39 bei diesen 
Operationen. Es sei mir aber ges ta t te t , zu bemerken, 
daß Vellerns nachdrücklich den Caesar (Octavian) 
e rwähnt - und nicht wie im nachfolgenden Satz über 
Hispanien seinen Legaten der in Il lyricum und Dalma-
tien durabat exercitum. Nach al ldem können wir jener 
Beurte i lung nur zust immen daß i. J . 39 »auch Octavian 
im dalmatisch-illyrischen Boreich kriegerisch tä t ig 
war.« W . SCHMITTHENNER: História , 7 (1958), 221. 
Vgl. auch. E . G A B B A : а. O. 138. A. J . W O O D M A N : Velloius 
Paterculus . The Caesarian and August ian nar ra t ív 
(2. 41 93), Cambridge 1983, 192. 
3
 Vorangehend werden die Feldzüge des P . Venti-
dius gegen Q. Labienus und Pacorus in den J a h r e n 39, 
bzw. 38 v. u. Z., im nachstehenden das exemptmn des 
Domit ius Calvinus aus dem J a h r 39 v. u. Z. erwähnt . 
4
 Appian., b. c. 5. 338: (Octavian) xal otqutov noXvv 
ex rrjç lÁkvoíóoq ретелврлето. Cf. С. PATSCH: Beiträ-
ge, V. 1. (WASВ 214, 1. 1932), 55. Der terminus ante 
quem ist die Seeschlacht bei Stylis im Frühl ing 38: Ap-
pian., b. c. 5. 371. 
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sommer 39,5 einen kurzzeitlichen Besuch in Gallien gemacht,8 wo damals nach dem Fall des 
Q. Salvidienus Rufus das Oberkommando allem Anschein nach schon der treue Freund und Mit-
kämpfer Octavians, M. Agrippa, innehatte.7 Nach diesem Blitzbesuch in Gallien konnte Octavian 
bereits im Spätsommer die Leitung der militärischen Operationen in Illyrien und Dalmatien 
persönlich übernehmen,8 und sich erst hei Eintreten der Winterzeit von dort nach Rom begehen, 
wo seine Anwesenheit am 17. J a n u a r 38 bezeugt ist.9 
Die Ergehnisse der hauptsächlich in den Herbstmonaten 39 durchgeführten römischen 
Operationen im ostadriatischen Küstengebiet kann man vor allem in bezug auf Dalmatien einiger-
maßen erfassen. Zuerst wäre die Zurückeroberung der strategisch wichtigen befestigten Höhen-
siedlung Promona hei Teplju zu erwähnen. Die Dalmaten hatten diese lihurnische »Stadt« bekannt-
lich um 50 v. u. Z. an sich gerissen und sie mit Erfolg gegen den römischen Landsturm, den Julius 
Caesar gegen sie aufgeboten hatte, verteidigt.1 0 Während der Bürgerkriege erfolgte vermutlich 
keine Änderung im Besitz dieser stadtähnlichen Festung. Eine Änderung aber muß sich kurz 
vor 35/34 v. u. Z. ereignet haben, da wir von Appian erfahren, daß der dalmatische Heerführer, 
Verso in dieser Zeit Promona aufs neue eroberte und befestigte.11 Aus einer weiteren Angahe des 
Appian erfahren wir ferner, daß die Dalmaten nach der Niederlage des Gabinius (48 v. u. Z.) 
über zehn Jahre lang ihre Waffen nicht niederlegten.12 Eine Waffenruhe erfolgte demnach erst 
im J a h r e 39/38 — also in der Zeit der militärischen Unternehmungen der octavianischen Armee 
in Dalmatien; damals muß auch Promona den Besitzer gewechselt haben. Die von Vellerns Pater-
eulus erwähnten crehrae expeditiones waren also sowohl in Dalmatien, als auch in Liburnien sicher 
nicht n u r bloße Manöver, sondern solche Operationen, die auf die tatsächliche Kontrolle des 
dalmatisch liburnischen Küstenstreifens und dami t gleichzeitig auf die Verstärkung der Schlag-
kräftigkeit der Armee fü r weitere militärische Aufgaben infolge neuer Kriegserfahrungen (expe-
rientia belli) abzielten. 
Octavian ha t wohl vor seiner Abfahr t aus Dalmatien zum E n d e des Jahres 39 nach Rom 
sein in ein Winterlager geführtes Expeditionsheer einem seiner sonst namentlich unbekannten 
Legaten anvertraut . Dieser Ignotus ha t dann im F rüh j ah r 38, infolge einer neuen Anweisung 
Octavians, zumindest den Großteil dieses Armeekorps nach Ravenna geführt (s. oben, Anm. 4.). 
Die Route, welche Octavian zum Ende 39 und danach sein unbekannter Legat im Früh-
jahr 38 zurücklegten führ te wohl an der dalmatischen Küs te entlang und dann durch das felsen-
reiche Gebiet des Timavus nach Italien, — wie es Vergil in seiner 8. Ekloge, v. 6sq. von einem 
unbenannten Heerführer vorstellt.13 Suetonius erwähnt nun in seiner Kaiserbiographie (Div. Aug. 
85, 2). daß Octavian (oder schon Caesar Augustus?) an einer Tragödie mit dem Titel »Ajax« 
geschrieben haben soll; wenn diese literarische Tätigkeit Octavians vor Vergil bereits im Jahre 
5
 Pu tco l i . als der Ort dieser Vere inbarung: Appian. , 
I). c . 5 . 3 0 3 . V g l . b e s . V . G A R D T H A U S E N : A u g u s t u s u n d 
seine Zeit , I I . Leipzig, 1891, 105 I0(>. IDEM: op. 
cit., I . 220 gibt auch d a s obige D a t u m an , zuges t immt 
u . a . v o n E . GABBA: a . a . ( ) . 118. A n d e n S p ä t s o m m e r 
(August) dachte J . KROMAYER: а . O. 561 -62 . Aus 
Plu tarch . , Anton. 33, 5 geht aber klar hervor , d a ß 
Octavia ihr Kind nicht in I ta l ien, sondern schon in 
Griechenland geboren ha t . 
6
 A p p i a n . , b . c. 5. 318 . Cf. E . GABBA: а . О 128 
zur Stelle: »i 1 rap ide viaggio di O t t a v i a n o in Gallia«. 
7
 T . К . S . B R O I T G H T O N : T h e M a g i s t r a t e s o f t h e 
Roman Republic, I I . New York 1952, 389 und dazu 
die Bemerkungen von R . H A N S L I K in: R E I X A ( 1 9 6 1 ) , 
s. v. M. Vipsanins Agr ippa , 1228. 
8
 Bezüglich der raschen Or t sveränderungen Octa-
vians d a r f man auf d a s J a h r 40 hinweisen, a ls Octavian 
vor d e m 6. Jul i nach Gallien aufgebrochen war 
(Dio, 48. 20. 1 -2), im August dieses J a h r e s s t and er 
aber mi t seinem Heer schon vor Brund i s ium. 
• A E 1923, 25 (Fasti Vendant) Cf. P I R 2 L 301. 
Das auf den 2. Oct. 39 da t ie r te senatus consultum de 
Aphrodisiensibus (J . REYNOLDS: Aphrodis ias and 
Rome, J R S Monographs 1. London 1982, 63 ff. 
Documen t , 8.) bes t ä t ig t keineswegs die damalige 
Anwesenhei t Octavians in R o m . 
10
 Appian., I I I . 3 4 . C f . G . Z I P P E L : D i e r ö m i s c h e 
Herrschaf t in I l lyrien bis auf Augustus , Leipzig 1877, 
2 0 1 f . J . J . W I L K E S : a . G . 4 0 . 
lx
 Appian., 111. 72: ő (id est Verso) óé IJgca/ióvav 
av&iç . . . yaraXaßmv ih/VQOV, — 
12
 Appian., III. 71: oi AaXfidraiôè, f | ov ràç vnó 
raßivtcp névre rdÇeiç (Ьдпцхеааг . . . rà <тХа ovy. ànexé-
tteivro ëreoiv rjôrj ôéna, —-
13
 Vergil., I. е.: Tu mihi, seit magni saperas iam 
saxa Tirnavi, sive oram Illyrici legis aequoris . . . accipe 
iussis carmina coepta tuis, -
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39 v. Z. bekannt war, dann könnte sich, mit Hinweis auf die nachfolgenden Zeilen 9 - 1 0 der 8. 
Ekloge: 
en erit ut liceat totum mihi ferre per orbem 
sola Sophocleo tua carmina digna cothurno ? 
dieses Gedicht auf die Rückfart Octavians aus Dalmatien Ende des Jahres 39 beziehen. Es ist 
aber auch wohl möglich, daß Vergil »writing (the lignes 6 sq.) in vivid anticipation imagines (Asi-
nius) Pollio returning f rom Makedonia to northern Italy«.14 
Die militärischen Unternehmungen der octavianischen Armee in Dalmatien liefen auf 
jeden Fall wenigstens teilweise zeitlich parallel zu dem Feldzug des Asinius Pollio (cos. 40 v. Z.) 
gegen die Parthiner in Makedonien.15 Diese relative Gleichzeitigkeit der Unternehmungen und 
die unmit te lbare Nachbarschaft der dalmatischen und parthinischen Operationsgebiete könnte 
dann auch dazu beigetragen haben, daß Horatius dem Pollio die Lorbeeren eines dalmatischen 
Sieges zuteilt,10 die eigentlich dem Octavian oder einem seiner Legaten gebührten. 
I I . D I E E R E I G N I S S E U N M I T T E L B A R VOR D E N F E L D Z Ü G E N D E S J A H R E S 35 
Das Expeditionsheer Octavians wurde — wie bereits erwähnt — schon im Früh jahr 38 
aus Dalmatien nach Italien zurückberufen, um im aufs neue eröffneten Krieg gegen Sextus Pom-
peius Zeugnis von seiner Schlagfertigkeit abzulegen. Nach dem endgültigen Sieg über Sextus 
Pompeius bei Naulochus (am 3. Sept. 36) und nach dem bald darauf erfolgten Kaltstellen des 
M. Lepidus (vor dem 23. Sept. 36), wurde Octavian der Herr der ganzen westlichen Hälf te des 
damaligen römischen Imperiums.17 Seine »grande armée«, die nach der Übernahme der pompeiani-
schen und lepidianischen Truppen auf mehr als 200.000 Bewaffnete angewachsen war,18 befand 
sich aber in Aufruhr, da unter den Soldaten die Nachricht umging, daß auf sie noch weitere mili-
О О ' 
tärische Unternehmungen warteten. Die altverdienten Soldaten forderten ihre Entlassung und 
ihre Belohnung mit Land und Geld. In dieser heiklen Situation kam Octavian zum erstemal der 
Gedanke eines illyrischen Krieges. Er versuchte nämlich seine aufrührerischen Truppen dami t 
zu beruhigen, daß sie von ihm nicht in einen neuen Bürgerkrieg, sondern gegen die Illyrer und 
andere barbarische Völkerschaften, die den eben erworbenen Frieden störten, geführt würden; 
und dieser Krieg würde sie, die Soldaten, reich machen.19 Nach dieser Darstellung diktierte also die 
14
 R . SYME: CQ 31 (1937), 47 = R o m a n P a p e r 
(im w e i t e r e n : R P ) I . O x f o r d 1979, 30. Vg . R . J . 
TARRANT: H S C P 82 (1978), 198: die obigen Verszei le 
»are p o e t ' s an t ic ipa t ion , n o t a h i s to r i an ' s account .« 
Den o b e n s t e h e n d e n gegenüber h a t G. W. BOWERSOCK: 
H S C P 75 (1971) 73 f f . und ibid . 82 (1978), 201—202 die 
8. Ek loge a u f das J a h r 35 v. u . Z. da t i e r t und bezog 
diese a u f O c t a v i a n s R ü c k k e h r v o m damal igen Kriegs-
schaup la t z . Diese S p ä t d a t i e r u n g der 8. E k l o g e 
b e m ü h t e sich d a n n E . A. S C H M I D T : S . B . H e i d e l b e r g . 
Akad. , P h . H i s t . K l . 1974, fiff. zu u n t e r m a u e r n . O c t a v i a n 
begab sich a b e r im Л. 35 v . u . Z. n ich t aus D a l m a t i e n , 
sonde rn a u s de r e robe r t en Segesté-Siscia nach R o m 
(Appián., 111. 70). Auch j ener These k ö n n e n wi r uns 
nicht anschl ießen , l au t der die 8. Ekloge z w a r d e m 
Asinius Pol l io gewidme t ist, d ieser sich abe r n ich t in 
Makedon ien a ls Legat des Anton ius , s o n d e r n in 
I l lyr ien a ls Lega t Octav ians be t ä t i g t e . A. B . Bos -
W O E T H : а . O . 4 4 1 f f . S . n o c h J . P . N É R A U D A U , i n 
A N R W I I . 30/3 (1983), 1733. A . J . WOODMAN: а . О. 
193 f. 
15
 Appián., b. с. 5. 320. Cassius Dio, 48. 41, 7. 
Dei' l e t z t e r e m i t N e n n u n g Pollio 's . 
16
 H or at., Carm. , 2. I. 13 sq. ...Pollio... cui 
laurus aeternos honores Delmatico peperit triumpho. 
Asinius Pollio t r i u m p h i e r t e ex Partliineis a m 25. Okt . 
39 ode r 38 (Fasti triumph., ed. A. DEGRASSI, 109). 
17
 Zu den obigen D a t e n s. z. B . F I E T Z L E R - S E E O K : 
s. v . I u l i u s (Augus tus) , R E X (1917), 3I(i. 
18
 Appián., b. с. 5. 526 gibt e ine S t ä r k e v o n 45 
Legionen , 25.000 R e i t e r n u n d e t w a 40.000 Leicht-
b e w a f f n e t e n an . Gros., 6. 18, 33 sp r i ch t n u r 44 Legio-
nen; u n d nach den vo rhe r igen A n g a b e n A p p i a n s 
(b. c. 5. 481, 406, 509) soll Oc tav ian d a m a l s in sgesamt 
43 Leg ionen g e h a b t h a b e n , von d e n e n 12 Legionen 
aber semiplenae (Veil., 2. 80,1) w a r e n . Die S t ä r k e der 
Legionen übers t ieg auch so die 200.000 M a n n . Die 
v o n W . SCHMITTHENNER: а . O. 196 angegebene Zahl 
»über 100.000 Mann« ist j edenfa l l s zu niedrig. 
19
 Appitm., b . c. 5. 530: y.al aÇeiv vvv ovx ел' ÈfdFpvÂia 
hi, лелсWfiéva avv то/у XQVar(í> h' 'I/.Avoiovç xal 
ётеда ëftvrj ßdgßaga, aaXevovra jijv uôÂiç y.Tg&eïaav slorj-
vgv, öttev хатал/.ovTieív avxovç. 
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augenblickliche Notwendigkeit das Beginnen eines auswärtigen Krieges in lllyrien und anderswo. 
Hier begegnet uns schon die spätere Motivierung dieses Krieges, nämlich die Störung des Friedens 
durch die Illyrer und andere Völkerschaften. 
Das Kriegs vorhaben war demzufolge schon etwa im Oktober 36 promulgiert und auch 
dem M. Antonius zur Kenntnis gekommen. In der Äußerung Octavians bezüglich Illyriens spürte 
M. Antonius wohl den Plan eines großangelegten Feldzuges, der wegen der Erwähnung nicht nur 
illyrischer, sondern auch anderer Völkerschaften die Möglichkeit einer kriegerischen Auseinander-
setzung auch mit den Dakern zu enthalten schien. 
M. Antonius ha t te eben seinen wenig ruhmvollen parthischen Feldzug,2" der trotz aller 
Propaganda hei den Zeitgenossen nicht den Eindruck erwecken konnte, als wäre dami t der von 
lui . Caesar geplante Partherkrieg mit Frfolg verwirklicht worden, abgeschlossen. Und in seiner 
damals ziemlich ungünstigen innen politischen Lage dü r f t e M. Antonius vernommen haben, daß 
Octavian wünschte, nach der glücklichen Überwindung seiner inneren Gegner nun im Westen 
seine Stellung auch mit außenpolitischen Erfolgen weiter zu verstärken, also allem Anschein nach 
erstrebte, mit nicht geringerer K r a f t auch das andere Vorhaben seines Adoptivvaters, den Daker-
krieg, zu realisieren. M. Antonius ließ solcher Gerüchte wegen seine Planung eines neuen Feldzuges 
gegen die Parther fallen21 und zog seine Beteiligung an einem Krieg im balkan-illyrischen Raum 
vor, wo neue Lorbeeren, derer er bedurf te , voraussichtlich leichter' zu erwerben waren als in einem 
neuen Partherkrieg. Seine Bereitschaft, zusammen mit Octavian zu kämpfen, ließ er dann durch 
die von Calpurnius Bibulus geführ te Gesandtschaft seinen Triumvirkollegen wissen.22 Das Aner-
bieten seines nunmehr einzigen Rivalen aber war dem Octavian alles andere als willkommen. 
Octavian gab darauf einen ostentativen Refus, indem er s t a t t nach lllyrien, Ende 36 nach Sizilien 
fuhr — angeblich in der Absicht, sich nach Afrika einzuschiffen. E r blieb jedoch während der 
Wintermonate 36/35 in Sizilien.23 Von dort brach er dann im Frühling 35 nach Illyricum auf. 
Den unmittelbaren Anlaß dazu dürf ten die Nachbars tämme Norditaliens gegeben haben. 
Diese hatten schon vorher ihre Tributzahlungen eingestellt und ihre italischen Nachbarn mehr-
fach angegriffen, je tz t aber, nachdem sie von der Abwesenheit Octavians erfahren hatten, empör-
ten sie sich ganz offen.24 So wenigstens lautete die offizielle Begründung, mit der die Notwendig-
keit einer Kriegseröffnung gegen die Rebellen als unvermeidlich hingestellt wurde. Mit der Konsta-
tierung dieser Empörung jedenfalls waren — unabhängig von früheren Plänen — die politisch-
religiösen Voraussetzungen für ein iustum bellum vorhanden.25 Nun konnte man den Krieg gegen 
die Salasser, Taurisker, Liburner und Japoden eröffnen.20 Als Kriegsschauplatz war anfänglich 
die engste Nachbarschaf t Norditaliens vorgesehen, und offiziell beabsichtigte man keine großen 
Eroberungszüge, sondern nur die Bändigung einiger Nachbarstämme, die schon vor Zeiten sich 
den Römern unterworfen hat ten, sich aber nun offen empörten. An eine Beteiligung an solchen 
Strafzügen konnte selbstverständlich M. Antonius in eigener Person nicht denken. 
2 0
 S . d a r ü b e r W . W . T A R N : С А Н 3 ( 1 9 6 3 ) , 6 6 f . 
W . SCHUR: S. v. P a r t h i a , R E X V I I I . 3 (194.9), 1994 f. 
21
 Diese P l anung e rwähn t Cassius Dio, 49. 31, 3: 
Afyuw őri тф yni èm тог)с nào&ovç avthç етатдатетвег. 
22
 Appián., b . с. 5. 549: S (id. es t Antonius) 
ÔÈ xal Bvßkov àmôvTa TTQOÇ avrov EVTV/SIV èôiôaoxev • • . 
xal èç 'IXXVQIOVÇ ènevôei avoTgarei'ieiv. L. Calpurnius Bi-
bulus , praet. des. im J a h r e 36 v. Z., war (1er Enke l sohn 
des M. Porcins Ca to . Cf. SYME: R P I I I . 1239. 
23
 Cassius Dio, 49. 34, 1. 
24
 Cassius Dio, 49. 34, 2: TOTE ÔÈ ipavEQÈôç nqôç TT)V 
ánovaíav UVTOV ÈNAVEARI)(LEV. 
25
 Übe r die s t renge formale E inha l t ung der An-
forderungen eines iustum bellum se i tens Octavians s. 
die Res gestae 26,3: Alpes a régióné ed, quae proximo 
est Hadriánó mari, ad Tuscum pacari feci nulli genti 
bello per iniúriam inláto. Suet . , Aug. 21 : nee ulli 
genti sine iustis et necessaries causes bellum intulit. E in 
S t ra fzug war schon Cicero's Beur te i lung nach (de rep . , 
3. 35) ein iustum bellum. 
26
 N u r diese vier Völkerschaf ten werden von 
Cassius Dio, 49. 34, 2 als die anfängl ich vorgesehenen 
Gegner e rwähn t . 
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I I I . D E R A U F M A R S C H N A C H S E G E S T É I M J A H R E 3 5 
Die römischen Operationen des Jahres 35 lassen klar erkennen, daß die Kriegsziele Octa-
vians von Anfang an weiter gerichtet waren, als die vor der Eröffnung des Krieges bekannt 
gegebenen. Den letzteren gemäß zog zwar Octavian mit dem Gros der Armee zunächst gegen die 
Japoden — ebenso wie einer seiner Legaten die Taurisker und ihre Nachbarn angriff2 7 — der 
weitere Verlauf dieser miteinander parallel verlaufenden militärischen Unternehmungen aber 
läßt keinen Zweifel daran, daß diese beiden Armeekörper nach einem gemeinsamen Endziel 
strebten, und das war kein anderes als Segeste, die stark befestigte einheimische Höhensiedlung 
im Savetal, an der Mündung des Kulpaflusses. 
Unsere Hauptquelle über die Feldzüge des Jahres 35, Appián, berichtet aufgrund der 
'Commentarii' Octavians28 ausführlicher nur von den Operationen der römischen Hauptarmee, 
die unter der unmittelbaren Leitung Octavians s tand. Die Tätigkeiten der Legaten werden dagegen 
nur hie und da flüchtig erwähnt oder gänzlich außer acht gelassen. Letzteres bet r i f f t die Aktionen 
jener Armeegruppe, die unter einem unbekannten Legaten29 im Südostalpenvorraum gegen die 
Taurisker operierte und diesen Voksstamm »mit größerer Mühe« zur Unterwerfung nötigte.3 0 
Weiteres über die Operationen dieser Westarmee können wir dem Bericht Dios entnehmen, 
dem außer den 'Commentarii' Octavians auch noch andere Quellen zur Verfügung standen. Die 
betreffende Angabe Dios klingt zwar wegen der Anwendung einer unzeitgemäßen hydrogeographi-
schen Terminologie zuerst sehr befremdend, erlaubt aber doch, über die Tätigkeit dieser west-
liehen Armeegruppe einige Schlüsse zu ziehen. Cassius Dio schreibt nämlich, daß für Octavian 
von seinen dortigen Verbündeten Schiffe gebaut worden waren, die ihn auf dem Flußwege Istros-
Save-Kolapis erreichten.31 Die Quelle Dios glaubte offensichtlich noch an die Gabelung des 
Istros und ließ demzufolge diese einheimische Flottille aus einem Istrosarm, der vermeintlich zum 
Adriatischen Meer abzweigte, in die Save fahren. Diese noch in der frühaugusteischen Zeit weit 
v rbreitete Vorstellung von der Gabelung des Istros32 wurde von Cassius Dio, ohne viel nach-
zudenken, mit der dazugehörigen Terminologie übernommen.3 3 Die Verbündeten Octavians 
27
 Ü b e r die Fe ldzüge des J a h r e s 35 v . u . Z.: 
H I P P E L : Die röm. H e r r s c h a f t in I l lyr ien, 225 f. G A R D T -
ZAUSEN: Augus tu s u n d seine Zeit, I . 317 f f . J . KRO-
MAYER: Hermes , 33 (1898), 1 ff . G. VEITH: Die Feld-
züge des C. l u i . Caesar Oc tav ianus in I l ly r ien in den 
J a h r e n 35 — 33 v . Chr . , Schr i f ten d . B a l k a n k o m m i s -
s ion . Ant iquar i sche Abte i lung . VI 1. W I E N 1914. 
T . R . HOLMES: T h e Archi tec t of t h e R o m a n E m p i r e , 
I . L o n d o n 1928. 130 f. E . SWOBODA: Oc tav i an u n d 
I l l y r i cum, Wien 1932, 17 ff . und d a z u die Rezens ion 
v o n R . SYME: J R S 23 (1933), 66 f f . = D a n u b i a n 
P a p e r s , B u c h a r e s t 1971, 135 ff. C. PATSCH: Be i t r äge 
V . I ( 1 9 3 2 ) , 5 5 f f . M . P . C H A R L E S W O R T H : С А Н X 3  
(1963), 84 f. FR. MILTNER: Klio, 30 (1937), 200 ff. 
W . SCHMITTHENNER: His tór ia , 1958, 189 ff. u n d dazu 
die B e m e r k u n g e n v o n E . SWOBODA: G n o m o n , 31 
(1959), 441 f. J . K , KOLOSZOVSZKAJA: V D I 75 (1961), 
69 f f . A. MÓCSY: s. v . P a n n ó n i a , R E S u p p l . I X (1962), 
5 3 8 f . J . J . W I L K E S : D a l m a t i a , 1 3 5 f f . A . M . M A L E V A N Y : 
V D I 140 (1977) 129 ff. (mit engl ischer Z u s a m m e n f a s -
sung ) . 
28
 Die E i n w ä n d e von J . DOBIÁS (Studie К Appia-
nove knize I I l lyrské , P r a g 1930) s ind n a c h d e r Arbei t 
von A. MIGHELI Le memor i e di A u g u s t o in App iano 
A n n a l i della F a c o l t ä di Le t t e r e de l l 'Un ive r s i t ä di 
Cagliari , 21 (1953) 197 ff . gegens tands los . 
29
 M. Val. Messalla wa r dieser s icherl ich nicht , d a 
er nach d e m Paneg. Messal. 107 f. (zit. u n t e n , A n m . 
4O) an den Opera t ionen de r H a u p t a r m e e gegen die 
j a p o d e n u n d die P a n n o n i e r im K u l p a t a l t e i l n a h m . 
30
 Appián., III. 47: ègyg> óé ftet'Qovi ёХщ&дааг xai 
ipogorç, oaovç ÈÇéXinov, rjvayxáa&riaav ânoôovvai . 1 oxXeâ-
Tat те xai Kágvoi xai 'Iineotpoovoivoi xai Naggaioi xai 
rXivTiôioiveç xai Tavgîaxoi, wv úÁóvtojv oi öftogot лдопе-
ttevro avTiîj xaranXayévTeç, Innaalvot те xai Peaaoi. 
("her den S i e d l u n g s r a u m der s üdwes tpannon i schen 
Tau r i ske r s. Strub., 7 . 3 1 4 ; 4 . 2 0 7 . Cf. S C H M I T T H E N -
NER: Hi s tó r i a 1958, 205. G. ALFÖLDY: H i s t ó r i a 15 
( 1 9 6 6 ) , 2 2 4 f f . u n d b e s . P . P E T R U : A N R W 1 1 . 6 ( 1 9 7 7 ) , 
4 7 3 ff . 
31
 Cassius Dio, 49. 37, 5: ö oëv Kalaag л/.oJa лада 
t(ov тагт/] avfi/mxov noirj&évTa Лаßwv, xai öiá те tov "largov 
èç tov Eáovov xai di èxetvov êç тrjv KôÀona avrà àyaytâv, . . . 
32
 Über diese Vors te l lung s. z. В . G . M. C O U I M B A : 
Ricerche s t o r i c h e , I . P a l e r m o 1935, 144 ff. 
33
 Die b i sher igen E r k l ä r u n g e n : Nach Z I P P E L : 
а. O. 229 f. h a b e n die F a h r z e u g e der N o r i k e r den 
wei ten Weg ü b e r D o n a u u n d Save gemach t . Dagegen 
m i t g u t e n G r ü n d e n V E I T H : а . O . 5 7 . W I L K E S : а . О . 5 3 . 
ließ die Schi f fe du rch D r a u - D o n a u - S a v e f a h r e n . 
Diese F a h r t w u r d e aber schon v o n PATSCH: а . O. 56 f. 
widerlegt , d e r seinersei ts als V e r b ü n d e t e die D a k e r 
vorschlug u n d die Schiffe d e m g e m ä ß v o m m i t t l e r e n 
Lauf der D o n a u in die Save f a h r e n ließ. E . S W O B O D A : 
Octavian u n d I l lyr icum, 1932, 29 f., A n m . 38. 
C H A R L E S W O R T H : a . O . 8 5 , K O L O S Z O V S Z K A J A : a . O . 7 0 f . 
h a b e n zwar a l s die V e r b ü n d e t e n r icht ig die T a u r i s k e r 
bezeichnet , d e n Schiffsweg d u r c h I s t ros -Save-Kolap i s 
abe r nicht e r k l ä r t . 
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befanden sich also nach dieser Vorstellung im Bereich des vermeintlichen Istrosarmes, dessen 
Gleichsetzung mit dem Nauportusf luß (Ljubljanica)34 auf der Hand liegt. Die Verbündeten dürf ten 
demnach die Taurisker gewesen sein. Sie wurden nach ihrer Unterwerfung zur Aufstellung einer 
Flottille verpflichtet, ähnlich wie den später unterworfenen Skordiskern von Tiberius Waffen-
hilfe gegen die Pannonier auferlegt wurde. Auch jene bezeichnet Cassius Dio als die Verbündeten 
der Römer.35 In Begleitung der von den Tauriskern gebauten Flottille drangen dann wohl die 
Truppen der westlichen römischen Armeegruppe im Savetal weiter nach Osten vor, und zwar 
soweit, bis sie sich bei Segesté mit dem Gros des Expeditionsheeres vereinigen konnten.30 
Dieses Expeditionsheer ha t t e seine Operationen wahrscheinlich von Senia (Senj) aus gegen 
die westlich und östlich des Kapellagebirges wohnenden Japoden begonnen und war nach der 
Einnahme der stark befestigten japodischen Siedlungszentren (Monetium, Arupium, Terponus, 
Metulum) weiter nordöstlich in Richtung des Glinatales vorgedrungen.37 Damit ha t te Octavian 
mit seiner Armee das eigentliche Land der Pannonier betreten, das sich nach den damaligen 
geographisch-ethnographischen Vorstellungen vom Japodenland bis an die Dardaner erstreckte.38 
Die Pannonier im Bereich des Kulpatals gaben zu einem Krieg keinen Anlaß. Octavian 
selbst konnte fü r seinen offensichtlich grundlosen Angriff, der über die anfänglich offiziell angege-
benen Kriegsziele weit hinausging, keine andere Begründung beibringen als jene, daß er seine 
Truppen trainieren und aus dem Feindesland verpflegen müßte.3 9 In Wirklichkeit konnte Octavian 
das Endziel seines Feldzugs, Segesté, vom Japodenland her vordringend nur durch das Gebiet 
dieser Pannonier erreichen. 
Die in verstreuten Dorfsiedlungen wohnenden Einheimischen verzichteten dem über-
mächtigen Feind gegenüber auf einen offenen Widerstand. Sie verließen ihre Wohnstät ten und 
flüchteten ins bewaldete Gebirge, um von dorther einen Guerillakrieg zu beginnen. Octavian 
wartete eine Zeitlang darauf, daß die Pannonier sich ihm ergeben würden; während dieser Zeit 
ließ er — wohl auch wegen der Sicherung der Verpflegung seiner Armee - das Feindesland nicht 
verwüsten. Als aber die erwartete Unterwerfung ausblieb und überdies die Guerillaaktionen der 
Pannonier mit gewissem Erfolg weitergingen,4" gab er die schonungsvolle Methode seiner bisherigen 
Kriegsführung auf und ließ bei seinem Aufmarsch nach Segesté die Gegend acht Tage lang mit 
Feuer und Schwert verheeren.41 
Die Segestaner hat ten voi lier schon zweimal, zuletzt vor drei Generationen, ein Konsular-
heer gezwungen, unverrichteterdinge abzuziehen.42 Diese Angabe en tnahm Appian zweifelsohne 
31
 N u r von Plin., n . h . 3. 128 e r w ä h n t . 
35Cassius Dio, 54. 31, 3 (zit. u n t e n , A n m . Iii)). 
3CVgl. auch KROMAYER: Hermes , 1898, 5 f. 
37
 Appian., III. 62 ff . Cassius Dio, 4 9 . 3 5 . V K I T H : 
а . O . 19 f f . u n d K a r t e I . W I L K E S : а . О . 5 0 f . F ü r 
Scardona-Burnum als »Star tpunkt« der Heeresg ruppe 
Octavian ' s a rgumen t i e r t e J . SASEL, in: Actes d u IX е . 
Congrès I n t e r n a t . d ' E t u d e s sur les f ron t iè res romaines , 
Köln -Wien , Bucures t i 1974, 198, A n m . S. 
38
 Appian., 111. 63: »lAwôrjç dé èotiv i] liaiôvwv xai 
ETiifiïjXijÇ 'Ianôôwv èni Aagôdvovç. S. dagegen die 
anachronist ische Besehre ibung des Kriegsschau-
platzes bei Cassius Dio, zit. un ten , A n m . 71. 
39
 Cassius Dio, 49. 36, 1: (Octavian) èni Uavvo-
viovç éneargárevaev, êyxXrpia pèv ovôèv что iç ènupÉooiv 
(ovÔè yàg ovô' rjöíxrjTÓ ti viг" avTwv), Iva Ôè ôrj roùç 
отдатиЬтад àay.t) те apu xai èx twi> àÂAoroiwv тдё<рг] . . • 
40
 Beach te das V e r b u m ihmr/mv bei Cassius Dio, 
49. 37, 1. Der fallax Pannonius, gelidas passim 
disiectus in Alpes (Paneg. Messal., 108 f.) bezieht sich 
auf diesen Gueril lakrieg. 
41
 Appian., III. 63 65. Cassius Dio, 49. 36, 1—37, 1. 
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 Appian., III. 62: êç ôè тг/v ZeyeOTixiji' ytjv oi 
'Pwpaloi, óig nnÓTsnov ipßaAövTEQ, ovte dprjgov ovte иЛЛо 
ti eiAripeaav. Der erste Angr i f f wird nach d e m Vorgang 
von ZIPPEL: а. O. 134 ff . — der diesen m i t der von 
Appian., III. 41 e r w ä h n t e n Schlappe eines gewissen 
Cornelius gleichsetzte — im allgemeinen auf das J a h r 
156 v. u . Z. gesetzt . Diese Gleichsetzung u n d Dat ie rung 
wurde un längs t von M. GWYN MORGAN: His tór ia , 
23 (1974), 183 ff. mi t R e c h t bes t r i t t en . Bezüglich 
des Angr i f fs auf Segesté dach t e er aber an einen 
Fe ldzug des C. Cassius Long inus (cos. 171 v. u. Z.) 
Der livianische Bericht ü b e r die mil i tär ische Un-
t e r n e h m u n g des C. Long inus (Liv . , 43, 1 u n d 5) 
spricht aber nicht f ü r diese Annahme. Den zweiten 
Angriff e r w ä h n t Appian., III. 30 auch gesonder t : 
êoixaoi ôè. xai Deyeararoi Aevxícp Кот та xai Metéááo) . . . 
Die K o m m a n d a n t e n dieses Feldzuges wurden im 
allgemeinen mi t dem K o n s u l p a a r des J a h r e s I 19 
v. il. Z. gleichgesetzt. D e r Aufmarsch eines konsulari-
schen Doppelheeres gegen eine pannon-i l lyr ische 
Siedlung m a c h t aber B e d e n k e n . Don L . Cot ta k a n n 
m a n als den Konsul des J a h r e s 11 9 be t r ach ten . Der 
gleichnamige Konsul des J a h r e s 14,4 k o m m t nämlich 
wegen des K o n t e x t e s k a u m in Frage . Metellus dü r f t e 
aber nicht der Konsul des J ah re s 119, L. Caecilius 
Metellus, der spätere Delmaticus sein, sondern, wie 
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den 'Commentarii' Octavians, wohl mitsamt der sich daran anschließenden Bemerkung, daß die 
Segestaner durch diese Erfolge zu hochmütig geworden waren.43 Die Verszeile der Aeneis parcere 
subiectis debellare superbos44 war damals zwar noch nicht geschrieben, aber der Hinweis auf die 
Hochmütigkeit gegenüber den Römern wirkte schon zur Zeit der relatio Octavians als Rechtferti-
gung eines Einschreitens gegen solche hochmütigen Barbaren sicherlich eindrucksvoll. Gepaart 
war diese psychologische Begründung des Aufmarsches mit dem Vorhaben eines zukünftigen 
Dakerkrieges zu dem eben Segesté die geeignete Operationsbasis und das Verpflegungszentrum 
bieten konnte.45 
Weil Octavian von der Zurückweisung zweier Konsularheere wußte, mußte also auch er 
mit einem hartnäckigen Widerstand rechnen. Nach der ersten Fühlungnahme mit den Segestanern, 
genauer: mit einer Gesandtschaft deren Mitglieder die Vornehmen der Stadt waren, schien jedoch 
die Möglichkeit einer raschen Vereinbarung auf. Die Vornehmen der Stadt zeigten sich nämlich 
bereit, auf die Bedingungen Octavians einzugehen, d. h. ihm hundert junge Geiseln zu übergeben, 
ferner eine römische Garnison in ihrer Stadt aufzunehmen und die Armee zu verpflegen.46 Aber 
das Volk widersetzte sich der Durchführung dieser vorläufigen Vereinbarung. Es griff zu den 
Waffen, versperrte die Stadttore und besetzte die Mauern.47 Die Belagerung der Stadt war dem-
nach für Octavian unumgänglich. 
Segaste lag auf einem seine Umgebung überragenden Plateau, das von drei Seiten vom 
Kolapis- (Kulpa-) Fluß umgeben und von Osten her nur von der Landseite unmittelbar zugänglich 
war.48 Octavian schlug zuerst eine Brücke über den Kulpafluß, umgab dann die Stadt von allen 
Seiten mit Palisaden und Gräben und schüttete außerdem noch eine Doppelschanze auf. Die 
wiederholten Ausfälle der Segestaner gegen die römischen Belagerungsanlagen blieben erfolglos.49 
Gleichzeitig mit den Kämpfen auf dem Land kam es zu mehrmaligen Gefechten auf dem Kulpa-
fluß, zwischen der von Westen her herangeführten römisch-tauriskischen Flottille und den ein-
heimischen Einbäumen, wobei letztere den Römern erhebliche Verluste an Menschen zufügten. 
Auch der vermutliche Befehlshaber der Flottille, Menas, der einstige Admirai des Sextus Pompeius, 
wurde dabei getötet.5" Eine Wende nahm die Belagerung, als ein von den Verbündeten der Segesta-
ner aufgestelltes Heer vor der Stadt erschien, um diese zu entsetzen. Гп einer offenen Feldschlacht 
gewannen aber die Römer die Oberhand und schlugen den Feind in die Flucht. Damit war auch 
die Widerstandskraft der Segestaner gebrochen, und am Ende einer dreißigtätigen Belagerung 
ergaben sie sich dem Octavian.51 Der Sieger überließ einen Teil der Stadt ihren Bewohnern, im 
d a r a u f M. G. MORGAN: A t h e n a e u m , 59 (1971), 271 ff. 
schon r ich t ig h ingewiesen h a t t e , ein a n d e r e r Ange-
höriger des weit ve rzwe ig ten Caecilii Metell i-Clans 
der als L e g a t an d iesem Fe ldzug t e i l nehmen konn te . 
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 Appian., III. 62 : odder rjoav èni tpQovr'i/iaTog oi 
Xeyeoravoi. 
44
 Vergil., Aen. V I . 853. 
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 Appian., III. 65: <)ià xai pdAiora avrrjç ëyorjÇev ri 
KaioaQ, œç ra/ueíw yorjoópevog èg тог I axwv xai Наотед-
vwv nóAe/uov, . . . 
46
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50
 Cassius Dio, 49, 37, 5—6 h a t d iesen Gefech ten 
a u f d e m F l u ß den H a u p t p l a t z in se inem Ber ich t ein-
g e r ä u m t : Ó ovv KaioaQ . . . ngooeßaAJ orpioi тф леФЬ 
dpa xai Talg vavai, xai xivag xai vav/tayiag iv <wxv> елотц-
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xai xóv Mfjvav . . . rmixxeivav, 
51
 Appian., III. 68 f . : лgooiovogg ó'avxolg Ilaióvwv 
éxéQcov ßogüeiag <> KaioaQ vnavrrjaag évgögevoev avxrjv 
xai oi fiév àvggédrjoav, oi ö'erpvyov, xai ovÖeig eti Haióvwv 
eßorj&ei. oi ZeyeoTavoi ôé, näoav noAiogxiav глоатйгтед, 
rj/iéga tqiaxootjj хата хдатод ёАдгр&даш' xai tote лqcotov 
ijg^avTo ÍXETeveiv. Ganz ku rz Cassius Dio, 49. 37, 6: 
. . . oi ßdgßaoor . . . xai év тf] yrj ioyvgcög avrov rjfiv-
vovto, /téygig ov twv ovp/idywv Tivùg êvrjôgevO&ai те xai 
ècpddgdai ènv&ovxo' tóté yàn âdvprjaavTeç évéöuoav. 
Adu -1 rrluvaloífim Academiae Scievtiarum Hungaricae 43, 1901 
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anderen Teil aber setzte er eine Garnison mit einer S tärke von 25 Kohorten unter dem Kommando 
des Fuf ius Geminus ein.52 
Der Einnahme von Segesté folgten im Jahre 35 keine weiteren militärischen Aktionen im 
Savetal oder anderswo in Illyrien. Octavian kehrte vielmehr nach Rom zurück,53 wo der Senat 
ihm einen Triumphzug bewilligte. Dieser wurde aber von Octavian abgelehnt.54 Auch diese Einzel-
heit scheint dafür zu sprechen, daß Octavian die Operationen in Illyrien noch nicht als beendet 
betrachtete und, wie es uns Appian bezeugt, ernstlich beabsichtigte, im Frühling des folgenden 
Jahres nach Illyrien zurückzukehren.55 Daß Octavian diesen Plan während der Wintermonate 
35/34 aufgab, um einem Eeldzug nach Britannien Vorrang zu geben, ist wenig wahrscheinlich. 
Das Verweilen Octavians in Gallia Cisalpina Ende des Winters 35/34, vor seinem zweiten Auf-
marsch nach Segesté, konnte die Quelle Dios mit einer Gallienreise verwechselt und daraus das 
Vorhaben eines Feldzuges nach Britannien herausgesponnen haben.56 
IV. D E R Z W E I T E A U F M A R S C H O C T A V I A N S N A C H S E G E S T É I M J A H R E 3 4 
Octavian d ü r f t e jedenfalls Rom früher als er es ursprünglich geplant ha t te verlassen 
haben, in den Anfangsmonaten des Jahres 34 waren nämlich von Illyrien Gerüchte nach Rom 
gelangt, daß die Segestaner sich aufs neue empört und die dortige römische Garnison nieder-
gemacht hätten. Auf diese bestürzenden Gerüchte hin verließ Octavian noch in der Winterzeit 
eilig Rom und begab sich nach Norditalien, um die auf die dortigen Winterlager verteilten Truppen 
zu mobilisieren und sie gegen die Aufständischen einzusetzen.57 Inzwischen war es aber dem 
Fuf ius Geminus gelungen, über den Aufruhr der Segestaner Herr zu werden.58 Als Octavian dor t 
ankam, konnte er n u r die Unwahrhei t der Hiobsbotschaf t von der angeblichen Vernichtung der 
römischen Garnison konstatieren, gleichzeitig aber auch die Tatsache des niedergeschlagenen Auf-
ruhrs.59 Unseren Quellen ist nicht zu entnehmen, wie lange Octavian in Segesté verweilte60 und 
was f ü r Maßnahmen er bezüglich der Einheimischen t raf . Die Möglichkeit, daß er während dieser 
Zeit eine dakische Gesandtschaft empfangen habe, wurde auch in der Forschung aufgeworfen.61 
Die einschlägigen literarischen Angaben sind aber nicht näher zu datieren.62 Nach alledem ist 
nur sicher, daß Octavian das Savetal noch während der Frühlingsmonate verließ und mit seiner 
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 Appian., III. 69: (Octavian) . . . xai rrjg nóAea>; 
ftégoç ôiareiyiaaç èarfyayev èç avто ypgovgàv névre xai 
èixoai aneigwv. Cassius Dio, 49. 38, 1: xai fiera ravra 
exei [tév <Povquov répivov avv övvá/iei rivi xaréAinev. 
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 Appián., III. 70 u n d Cassius Dio, 49, 38, I. 
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 Cassius Dio, loc. c i t . : xai rà fièv imvíxia yojcpw-
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E h r u n g e n s . S C H M I T T H E N N E R : а . О . 2 1 8 . 
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R o m . Rev. , 332: »The design of conquer ing e i ther 
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Augustus .« Anders S. S. FKERE: Br i t ann ia , 3 London , 
1978, 58. 
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Armee gegen dio Dalmater zog.03 Der Kriegsschauplatz verlegte sich damit südlich des Gebietes 
des späteren Pannoniens und blieb auch noch im folgenden J a h r unverändert im Bereich der 
Dalmater und ihrer unmittelbaren Nachbarn. In diesem Raum, 'hinter' den Dalmatai, sucht die 
neuere Forschung mit Recht die Wohnstä t te jener Pannonier, die neben den Salassoi, Iapodes, 
Segestanoi, Dalmatai, und Daisioi den Octavian »am meisten bedrängten«.64 Aus Mangel an wei-
teren Berichten über die Unterwerfung dieser Pannonier wurden letztere von Appian wohl jenen 
Völkerschaften zugerechnet, von denen Octavian im Jahre 33 weder Geiseln noch vertragsmäßige 
Verpflichtungen erhalten hatte.65 
V . D E R T E R R I T O R I A L E E R T R A G D E R P A N N O N - I L L Y R I S C H E N F E L D Z Ü G E O C T A V I A N S 
Das Fazit des ersten Kriegsjahres, dessen Schauplatz wenigstens teilweise im pannon-
illyrischen Raum lag, ist ebenso umstr i t ten wie das Endresultat des ganzen dreijährigen Krieges 
im Illyricum.66 Wenn wir uns streng an die Daten des von Appian überlieferten Katalogs Octavians 
halten, dann wurde von dem späteren Pannonién im Jahre 35 nur das Gebiet der südwestpanno-
nischen Taurisker und der Segestaner erobert. Die angeblichen Nachbarn der Taurisker, die 
Hippasiner und die Besser, die sich dem Octavian ohne Widerstand ergaben, siedelten vielmehr 
in der Nachbarschaft der Interplrurihnoi, Narésioi und Glinditiones67 und sind demnach nicht im 
pannon-illyrischen Raum, sondern auf dem Territorium zwischen Narenta und Drilo zu suchen.68 
Der auf die Gebiete der Taurisker und Segestaner beschränkte territoriale Ertrag des Feldzuges 
von 35 bezüglich des späteren Pannoniens gibt aber sicherlich ein lückenhaftes Bild, da z. B. 
die Latobiker im Savetal, in der unmittelbaren östlichen Nachbarschaft der Taurisker und im 
westlichen Hinterland von Segesté, ihre Unabhängigkeit zwischen diesen beiden unterworfenen 
Gebieten kaum bewahren konnten. Aus diesem einzigen Beispiel wird auch klar, daß man dem 
von Appian überlieferten Katalog der 'Commentarii' Octavians keineswegs eine bibelartige Auto-
ri tät beimessen darf. Es ist beinahe sicher, daß von Appian die Völkerliste der 'Gommentarii' 
nur exzerpiert und nicht in ihrer Gänze wiedergegeben wurde.69 Andererseits sind einige Äußerun-
gen Dios ebenfalls irreführend. Vor allem jene, daß nach der Unterwerfung der Segestaner das 
übrige Pannonién sich dem Octavian ergehen habe.70 
Cassius Dio — wie es seinen Einleitungsworten zu den illyrischen Feldzügen Octavians 
mit Bestimmtheit zu entnehmen ist — betrachtete die pannonischen Gegner Octavians als ein 
großes Volk, das von Dalmatien bis an den Istros und von Noricum bis an die Provinz Moesien 
das ganze Gebiet der späteren Provinz Pannonién innehatte.71 Diese anachronistische Vorstellung 
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AaXftárai xal Aalaiol те xal Hatoveç. Über diese Paio-
n e s s . S C H M I T T H E N N E R : a . O . 2 0 S f . D e r h a n d s c h r i f t -
lich über l iefer te Name der Daisioi (Desioi) w u r d e von 
J . S C H W E I G H A U S E R in seiner Appianus-Ausgabe ( 17S5) 
auf den N a m e n der Dais id ia ta i verbesser t u n d diese 
E m e n d a t i o n ha t eine ziemlich wei t re ichende Aner-
k e n n u n g ge funden . S. u. a . SWOBODA: а . O. 30. N . 
VULIC: J RS 24 ( 1934), 166. S. J o s i r o v i c : 2 A 6 (1956), 
144 f. Mit der Möglichkeit dieser Kor rek t ion rechnet 
auch SCHMITTHENNER: a . ()., 213 f. En t sch ieden da-
gegen ist R . SYME: D a n u b . Papers, 144. 
65
 Appian., III. 82: oaotç ö'ovx ènhyaiaae Sià vóaov, 
ovt' èboaav oihe avvé&evto. 
60
 Eine zusammenfassende Übersicht gib) da rüber 
R . S Y M E : а . O . 1 4 3 . 
07
 S. den Tex t des Appian, zit. oben, Aimi, 30 D a s 
R e l a t i v p r o n o m e n <ov bezieht sich nicht ausschließlich 
auf die Taur isker (anders SCHMITTHENNER, a . (). 205 f. 
WILKES: а. O. 50), sondern auf die ge samte vorange-
h e n d e Völkerschaf t sgruppe . Die Aufzäh lung der 
l e tz te ren ist von A p p i a n wohl nur l ü c k e n h a f t über-
l iefert . 
68
 Richt ig m . E . G. ALFÜLDY: Die Bevö lke rung 
Da lma t i ens . B u d a p e s t 1965, 48 u n d 67 gegen S C H M I T T -
H E N N E R : а . O . 2 0 5 f . 
69
 Man kann na tü r l i ch auch daran denken , daß von 
Octavian nicht alle Völkernamen a u s seiner relatio 
in seine »Commentarii« übe rnommen w u r d e n . Dies ist 
abe r wenig wahrscheinl ich. 
70
 Cassius Dio, 4 9 . 3 7 , 6 : xal áí.óvToiv ixelvaiv xal 
то äXXo llavvovrxbv ófioXoyia лдоаууауето. 
71
 Cassius Dio, 49, 36, 2 f. oi ôè IIuvvóvioi vé/wvTai 
pèv лдод r í j . leÁpaTÍa, nQoç avtov "Igtqov, ало Nwqixov 
péxQi тщ Mvaiaç . . . елl dé tovtov; ó Kulaaq тоте 
GTQaTEvaaç . . . 
5 Acta Archaeologica Academiae Scientiarum llungaricae 13, 1991 
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leitete unseren Schriftsteller zu jener falschen Auffassung, daß die 'Sammelnamen': Pannonii, 
IJavvovLoi, IJat'oveç, die er in seinen Quellen vorfand,72 die einstigen Bewohner der ganzen späteren 
Provinz Pannonién bezeichneten. Diese Vorstellung wurde besonders verhängnisvoll für die 
Beurteilung der späteren pannonischen Kriege, die von Cassius Dio logischerweise als wiederholte 
Strafzüge der Römer gegen die schon vorher unterworfenen aufrührer ischen Pannoniéi' aufgefaßt 
wurden. Die Unterwerfung der Pannoniéi' vom Jah re 16 an bedeutete demzufolge fü r Cassius 
Dio nichts anderes, als daß die Pannonier sich aufs neue (aû&iç) den Römern ergaben. Diese 
Beurteilung der Feldzüge Octavians und der späteren pannonsichen Kriege ist grundfalsch. 
Mit den dionischen Ausdrücken wie etwa aide: w/iokóyrjoav und dergleichen darf man also nicht 
für einen großen territorialen Ertrag der octavianischen Feldzüge argumentieren.73 Ebensowenig 
mit jener Angabe der Aetium Rede Octavians, daß seine Truppen bis an den Istros vorgedrungen 
seien.74 Aus dieser äpi/./.a ?.6yoiv spricht zu uns nicht Octavian selbst, sondern Cassius Dio. 
In Wirklichkeit haben wir keine sicheren Daten über die militärischen Unternehmungen 
Octavians östlich von Segesté. Die Annahme, daß Octavian die meisten südpannonischen Stämme 
mit diplomatischen Verhandlungen zur Unterwerfung bewog,75 ha t ebenfalls wenig für sich. 
Solche Verträge sind von Appian nur fü r das letzte Kriegsjahr im dalmatischen Raum bezeugt.76 
Das dionische tó aklo /Ixvvovixóv kann man also höchstens auf die unmittelbaren Nachbarstämme 
von Segesté beziehen.77 Der territoriale Ertrag der Feldzüge der Jahre 35 und 34 war also bezüglich 
Pannoniens sehr bescheiden. Freilich, das Savetal vom regnum Noricum bis einschließlich Segesté 
fiel zweifelsohne in die Hände der Römer. Mit der Unterwerfung der südwestpannonischen Tauris-
ker könnte außerdem auch das Siedlungsgebiet dieses Stammes nördlich der Save und westlich 
der Papuk-Ivancicaberge als tributpflichtiges Gebiet gegolten haben. Die Stämme unmittelbar 
um Segesté «erden wohl auch formell die römische Oberhoheit anerkannt haben. Die faktische 
Unterwerfung dieser und der anderen pannoniseben Stämme in den mittleren und östlichen 
Gebietsteilen des Zwischenstromlandes, wie auch die offizielle Besitznahme des Bereichs nördlich 
der Drau (nach ungarischer Terminologie: Transdanubien) blieb aber dem späteren bellum Panno-
nicurn (13 — 9 v. Z.) vorbehalten. 
VI. D I E LAGE N O R D I L L Y H I C U M S N A C H OCTAVIANS F E L D Z Ü G E N U N D AM V O R A B E N D 
D E S B E L L U M P A N N O N I C U M ( 3 3 - 1 3 v. u. Z.) 
Das pannon-illyrische Okkupationsgebiet wurde wohl anfänglich dem Befehlshaber der 
dortigen Okkupationsarmee unterstellt. Als den ersten Militärkommandanten in diesem Bereich 
kann man Fufius Geminus betrachten. Wenn die via Gemina, die von Aquileia nach den Iulischen 
Alpen führte, ihre Benennung nach unserem Fufius Geminus bewahrte,78 dü r f t e dieser homo 
novus aus einer Familie von Picenum79 seinen Posten nach 35/34 noch einige Jah re lang inne-
gehabt haben. Nach den Feldzügen der Jahre 35 — 33 wurden jedenfalls die neuerworbenen wie 
72
 Nach Liv., per . 131 (Caesar... Iapgdas e 
Dalmatas et Pannonios subegit) scheint auch Livius 
nur den Sammelnamen »Pannonii« gebrauch t zu 
haben. Von Appian, gegen den Cassius Dio in seinem 
E x k u r s über die Pannon ie r polemisiert , wurden 
bekannt l ich die Paiones ohne nähere Kennzeichnung 
vorgeführ t . 
7 3
 G e g e n S W O B O D A : a . D . , 3 5 f . 
74
 Cassius Dio, 50, 24, 4: . . . twv péyoi tov "Iotoov 
nQoxeyojQijy.ÓTcov . . . J . WILKES: а. O. 53 h a t diesen 
Redner t r i ck mit der vermeint l ichen R ü c k k e h r der rö-
misch-tauriskischen Flott i l le auf dem Wege von Save -
Donau-Drau ve rknüpf t . 
75
 MócsY: Pannónia (1962), 539, beans tande t 
schon von J . WILKES: B J 166 (1966), 64.8. 
7(1
 Appian., III. 47 und 82 (zit. oben, Anm. 65). 
7 7
 V g l . S C H M I T T H E N N E R : а . O . 2 1 5 . 
78
 J . SASEL: s. v. E m o n a , R E Suppl . X I (1968), 
573. Über diese S t raße s.G. R A D K E : S. V . Viae publicae, 
R E suppl. X I I I (1973), Ki l l . 
79
 GROAG: S. v. Fuf ius , R E V l l (1912), 208. Diesen 
F u f i u s Geminus kann man aber n icht mi t j enem 
jungen Fuf ius identifizieren, der nach dem Tode 
seines Vaters, des konsularen Q. F u f i u s Calenus, 
Obe rkommandeur in Gallien, i. J . 40 v. Z. d e m 
Octavian die dor t igen elf Legionen (Appian., b. c. 5 
21 3) überließ. Diese Fujii s t a m m t e n nämlich wohl au . 
Campanien . 
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auch die wiederverlangten Gebiete I livrions nicht in eine Provinzorganisation zusammengefaßt, 
sondern blieben unter Militärkommando.80 So wird es verständlich, daß in der Reihe jener Provin-
zen, die um die Mitte des Jahres 32 dem Octavian den Treueid leisteten, der Name einer illyrischen 
Provinz fehlte.81 Diese Sonderstellung Pannon- und Dalmato-Illyriens wird in diesen Jahren vor 
allem seine strategische Lage empfohlen haben. Und zwar nicht zuletzt jener Umstand, daß 
dieses Gebiet im Süden unmittelbar an den Reichsteil des M. Antonius angrenzte. Die Möglichkeit 
eines separaten pannon-illyrischen und dalmato-illyrischen Militärbezirkes in den Jahren unmittel-
bar vor und nach Actium darf man mit Hinweis auf die Reorganisation des Jahres 27 wenigstens 
aufwerfen. 
Nach Actium verlor natürlich illyricum seine Bedeutung, die Rolle eines vorgeschobenen 
Bollwerks gegen einem möglichen Vorstoß von Makedonien hei- zu spielen. Der nördliche Teil des 
damaligen römischen lllyriens bewahrte aber auch für die Folgezeit seine militärische Bedeutung, 
die ihm die unmittelbare Nachbarschaft zu Italien verlieh. Der Besitz dieses Grenzgebietes mit sei-
nem Okkupationsheer garantierte nämlich die Sicherheit Oberitaliens von Nordosten her. An-
dererseits konnte dieser Bereich auch als Operationsbasis für ein mögliches späteres Vordringen im 
Savetal nach Osten dienen, wenn auch solche Pläne nach Actium dem Octavian ferner standen als 
jemals vorher. Außer der offiziellen Begründung, die uns hei Cassius Dio vorliegt,82 t rug jedenfalls 
auch die verschieden beurteilte strategische Lage Pannon- bzw. Dalmato-Illyriens dazu bei, daß 
im Januar 27 v. u. Z. der größere südliche Teil lllyriens, wohl eben Dalmato-lllyrien, als selbstän-
diger Verwaltungsbezirk dem Senat anvertraut wurde, während das nördliche, pannon-illyrische 
Gebiet auch weiterhin unter der unmittelbaren Verfügung des princeps blieb.83 Die Stärke der 
Armee, die in diesem Okkupationsgebiet stationiert war, ist ebenso unbekannt wie ihre Dislokation. 
Doch dür f te Siscia — an der linken Uferseite des Kolapis, gegenüber der einheimischen-Siedlung 
von Segesté — schon in diesen Jahrzehnten einer der wichtigsten militärischen Stützpunkte ge-
wesen sein, obwohl die früheste Erwähnung der dortigen Legionsfestung durch Strabo eine Situation 
wiedergibt, die unmittelbar nach dem pannonischen Krieg (13 — 9 v. u. Z.) bestand.84 Der Befehls-
haber des Okkupationsheeres blieb nach 27 v. u. Z. weiterhin ein kaiserlicher Legat, und zwar 
höchstwahrscheinlich nicht von konsularischem, sondern — ähnlich wie etwa von 27 an in der 
benachbarten Transpadana8 5 — von prätorischem Range. 
8 0
 S C H M I T T H E N N E R : а . O . "222 f . 
81
 lies gestae, 25, 2: Iuravit in men uerba tót a 
Italia sponte suri . . . Iurauerunt in eadem uerba 
provinciáé Galliae Hispániáé Áfricae Sicilia Sardinia. 
Cassius Dio, 50. (i, 4 e r w ä h n t bei dieser Gelegenheit 
I l lyr icum in einem anderen Zusammenhang , als ein 
zum damal igen Machtbere ich Octavians zuhöriges 
Gebiet . 
82
 Cassius Dio, 53. 12, 2: xà ö'layvoóxega d)ç xai 
acpalegà xai émxívövva xai ijxoi лоХе/iiovç xivàç ngoaoí-
xovç ëyovxa i) xai avxa xaX éuvxà péya ti vecoxeglaai 
óvvá/ieva xaxéaye . . . 
83
 Diese Zweiteilung I l ly r icums folgt aus d e m 
Ber icht Strabons (10, 84.0), der als die f ü n f t e Senats-
provinz aus den J a h r e n zwischen 27 u n d I I v . u. Z. 
nur xijç ' IMvgi'ôoç xr)v 7tqôç x f j ' Htzslqo) e r w ä h n t . Cf. 
R I T T E R L I N G : R E X I I . 1 2 1 8 f . D i e E i n w ä n d e v o n 
R. SYME: D a n u b . Pap. , 178 sowie die kategor ische 
Ablehnung v o n W. S C H M I T T H E N N E R im Sammelwerk : 
Augustus , D a r m s t a d t 1969, 423 f., A n m . 98 lassen die 
obige Strabo-Stel le unberücksicht ig t . 
81
 S trab., 7, 314: èyyv; ôè xfj; Eeyeaxixfjr; èaxi xai >j 
Eiaxía qjgorgiov . . . Zu diesem rpgovgiov vgl. Cassius 
Dio, 55. 33, 2, wo M'Ennius als der cpgovgagyo; Ziaxiaç 
erwähnt wird . Dieser M ' E n n i u s war also der praefeclus 
castrorum der dor t igen Legionsfes tung im J a h r e S u. 
Z. Dieser L a g e r k o m m a n d a n t diente spä te r in Germa-
nien, Tac., ann . 1. 39: iusserat M'Ennius castrorum 
praefectus (14. u. Z.). 
85
 Von diesen sind bis j e tz t nach 27 v. u. Z. die 
folgenden b e k a n n t [vgl. auch G A R D T H A U S E N : a . ( ) . , 
1. 71 3 f. Das Buch von R . SZRAMKIEWICZ: Les gouver-
neurs de province à l ' époque Augustée ime (E tudes 
Prosopographiques , I I I . e t IV. Paris 1975 e t 1976) ist 
in dieser Hinsicht entbehr l ich . ] : I. A. Teren t ius 
Varro Licinius Murena, cos. 23 v. Z., de r zwei J a h r e 
f rühe r als legátus Augusti das alte P r o b l e m bezüglich 
der Salasser endgül t ig gelöst h a t t e (Strab. , 4, 206: náv-
xai д'ёлгоМ/ае Tegévxioç Ovággwv axgaxgyôç. S. noch Cas-
sius Dio, 53. 25, 3 f.). 2. M. Appuleius, cos. 20 v . u. Z., 
der als legátus u m 23 л-, u. Z. in Tridenl inum t ä t i g gewe-
sen war [DESSAU; 86: imp. Caesar divi f . Augustus cos. 
XI. trib(unicia) potest ate, dédit, M. Appuleius Sex(ti) 
f . leg(atus) iussu eius fac(iendum) curavit.]. 3. L. 
Calpurnius Piso, cos. 15 v. u. Z., der als P r ä t o r i e r mi t 
p rokonsu la re r Gewalt um 18/17 v. u. Z., jedenfal ls 
vor 16 v . u. Z. die T r a n s p a d a n a regier te [Suet . , do 
g r a m m , et rhe t . 30, 6: (С. Silius) . . . Mediolani apud 
L. Pisonem proconsulem défendens reum e tc . S. noch 
P I I P С 289]. Von С. Vibius Pansa (zu d e n obigen 
a n g e r e i c h t v o n G A R D T H A U S E N : а . О . I I . 3 9 6 ) i s t 
natür l ich abzusehen. Vgl. G. WINKLER: BVbl 36 
(1971), 50 f. 
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Nähere Berichte über diesen pannon-illyrischen Militärdistrikt fehlen uns bis 16 v. u. Z., 
als — nach unserem heutigen Quellenbestand zum erstenmal — ausnahmsweise ein Konsular na-
mens P . Silius Nerva (cos. 20 v. u. Z.) vom Kaiser Augustus das Oberkommando über die Truppen 
in Pannon-Illyrien wie auch in der Tanspadana erhielt.80 Diese außerordentliche Beauftragung 
stand wohl im Zusammenhang mit jener aktiven Nordpolitik, die von Augustus bald nach der 
feierlichen Eröffnung des neuen Zeitalters (saeculum) noch in der zweiten Häl f t e das Jahres 17 
eingeleitet wurde. Die unmittelbare Zielsetzung dieser Nordpolitik war anfänglich allem Anschein 
nach ziemlich begrenzt. Sie beschränkte sich auf die endgültige Sicherung der Transpandana gegen 
die Einfälle jener Alpenstämme, die in den südlichen Bergtälern der Zentralalpen noch in relativer 
Unabhängigkeit lebten. Zur Durchführung dieser beschränkten Zielsetzung wurde P. Silius, der 
in den vorangegangenen Jahren gegen die Bergstämme Hispaniens genaue Erfahrungen für einen 
Krieg in Gebirgslandschaften machen konnte, aus Hispanien abberufen und an die Spitze der 
pannon-illyrischen und transpandanischen Distrikte gestellt.87 
P. Silius eröffnete den Eeldzug — wohl ebenso wie im folgenden Jahre Drusus und Ti. Nero 
es taten8 8 — während der Sommermonate des Jahres 16 gegen jene Alpenvölker, die laut Dios 
Bericht »zur Waffe gegriffen hatten«.89 Diese Begründung des römischen Angriffskrieges ist sicher-
lich tendenziös, da wir von unmittelbar vorangehenden Raubzügen der Einheimischen aus den 
Zentralalpen gar nichts hören; und die zeitgenössische römische Propaganda, die noch zu uns aus 
dem Bericht des Strabo tönt,9 0 wußte auch nur veraltete Vorwürfe zu wiederholen. In Wirklichkeit 
griffen diese Völkerschaften zu den Waffen, weil sie von den angreifenden Römern zur Gegenwehr 
gezwungen wurden.91 Jedenfalls wurden infolge der Operationen das P. Silius zuerst die Kammu-
nioi, d. h. die Bewohner der Val Camonica, dann die Vénnioi am Qiiellgebiet des Rheins unter-
worfen.92 --Diese Ausdehnung des Kriegsschauplatzes auf den nördlichen Gebirgshang der Zentral-
86
 Z u m Z e i t p u n k t d iese r B e a u f t r a g u n g : Die vo r -
a n g e h e n d e S t a t t h a l t e r s c h a f t des P . Sil ius in B i s p a n i a 
T a r r a c o n e n s i s ist f ü r d a s J a h r 19 v . u . Z. ges icher t : 
G-. ALFÖLDY: F a s t i H i span ienses , W i e s b a d e n 1969, 7. 
Dieses J a h r war a b e r n u r das eine se ine r A m t s j a h r e 
d o r t . D e r Hinweis d e s Vellerns Paterculus (2. 90, 4), 
d a ß die h i span i schen P r o v i n z e n s u b С. Antistio не 
deinde P. Silio legato ceterisque postea etiam latrociniis 
vacarent, weist m ä m l i c h d a r a u f h i n , d a ß P . Silius n a c h 
d e m W e g g a n g des M. A g r i p p a z u m E n d e 19 noch e ine 
Ze i t l ang , wen igs tens n o c h w ä h r e n d d e s J a h r e s 18, 
die d o r t i g e S t a t t h a l t e r s c h a f t i n n e h a t t e . Seine Zurück-
b e r u f u n g k a n n m a n a l so f r ü h e s t e n s a u f d a s J a h r 1 7, 
wegen de r d r e i j ä h r i g e n Amstät-igkeit se ine r Vorgänge r 
a b e r viel wahr sche in l i che r auf das fo lgende J a h r an 
s e t z e n . C f . S Y M E : R P I I ( 1 9 7 9 ) , 8 2 9 . F . D I E G O S A N T O S : 
A N R W I I . 3 (1975), 539 f. u n d 542. Ü b e r se inen K o m -
m a n d o b e r e i c h im J a h r e 16 s. die f o lgende A n m . 
87
 A u f g r u n d e ine r u n d a t i e r t e n I n s c h r i f t v o n Aeno-
n a (DESSAU: 899: P. Silio P. f . procos. patron d. d.) 
w i r d P . Silius d u r c h w e g fü r d e n S t a t t h a l t e r des 
u n g e t e i l t e n I l l y r i c u m s im J a h r e 16 geha l t en , de r 
zug le ich von A u g u s t u s ein K o m m a n d o gegen die 
A l p e n v ö l k e r e rh ie l t . Die oben a n g e f ü h r t e I n s c h r i f t 
v o n Aonona läßt s ich a b e r nicht g e n a u au f d a s J a h r 
16 v . u . Z. da t i e r en . E i n e e t w a s s p ä t e r e oder f r ü h e r e 
D a t i e r u n g ist e b e n s o mögl ich . U n d f ü r eine f r ü h e r e 
A n s e t z u n g s p r e c h e n en t sch ieden die zwei In sch r i f t en 
d e s C N . Baebius T a m p h i l u s Vália a u s l a d e r [ I . F A D I C : 
A V . 37 (1986), 409 f . ] , b z w . a u s R o m (DESSAU: 903) . 
A u s d e m Vergleich d i e se r zwei Tex t s t e l l en e rg ib t sich 
o h n e jeden Zweifel , d a ß dieser S e n a t o r noch a ls 
P r ä t o r i e r die R e g i e r u n g in D a l m a t o - I I l y r i c u m f ü h r t e . 
Dies in B e t r a c h t z i e h e n d , k ö n n t e d e m n a c h P . Silius 
e b e n f a l l s schon v o r s e i n e m K o n s u l a t (a. 20 v. u. Z.), 
e t w a a m E n d e der zwanz ige r J a h r e , noch als P r ä t o r i e r 
d iese Lega t ion in D a l m a t o - I l l y r i e n ü b e r n o m m e n 
h a b e n . Aus d e m B e r i c h t Dio ' s (zi t . u n t e n , A n m . 89 
u n d 96) ist ebenso zu e n t n e h m e n , d a ß die K o m p e t e n z 
d e s P. Silius i m J a h r e I 6 v. u . Z. s ich au f T r a n s p a d a n a , 
f e r n e r auf I s t r i e n u n d P a n n o n - I l lvr icum, aber k a u m 
a u f D a l m a t o - I I l y r i c u m e r s t r e c k t e . I s t r i en zäh len 
n ä m l i c h die »commentarii« A g r i p p a ' s schon zu I t a l i e n . 
Vgl. Plin. , n. h . 3, 150: Illyrici . . . longitude a flumine 
Arsia ad flumen Drinum D.XXX . . . Agrippa tra-
didit . . . und d a z u A. K L O T Z , Kl io , 2 4 ( 1 9 3 1 ) 4 0 4 . 
Die Ang l i ede rung I s t r i ens a n I t a l i e n ere ignete sich 
n a c h den A u s f ü h r u n g e n von A. DEGRASSI: Il con f ine 
nord -o r i en ta l e del l ' I t a l i a r o m a n a . Base l 1954, 59 im 
J a h r e 16 v. u. Z. Nach a l l dem Hegt also jene K o n k l u -
sion auf der H a n d , d a ß der A m t s b e z i r k des P . Silius 
i m J a h r e 16 v . u . Z. sich au f T r a n s p a d a n a I s t r i e n 
u n d P a n n o n - I l l y r i e n a u s d e h n t e , se ine p rokonsu la r i -
sche Lega t ion in D a l m a t o - I l l y r i e n bekle idete er a b e r 
noch v o r 20 v . u . Z. a ls P r ä t o r i e r . 
88
 Beide h a b e n den Alpenkr i eg im J a h r e 15 &egeia 
/uä zu E n d e g e f ü h r t . Strab., 4, 206. 
89
 Cassius Dio, 54. 20, I: xai yàg Ka/iyovvioi xai 
Ovéwioi, 'AXmxà yévx), влХа те àrxr/oarxo y.ai vixg&évxeç 
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alpen ist sehr beachtenswert. Sie gehörte wohl kaum zum ursprünglichen Kriegsplan, sondern war 
die Folge einer Veränderung in der politisch-militärischen Lage, die inzwischen, während der Aktio-
nen des P. Silius, an der Nordfront des Reiches eingetreten war. 
Im Sommer 16, also fast gleichzeitig mit dem von P. Silius begonnenen Alpenkrieg, traf 
Nordgallien der Einfall der rechtsrheinischen Sugambrer, Usipeter und Tenkterer; dabei brachten 
die Angreifer u. a. auch dem ihnen entgegenrückenden gallischen Statthalter M. Lollius eine emp-
findliche Schlappe bei.93 Obwohl diese Niederlage eher eine schmachwolle als eine schwere war, 
alarmierte sie doch die Regierung. Kaiser Augustus brach unverzüglich von Rom nach Gallien auf, 
und dieses Germaneneinfalls wegen wurde von der Regierung die Umorganisierung der Heeres-
ordnung in Gallien und damit zugleich die Umwertung der Rheingrenze auf die Tagesordnung ge-
setzt.91 In dieser letzteren Perspektive betrachtet , erforderte die in die Zukunf t blickende Pla-
nung eines möglichen Germanenkrieges nicht nur die Beherrschung der Italien unmittelbar be-
nachbarten Gebirgslandschaften, sondern die des ganzen Zentralalpenraumes. Der Feldzug des 
P. Silius gegen die Kammunioi bewegte sich noch gänzlich im Ideenkreis der Sicherung Norditaliens. 
Die daran sieh anschließende Expedition gegen die Vénnioi im Quellgebiet des Rheins konnte 
aber schon jenen ferneren Zielsetzungen folgen, die erst während der Operationen des P. Silius, 
infolge des oben erwähnten Germanenienfalls aktuell geworden waren.95 
Während F. Silius von diesem erweiterten Alpenkrieg festgehalten wurde, traf Istrien 
unerwartet der Einfall der Pannonier, denen sich auch Scharen von Norikern angeschlossen hat-
ten.99 Die Angreifer werden von Cassius Dio nur mit den 'Sammelnamen' Pannonioi und Norikoi 
gekennzeichnet. Wenn wir jenen weiteren Hinweis Dio's, daß sich diese Pannonioi nach ihrer Be-
siegung aufs neue den Römern ergaben, ernst nehmen — obwohl die Erwähnung einer abermaligen 
Unterwerfung wohl nur aus jener anachronistischen Auffassung Dio's herrühren konnte, daß sich 
im Jahre 35 das ganze spätere Pannonién, ró ä?J.o Пavvovixóv dem Octavian ergab — dann konn-
ten die Angreifer nur aus dem südwestpannonischen Raum aufgehrochen und so vielleicht die 
Colapiani oder die Latobici sein, da wir nach Octavians Kriegszügen bis zum Jahre 16 v. Z. keine 
Angaben über die Unterwerfung der von diesen südwestpannonischen Stammesgruppen östlich oder 
135: ortus Rheni amnis accolunt, und den Vennontes, 
den Bewohnern des Alpenrheinta ls (Ptol., I I . 12, 2), 
zuletzt aber a u c h mit den Vennones, die nach S t rahn , 
4. 204 ebenfal ls nördlich v o m Alpengrad lebten, s. die 
überzeugenden Aus füh rungen von 1 ) . V A N B E R C H U M : 
Mus. Helv. 25 (1968) ff., u n d von C. M. WELLS: The 
German Pol icy of Augustus . Oxford 1972, 59 ff. , der 
u . a. im Z u s a m m e n h a n g mi t den verschiedenen Na-
mensformen e in u n d desselben Alpenvolkes hei don 
an t iken A u t o r e n t re f fend auf analoge Fälle hinweist . 
Bezüglich de r Vénnioi bevorzugen äl tere Meinun-
gen E. M E Y E R , J S G U 55 (1970). 120 ff . [Cf. F . S T Ä H E -
LIN: Der Schweiz in röm. Zeit,2 Basel 1931 (3. Auf l . 
1947), 18], B . OVERBECK, in: A N R W . I I . 5, 2 (1976), 
665 f. [Cf. F . M I L T N E R : S. V. Vennum, R E V I I I A 
(1955), 791 f. S. aber d a z u schon von B E R C H E M , a . 
O,. 5, Anm. 53.]. 
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Veil., 2. 97, I bekräf t ig t wi rd : accepta in Germania 
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Abreise des Kaisers aus R o m erfolgte bekannt l i ch 
ba ld nach d e m 29. J u n i 16: Cassius Dio, 54. 19, 4: 
.тоIi1 ôè ij âtpog/uïa&ai, tov tov KvqÍvov vaov xaíhégoiaev . . . 
u n d dazu: Fasti Venusini ( Inscr . I t . X I I I . p . 252): 
I I I . K. Iul. Quirine in colle. 
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 E. RITTERLING: B J 114/115 (1906), 161 ff . , 
175 ff. H . NESSELHAUF: J b R G Z M Mainz 7 (1960), 
151 f. C H R . RÜGER: G e r m a n i a inferior. U n t e r -
suchungen zur Terri torial- u n d Verwal tungsgeschichte 
Niedergerman ions in der Pr inz ipa tze i t , 30. Boih. 
B J Köln 1968. 16 f. D. TIMPE: M o n u m e n t u m Chilo-
niense, A m s t e r d a m 1975, 140 f. 
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 Anders C. M. WELLS, a . O . , 95: »plans a n d 
p repara t ions for t he conques t of Germany go back t o 
the twenties, . . . cer ta in ly t o before 17«. 
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Ambisontes zu ident i f iz ieren. Abe r die herkömmliche 
Bes t immung des S ied lungsraums dieser Völkerschaf t 
in den Pinzgau, ins F lußgeb ie t der oberen Salzach 
(Isont.a) (s. z. B . R . HEUBERGER: R ä t i e n im A l t e r t u m 
u n d Frühmi t t e l a l t é r , Scl i lem-Schrif ten, 20. I n n s b r u c k 
1932, 36 f. (mit- ä l terer Lit.) , ALFÖLDY: Nor icum, 55. 
P . KNEISSL: Chiron, 9 (1979)., 264, ha t m. E . m e h r 
f ü r sich. 
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nördlich wohnenden Pannoniern haben. Wenn wir aber von diesem sehr fraglichen Adverbium des 
dionischen Textes absehen, erhalten wir höchstens aus jenem Umstand einen Wink, daß diese Panno-
nioi gemeinsam mit den Norikoi in Istrien einfielen. Diese Kriegsgemeinschaft deutet nämlich 
entweder auf die Nachbarschaft der beiden Angreifer hin, oder aber darauf, daß der Beutezug durch 
das Gebiet der Norikoi führ te und letztere sich diesem Zug angeschlossen haben. 
Im ersteren Fall können auch einige bereits im Jah re 35 v. u. Z. sich unterworfenen süd-
westpannonischen Stämme in Betracht kommen, aber auch die etwas nördlicher von diesen leben-
den Stammesgruppe, wie z. B. die Serretes-Serapilli im Drautal , in unmittelbarer Nachbarschaft der 
südwestpannonischen Taurisker bzw. Noriker. Es ist nun in dieser Hinsicht nicht ohne Belang, daß 
wir zum ersten Mal im Jahre 14 v. u. Z. über eine Revolte der Pannonioi nach 34 v. u. Z. erfahren 
und daß im darauf folgenden J a h r M. Vinicius seine Operationen eben gegen die Serretes-Serapilli be-
gonnen hat.97 im zweiten Fall kann natürlich das Ausgangsgebiet des Angriffs von den Norikern 
weiter entfernt liegen, aber kaum im Savetal. östlich von Segesté-Siscia.98 Diese Festung konnte 
— auch mit einer geschwächten Garnison — leicht don aus dem östlichen Savetal nach Italien 
strebenden Angreifern den Weg verlegen. In beiden oben vorgebrachten Fällen kann man mit 
größter Wahrscheinlichkeit den wastlichen Bereich des Zwischenstromlandes, einschließlich der 
westlichen Landstrecke des Drautales, als Ausgangsgebiet der Bewegung bestimmen.99 Nach 
Cassius Dio wurden die Pannonioi, die an diesem Plünderungszug teilnahmen, von P. Silius und 
seinen Legaten heimgesucht und »erneut« zur Unterwerfung gezwungen. Die Pannonioi konnte 
diese Strafexpedition noch im Jahre 16 treffen. Tatsächlich ha t te P. Silius, als er von seinem Som-
merfeldzug gegen die Alpenvölker zurückgekehrt war, während der Herbstmonate noch genügend 
Zeit, die Plünderer zu bestrafen.1 0 0 
Die Teilnahme der Norikoi an dem Beutezug ha t te ferner dazu beigetragen, daß der Plan 
bezüglich der Beherrschung der Zentralalpen auch auf das Gebiet des regnum Noricum ausgedehnt 
wurde. Mit diesen erweiterten Zielsetzungen wurde danach im Jahre 15 der Alpenkrieg wieder 
aufgenommen und durch die kombinierten Feldzügen des Drusus und des Tiberius in den Sommer-
monaten desselben Jahres zu Ende geführt.101 Die Teilnahme des P. Silius an diesem Alpenkrieg ist 
von den auf die Stiefsöhne des Caesar Augustus konzentrierten antiken Schriftquellen nicht be-
zeugt. Nur Dio erwähnt, daß sowohl Tiberius, als auch Drusus die kriegerischen Operationen zum 
Teil durch ihre Unterfeldherren durchführen ließen. Den Konsular P. Silius können wir aber k a u m 
zu diesen rechnen, da weder Ti. Nero noch Drusus damals das proconsulare impérium innehatten.1 0 2 
Die Erfahrungen des P. Silius in Gebirgelandschaftskriegen konnte Caesar Augustus aber schwerlich 
gänzlich außer acht lassen; mi t Hinweis darauf ist es deshalb wohl möglich, daß P. Silius als comes 
und Berater dem Generalstab des jungen Drusus — für den dieser Alpenkrieg eigentlich die erste 
97
 S. d a r ü b e r e ingehender u n t e n , 65 f f . 
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 G. ALFÖLDY: Nor icum, 54 d a c h t e an die B r e u k e r . 
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 Ähnl ieh J . SASEL, in A c t e s . . . (s. oben A n m . 
37), 196. A. MócsY: P a n n ó n i a a n d U p p e r Moesia , 
L o n d o n 1974, 24 im we i t e r en , MÓCSY: P U M h a t 
dagegen die J a p o d e n vorgesch lagen . Diese w a r e n a b e r 
ke ine P a n n o n i e r u n d w u r d e n a u c h von Cassius D io 
n ich t zu diesen ge rechne t . Vg. Cassius Dio, 50. 28, 4: 
TiQOQ pèv Tavgiaxovç xai 'Icmvôm; xai АеАратад xai 
riavvovíovg . . . vpelç . . . noAAáxic, ê/iayjaaaâe. S. a u c h 
Liv., Pe r . 131, z.it. oben , A n m . 72. 
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 D a ß P . Silius selbst a u c h noch gegen die 
P a n n o n i e r g e k ä m p f t h a t , bezwe i fe l t e t r o t z D i o ' s 
d iesbezügl ichem Ber ich t k a u m m i t R e c h t E . S W O B O D A , 
Klio , 28 (1935), 182. 
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in: S t u d i e n zu den Mi l i t ä rg renzen Roms , I I I . S t u t t g a r t 
1 9 8 6 , 3 0 8 f f . 
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selbständige militärische Unternehmung bedeutete — zugeteilt wurde. Im Alpenkrieg des Jahres 
15 wurden unter den Völkerschaften des regnum Noricum nur die Ambisontes im oberen Salzachtal 
mit Waffengewalt zur Unterwerfung gezwungen.103 Als aber — nachSt rabo 4.206 — vom Jahre 
15 v. u. Z. an alle Noriker den Römern tributpflichtig waren, haben wohl in diesem Jah r nach der 
Unterwerfung der Ambisontes die übrigen Stämme des regnum unter dem Druck der Kriegsdrohung, 
die Oberhoheit des römischen Volkes ebenfalls anerkannt.104 
Mit der Eroberung der Zentralalpen mit ihrem nördlichen Vorland bzw. mit der Annek-
tierung des regnum Noricum hatte Rom nun sein Gebiet nach Norden hin bis an den oberen Lauf 
der Donau ausgedehnt, wenn auch die ständige militärische Besetzung dieser Flußgrenze einer 
späteren Zeit vorbehalten blieb.1"5 Ebenso galt der Unterlauf der Donau vorläufig zwar schon 
früher, endgültig aber erst nach den Feldzügen des M. Crassus in den Jahren 29 und 28 v. u. Z.106 
als die nördliche Grenze der römischen Interessensphäre im Ostbalkan. Die späteren Feldzüge des 
M. Lollius im Jahre 18 v. u. Z. gegen die thrakischen Besser und des L. Tarius, wohl im nachfolgen-
den J a h r , gegen die eingefallenen Sarmaten, waren nur ein Ausdruck dafür, daß Rom keine innere 
oder äußere Einmischung in die bestehenden politisch-militärischen Verhältnisse dieses Raumes 
duldete.107 Nach alledem war nach 15 v. z. Z. ein Vordringen gegen den mittleren Lauf der Donau 
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 B e k a n n t l i c h n u r diese e rwähnt a u s d e m Bereich 
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1(1 v . u . Z. nach A n f ü h r u n g der i nnenpo l i t i s chen 
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krieg d e s P . Silius, d e m Einfa l l der P a n n o n i e r und 
N o r i k e r in Is t r ien , d e n E m p ö r u n g e n in D a l m a t i e n 
und H i s p a n i e n und e inem E inbruch «1er D e n t h e l e t e r 
und S k o r d i s k e r in M a k e d o n i e n . D a r a n ansch l i eßend 
e r w ä h n t er , daß f rühe r , (лдотеоог) d. h . v o r 1 (i und 
nach 19, M. Lollius die t h rak i sehe V ö l k e r s c h a f t der 
Besser bes ieg t und a l s d a n n (слепа) L . T a r i u s [dessen 
N a m e in d e n codd. des Cassius Dio fa lsch a ls Лovxioç 
râioç übe r l i e f e r t ist (s. B O I S S E V A I N , I I . p . 4(10); 
be r i ch t ig t von R I T T E R L I N G : R E X I I 1 2 2 9 J den 
S t r e i f zug d e r S a r m a t e n überwäl t ig t h a t t e . 2. M. 
Lollius, cos. 21 v. u. Z., w a r nun bei d e n Säkula r -
feiern, d ie vom 30. Mai bis 3. J u n i 17 v . u . 
Z. d a u e r t e n , anwesend (DESSAU: 5050, 107 u n d 
150). 3. M. Lol l ius d ü r f t e a ls A T vir s. f . auch 
a n d e n Vorbe re i t ungen der Fe ier l ichkei ten , d ie schon 
w ä h r e n d der e r s t e n H ä l f t e d e s J a h r e s 17 in Gang 
gese t z t wurden (vgl. GARDTHAUSEN: а . О. I . 1010 f.) 
t e i l genommen h a b e n . 4. N a c h den Säku la r fe ie rn 
ü b e r n a h m bekann t l i ch AI. Loll ius die gallische S ta t t -
h a l t e r s c h a f t ( E . R I T T E R L I N G — E . S T E I N : F a s t i d e s 
r o m . Deu t sch l and u n t e r d e m P r i n z i p a t , W i e n 1932, 
6. N r . 8.). In se inem hiesigen A m t wurde e r ba ld nach 
de r Mi t t e des J a h r e s Iii von Ti. Nero abge lös t . Nach 
a l l d e m ist es b e i n a h e sicher, d a ß der F e l d z u g des M. 
Loll ius gegen die Tiessoi im J a h r e 18 s t a t t f a n d . Die 
bisher igen D a t i e r u n g e n : vor 10 [v. P R E M E R S T E I N : 
Ö J 1 (1898), B. 150. G E Y E R , S. V. M a k e d o n i a , R E 
X I V . I ( 1 9 2 8 ) , 7 0 5 1 ; v o r 17 ( R I T T E R L I N G : R E X I I 
1229); eines de r J a h r e n 20, 19, 18 (GROAG, s. v. 
Loll ius, R E X I I I (1927), 1380. Ähnlich A. A I C H I N -
GER: AV 30 (1979) 60S); I m J . 19 oder 18 (PATSCH: 
а. O. S3); C. 19 18 В. C. (SYME: D a n u b . P a p . 51 f. 
P I R 2 L 311. KL. WACHTEL, in: Limes. A k t e n d. X I . 
I n t e r n a t . Kongresses , B u d a p e s t 1977, 377); »vers 19« 
( S Z R A M K I E W I C Z : L e s g o u v e r n e u r s . . . I I . 5 1 4 ) ; С . a . 
19 ( 1 8 ? ) ( B E N G T E . T H O M A S S O N : L a t e r c u l i P r a e s i d u m 
(im fo lgenden: THOMASSON: L P ) I. Gö tebo rg 1984, 
179). — 5. Der F e l d z u g des L . Ta r iu s R u f u s folgte 
zweifelsohne j e n e m des AI. Loll ius (Cassius Dio: 
слепа). L. Tar ius k ä m p f t e also gegen die S a r m a t e n 
im J a h r e I 7 oder i m nach fo lgenden J a h r . E i n spä te res 
D a t u m als das J a h r 16 k a n n also k a u m in F rage 
k o m m e n . Im J a h r e 16 war L . Ta r iu s cos. s u f j . Ein 
S u f f e k t k o n s u l a t »in absente« w ä r e zwar mögl ich , ist 
a b e r ga r nicht wahrsche in l ich . Folglich bevorzugen 
wir d a s J a h r I 7 v . u . Z. Cf. T H . C H . S A R I K A K I S : 'Pcofiaioi 
(igyovTcq G. "Лло той Avyovarov /lé'/oi той Atoxl.rjTLOtvov. 
Thessa loniké 1977, 22 f. Diese S a r m a t e n k ä m p f e 
e re igne ten sich nach A. S T E I N (Die L e g a t e n von 
Moesien, B u d a p e s t 1940. 13) »noch im J . 16 ode r bald 
danach« . Nach d e r Beu r t e i l ung von A. A I C H I N G E R : 
а. O. 609 L. T a r i u s w a r in Makedon ien u n d Thrak ien 
»gleich nach se inem Konsu la t« t ä t ig . Ähnl ich F . 
PAPAZOGLU: 2a 29 (1979) 232, A n m . 20. Vgl . noch 
S Y M E : D a n u b . P a p . 53: » the reabou ts of 16 В . С.«. 
S Z R A M K I E V I C Z : а . О . I I . 5 1 4 : 1 6 / 1 5 . T H O M A S S O N : 
L P I . I 79: с. a. 16. E s ist noch z u b e m e r k e n , d a ß die 
I n s c h r i f t von Amphipo l i s (V. E H R E N B E R G a n d A. H . 
M. JONES: D o c u m e n t s i l lus t ra t ing t h e R e i g n s of 
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aktuel l geworden.108 Als eine Vorbereitung dazu darf man den Feldzug Tiberius gegen die Skordisker 
betrachten. Dieser war allerdings vor allem eine Strafexpedition als Antwor t auf den früheren Ein-
fall dieser Völkerschaft in Makedonien.109 Zugleich könnte aber dieser Feldzug jenen ferneren Ziel-
setzungen gefolgt sein, die sich darauf richteten, die noch unabhängigen pannonischen Stammes-
gruppen von Osten her zu isolieren und sie so in die Zange zu nehmen. 
Den Feldzug des Tiberius erwähnen die verschiedenen Versionen der eusebianisclien 'Chro-
nik' .1 1 0 Ferner verweist darauf auch Vellerns Paterculus.1 1 1 Aufgrund der Angabe der 'Chronik' 
wird dieser Feldzug von der Forschung fast ausnahmslos auf das J a h r 15 festgelegt.112 Diese Da-
t ierung ist aber zweifelsohne zu f rüh , da für einen Aufmarsch des Tiberius von Gallien aus durch 
Italien und das adriatische Meer oder die dalmatische Küstenstraße nach Makedonien,113 ferner 
fü r einen Feldzug von Makedonien aus bis an die Donau, die letzten Monate des Jahres 15 kaum 
ausreichten.114 Die chronologische Position der Eintragung über die Feldzüge des Tiberius in dem 
tabellarischen Rahmenwerk der 'Chronik', das von der hieronymianischen Redaktion ziemlich treu 
au fbewahr t wurde,115 erlaubt uns tatsächlich eine Dat ierung des Balkanfeldzuges des Tiberius auf 
die Frühlingsmonate des Jahres 14,116 was wir als die richtige Dat ierung annehmen können. Einer 
noch späteren Ansetzung, etwa auf das Jahr 13, stehen — von der 'Chronik' abgesehen — auch die 
Daten der Laufbahnen des Tiberius117 und des L. Calpurnius Piso118 entgegen. Schon im folgenden 
A u g u s t u s and Tiberius,2 Oxford 1955, 268) ke inen 
s icheren Anhal t spunkt f ü r die D a t i e r u n g des bet ref -
f enden Feldzuges b i e t e t , bezeugt abe r , d a ß L. Tar ius 
ein kaiserlicher Legat w a r (cf. S УМЕ : D a i i u b . Pap . 67 f.) 
u n d w o b I gleichzeitig S t a t t ha l t e r von prae tor ischem 
R a n g in Makedonien. E i n e ähnliche S te l lung k ö n n t e 
auch Tiber ius im J a h r e 14. v. u. Z. e ingenommen 
h a b e n . 
108
 Vg. F. M I L T N E R : Klio 3 0 ( 1 9 3 7 ) 2 0 0 f. 
109
 Cassius Dio, 54. 20, 3: xai I§ Maxeöovia vnó те 
тип . leA/iaTtäv xai vnó rcöv Dxogóíaxcov ёподЩ&д (im 
J a h r e 16 v. u. Z.). 
110
 Hieronym., Ch ron . 166 h (ed. H E L M ) : Tiberius 
Vindelicos et eos, qui Thraciarum confines erant, 
Romanas provincia в fecit. Die a rmen i sche Version 
lau te t nach der Überse tzung von S C H O E N E , 1 4 2 : 
Caesar Tiberius Vindicenses et omnes qui circa Thraciam 
erant, subegil. Die griechische Version liegt u n s 
höchstwahrscheinl ich du rch die Ü b e r m i t t l u n g des 
a lexandrinischen Chronis ten Panodorus bei Georg 
Synkellos (DINDORF, 593) vor: Tißegiog Kaiaag . . . 
OvivSixovg xai rov; Aomovg nagaxei/iévovg rij Qgàxrj vné-
TaÇev. 
111
 Veil., 2. 39, 3: at Ti. Caesar . . . Partiam autem 
et Vindelicos ас Noricos Pannoniamque et Scordiscos 
novas imperio nostro subiunxit provincias. Diese 
Tex t s t e l l e macht jene E rwägungen hinfä l l ig (SYME: 
D a n u b . Pap . 44 f.), d a ß nicht Tiber ius , sondern »an 
u n k n o w n general of Augustus« die Skord i sker besiegt 
h a b e . 
112
 Mit Ausnahme von SYME: а. O. 45, der nach der 
u n n ö t i g e n Verwerfung der eusebianisclien Angabe 
a l t e r n a t i v die Jahre 14 oder 13 vorgeschlagen ha t . 
113
 Die eben wegen der v o r h a n d e n e n chronologi-
schen Schwierigkeiten aufgeworfene kürzere Weg-
s t recke durch das Save t a l (RITTERLING: R E X I I . 1230) 
u n d i h m folgend PATSCH: а. O. 84, und MócSY: 
P a n n ó n i a , 540) ist in Anbe t rach t dessen, daß die 
B r e u k e r im unteren Save t a l damals noch unabhängig 
wa ren , ganz unwahrscheinl ich; ebenso eine R o u t e 
nördl ich der Alpen m i t Berührung des kel t ischen 
oppidum von Manching (Cf. К . CHRIST, Chiron, 1977, 
180 f.) . 
in Wie bekann t , w a r Tiberius in Rae t i en mindes-
tens bis Sep tember 15 t ä t ig . Die Haup t sch l ach t gegen 
die Vindeliker wurde a m I. August geschlagen (Horat . , 
Carm. 4. 14, 34 f.), u n d darauf folgte u . a . eine Inspek-
tionsreise des Tiberius z u m Quellengebiet und Ober-
lauf der D o n a u (Strub., 7. 292: rpiegr)aiov ô'ànô rfjç. 
Alpryg ngoeA&cbv ôbov Tißegiog elôe rag rov "Iargov nr/ydg), 
Danach keh r t e er nach L u g d u n u m zurück (Oros, 
6. 21, 22 mi t der B e m e r k u n g der obigen Anm. 101). 
Er k o n n t e von Gallien aus vor Ok tobe r schwerlich 
gegen die Skordisker aufbrechen . 
115
 R . HELM: Die Chronik des H i e r o n y m u s (G. C. S. 
47, Ber l in 1956), X X V I I . f.; d o r t auch über die 
Wert losigkei t des Armeniers bezüglich der Chronolo-
gie. 
118
 Die Notiz ü b e r die zwei Fe ldzüge des Tiberius 
wurde in dem chronologischen R a h m e n w e r k der 
»Chronik« zum 29. Regie rungs jahr des Augustus , 
ferner d e m 2. J a h r der 191. Olympiade u n d dem 19. 
Regierungs J a h r des Heródes e inget ragen. Mit diesen 
Da ten wird ein Z e i t r a u m vom 1. J a n . 15 bis 30. J u n i 
14 angedeu te t . Diese E in t r agung k a n n also die 
Da t i e rung des Skordiskerfe ldzugs auf die e rs te 
Häl f te des J ah re s 14 befürwor ten . 
117
 Als einer der consules ordinarii des J ah re s 13 
v. u. Z. bl ieb Tiberius bis zum J a h r e s e n d e in seinem 
A m t (A. DEGRASSI: F a s t i Capitolini, 172), und sein 
Aufen tha l t in R o m ist mehrfach belegt . S. die dies-
bezüglichen D a t e n z. B. bei G E L Z E R , S. V . l u l ius 
(Tiberius), R E X . 1 (1917), 482. 
118
 Cassius Dio, 54. 34, 5—7. GROAG, in P I R 2 С 
289. F ü r die J a h r e 12—10 v. u . Z. a rgument ie r t e 
wiederhol t R . SYME [SO zuletzt : RE' I I I (1984), 
878 ff.] . Nach Dio, 1. c. ereignete sich aber nicht nu r 
«lie Niederwer fung des von dem Dionysospriester 
Vologaises ge füh r t en Aufs tandes , sondern auch die 
B e k ä m p f u n g des e r n e u t e n Auf ruhrs der Bessoi noch 
während des Zei t raumes , den Dio mi t dem J a h r e I 1 
abschl ießt . Die D a t i e r u n g des le tz teren Auf ruh r s auf 
das J a h r 10 v. u . Z. s teh t also ganz of fenbar im 
Widerspruch zum T e x t unseres His tor ikers . Da nach 
Veil., 2. 98, 2 L. P iso triennio cum his (sc. gentibus 
Thraciae) bellnvit, müssen wir a m J a h r e 13 als d e m 
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Jahr kämpften bekanntlich die Skordisker als Verbündete an der Seite Roms.119 Nach alledem bleibt 
also nur die erste Hälfte des Jahres 14 für den Skordiskerfeldzug des Tiberius übrig. Dieser Feld-
zug endete mi t der endgültigen Unterwerfung der Skordisker, die außerdem noch zur Waffenhilfe 
verpflichtet wurden. Daß Tiberius im Jahre 14, während seines Aufenthalts im ostbalkanischen 
Raum, an der unteren Donau auch mit dakischen Scharen zu tun hatte, ist m. F. die einzig an-
nehmbare Deutung der diesbezüglichen Angabe der Consolatio ad Liviam.120 
Im Jahre des Balkankrieges des Tiberius erneuerten sich auch die Kämpfe im pannonisch-
illyrischen Raum. Von Cassius Dio erfahren wir über die aufständischen Pannonioi, die aufs neue 
besiegt wurden.121 Ob wir hier mit einem tatsächlichen Aufruhr der in den vorangegangenen Zeiten 
unterworfenen westpannonischen Stammesgruppen rechnen dürfen, oder schon mit dem Beginnen 
des römischen Angriffskrieges gegen die noch unabhängigen Pannonier, ist aus dem knappen Be-
richt Dios nicht mit Bestimmtheit zu entnehmen. Ein mi t dem Skordiskerfeldzug des Tiberius 
zeitlich parallel laufender Angriff auf die Pannonier von Westen her wäre wohl verständlich. Gegen 
eine solche Beurteilung spricht aber erstens, daß größer angelegte militärische Unternehmungen mit 
offensichtlichen Eroberungszielen gegen die Pannonier sich erst im folgenden Jahre belegen las-
sen,122 und zweitens, daß Tiberius selbst im Jahre 14 noch nicht gegen die Pannonier operierte. Die 
Zeit für einen konzentrierten Angriff gegen sie war damals allen Anzeichen nach noch nicht ge-
kommen. Zieht man all dies in Betracht, so besteht eine größere Wahrscheinlichkeit, daß im Jahre 
14 tatsächlich die schon vorher unterworfene westpannonische Volksgemeinde zu den Waffen griff. 
Es wäre selbstverständlich verfehlt, prinzipiell zu verneinen, daß es inPannon-Illyrien Auf-
stände gab. Nur gegen eine Verallgemeinerung im Sinne Dios muß man Einspruch erheben. Ein 
Kriterium fü r die Beurteilung der von Cassius Dio erwähnten römerfeindlichen Bewegungen kann 
die mehr oder minder gut bezeugte vorangegangene Unterwerfung der betreffenden Völkerschaften 
geben. Für die westpannonischen Stammesgruppen ist diese Unterwerfung im Silius-Feldzug 
mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit wiedergegeben. Auf die Gründe, durch die solche 
Aufstände ausgelöst werden konnten, können wir nur vermutungsweise hindeuten. Cassius Dio 
gibt nur einmal, bezüglich der Erhebung der Dalmatai im Jahre 10, die eigentlichen Beweggründe 
an, und zwar die Fintreibung der Abgaben.123 Diese feindliche Bewegung war also eine Steuerre-
volte.124 Über die Steuerzahlung und die Methoden der Eintreibung beschwerten sich die Einheimi-
schen auch später noch. Die Rücksichtslosigkeit des Steuerbetriebs klingt zu uns aus den an Tiberius 
gerichteten Klagen des Daisidiaten Bato entgegen.125 In der schweren Besteuerung und in den 
Mißbräuchen, die den Steuerbetrieb begleiteten, dürften wir also den eigentlichen Hauptanlaß der 
Anfangs jahr de r S ta t tha l t e r scha f t des L. Piso in 
Makedonien fes tha l ten und d a m i t zugleich die Ver-
legung der Tä t igke i t des T iber ius im ostbalkanischen 
R a u m auf d a s J a h r 13 als e ine bes t re i tbare Meinung 
ablehnen. 
119
 Cassius Dio, 54. 31, 3: то ig Lxogôiaxotç, ópógoig 
te avTwv xai ópooxevotg ovai, ovppdyotç ô'rt pdAiaxa 
XQiqodpevoç. 
120
 Consol. Liv., 383 f.: quod spes impleverat mater-
naque vota Nerones, quod pulsus totiens hostis utroque 
duce . . . testis . . . et Dacius orbe remoto Appidus/huic 
hosti perbreve Pontus iter . . . N a c h A. v. P R E M E R -
S T E I N ' S Ansicht [ JÖAI 1 (1898). В. 159 f., und 7 
(1 904), 232 f .] sollte dieser Dake rk r i eg des Tiber ius an 
das E n d e 15 bzw. in die Win te rze i t 15/14. v . u. Z. 
gehören, und Tiberius wies d a m a l s einen dakischen 
Einfal l an der un te ren Donau zu rück . Dagegen w a n d t e 
sich C. PATSCH: Beiträge, V. 1, 108 f. und a rgumen-
t ier te da fü r , d a ß die obige Texts te l le sich au f eine 
spätere römische Expedi t ion beziehe, die dem Daker -
einfall vom J a h r e 11/10 v. u . Z. in Pannon i én folgte. 
R . SYME: D a m i b . Pap. 44 f. e r ach te t e diese beiden 
E r k l ä r u n g e n f ü r nur zum Teil befr iedigend u n d warf 
auf, d a ß der Sieg des Tiber ius über die D a k e r »could 
easely be a reference t o his command in I l ly r icum in 
12—9 B.C.« I n U n k e n n t n i s dieses Vorschlags ist 
F B . M I L T N E R : Klio 3 0 ( 1 9 3 7 ) 2 2 4 . auf ähnliche 
E r l ä u t e r u n g gekommen — Aber die L e m m a : huic 
liosti perbreve Pontus iter, schließt m. E . eine K a m p f -
h a n d l u n g in I l lyr icum aus . 
121
 Cassius Dio, 54. 24, 3: tote ôè oî te Ilavvóvioi 
VEWTEQÎaavTEç av&tg èyEigo'idpaav, . . • Diese konnten 
die im J a h r e 16 in I s t r i en e ingebrochenen Panno-
nioi sein. 
122
 S. u n t e n , 77. 
,23a
 Cassius Dio, 54. 36, 2: xai ol AeApdrai лддд тад 
ÈengdÇeiç Twv yg-qpaxeov ÈnavédT-qaav. 
124
 Ähnl ich beurtei l te die Germanenauf s t ände G. 
WALSER: R o m , das Reich u n d dio f r e m d e n Völker 
in der Geschichtsschreibung der f rühen Kaiserzei t , 
B a d e n - B a d e n 1951, 104 f. 
125
 Cassius Dio, 56. 16, 3: èni yàg tùç àyéAag vficov 
tpvAaxaç ov xvvag ovôè vo/iéaç àAÀà Avxovç пецлете. 
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bezeugten Aufstände der Pannoniéi' erblicken. Diese können wir auch als Steuerrevolten charak-
terisieren. 
Die Betrachtung der aufeinanderfolgenden Erhebungen belehrt uns ferner, daß diesen 
fast ausnahmslos eine Abkommandierung oder wenigstens eine Verminderung der römischen Beset-
zung vorangegangen war. Mit dieser Dislokation der Truppen war eine wichtige äußere Vorausset-
zung erfüllt, die den Ausbruch der Erbitterung in Aufständen ermöglichte. Es war darum ganz 
folgerichtig, wenn schon bald, in hezug auf die Erhebung des Jahres 14, mit einer starken Inan-
spruchnahme des illyrischen Heeres außerhalb seines Standbezirks gerechnet wurde.126 Nur dürfen 
wir diese Heranziehung illyrischer Heeresteile nicht mit dem viel späteren Vinicius-Feldzug, son-
dern vielmehr mit der Unterwerfung der Völkerschaften der Alpes Maritimae in Zusammenhang 
bringen.120'" Schon aufgrund des dionischen Berichts können wir für das J a h r 14 nicht mit einem 
großen, allgemeinen Aufstand in Pannon-lllyrien rechnen.127 Vielmehr griffen wohl nur jene Pan-
nonioi zur Waffe, die zwei Jahre vorher besiegt und wegen ihres Plünderungszuges zu Bestrafung 
mit besonders schweren Verpflichtungen heiastet worden waren. Trotz ihrer lokalen Bedeutung 
gehört diese Erhebung, ebenso wie auch der vorangegangene Beutezug der Pannonier nach Istrien, 
schon zur unmittelbaren Vorgeschichte des bellum Pannonicum, das in Wirklichkeit um dem im 
nächsten Kapitel folgenden vorzugreifen — von Rom im Laufe des Jahres 13 eröffnet wurde. 
V I I . D A S B E L L U M P A N N O N I C U M (13 9 v . u . Z . ) 
Die genauere chronologische Fixierung der Eröffnung dieses pannonischen Krieges birgt 
einige Probleme. Vellerns Paterculus versetzt nämlich den eigentlichen Beginn des bellum Pannonicum 
an das Ende des Jahres 13, als M. Agrippa im Besitz seines impérium malus das Oberkommando in 
Illyricum übernommen hat te und M. Vinicius einer der ihm untergeordneten kaiserlichen Legaten 
war.128 Cassius Dio läßt fast zum Zeitpunkt des Eintreffens Agrippas eine neue Phase der Opera-
tionen gegen die Pannonioi beginnen.129 Weder Vellerns Paterculus noch Cassius Dio wissen etwas 
über die frühere Kriegstätigkeit des M. Vinicius in Pannon-lllyrien. Dagegen geht aus dem Bericht 
des Florus klar hervor, daß M. Vinicius vom Kaiser Augustus schon vorher gegen die Pannonier 
entsandt worden war und gegen diese schwere Kämpfe geführt hatte.130 Die Kunde von diesen 
Kämpfen hat Florus der livianischen l 'berlieferung entnommen. Seine diesbezügliche Notiz darf 
man also als gut fundiert betrachten. Die von ihm erwähnten Feldschlachten dürf ten wir unbe-
dingt noch in die Zeit vor dem Eintreffen des Agrippa setzen. Es ist aber unnötig, die militärischen 
Operationen des M. Vinicius noch in das Jahr 14 zu verlegen und mit dem von Dio erwähnten nieder-
geworfenen Aufstand der Pannonier zu verknüpfen131 da der Text des Florus — im Gegensatz zu 
120
 A. v. PREMERSTEIN: J Ö A I 7 (1904), 225, u n d 
28 (1933), 163. 
1Ш
 Cassius Dio, 54. 24, 3 e r w ä h n t diese wohl in 
u m g e k e h r t e r Z e i t o r d n u n g im Ansch luß a n d e n 
A u f s t a n d de r P a n n o n i e r . 
127
 Cassius Dio, 54. 24. 3 f. e r ö r t e r t die kr ieger i -
schen Ereignisse d e s J a h r e s 14 n ich t in chronologi-
scher Reihenfo lge , s o n d e r n - ähn l ich wie bei d e n 
J a h r e n 18 — 16 (54. 20, 2 f.) — nach d e r diesen Ge-
schehnissen be igemessenen B e d e u t u n g . Die U b e r -
sicht beg inn t e r m i t den weniger wich t igen u n d 
schließt e indrucksvo l l mi t d e m Ere ignis , d a s er f ü r 
d a s wich t igs te a n s i e h t . Die E r w ä h n u n g der Vor fä l l e 
in P a n n o n i é n s t e h t a n der Spitze se ines Überb l i cks . 
Diesen w u r d e a lso v o n Dio bzw. von se inen Quel len 
ke ine große B e d e u t u n g beigemessen ein U m s t a n d , 
d e r auch f ü r eine lokale E r h e b u n g sp rechen k a n n . 
128
 Veil., 2. 96, 3: anbinde bellum Pannonicum, quod 
inchoatum Agrippa Ma roque Yinicio, avo tuo, consul, 
(sic nach WOODMAN, 106 zu losen; c o d d . : cos.coss) . . . 
per Neronem geslum est. Die R e i h e n f o l g e der N a m e n 
v o n Agr ippa und M. Vinicius e n t s p r i c h t eigentlich j ene r 
jur i s t i schen und t a t s äch l i chen L a g e , die zwischen 
diesen be iden M ä n n e r n v o m E n d e 13 bis zur Abre i se 
des Agr ippa nach I ta l i en b e s t a n d . 
129
 Cassius Dio. 54. 28, 1: (Augus tus ) тог ' A y q i n -
л:av ix xrjg Evçlaç il&óvта . . . ig Trjv Ilavvovíav локе/itj-
asíovaav è^éue/iipe . . . Nach O c t a v i a n s illyrischen K r i e -
gen h a t z u m e r s t en Mal ein M a n n mi t solcher Voll-
m a c h t die K r i c g s f ü h r u n g in d i e s e m R a u m in die 
H ä n d e b e k o m m e n . 
130
 Florus, 2. '26, 8 f.: Pannonii duobus fluviis, 
Dravo, Savoque vallantur. populati proximos, intra 
ripas se reeipiebant. in hos domandos Vinicium mimt, 
caesi sunt utrisque fluminibus. arma deuictorum non 
ex more belli cremata, sed capta sunt et in profluentes 
data, ut ceteris, qui resistebant, uictoria sie nuntiaretur. 
1 3 1
 W i e e s u . a . v o n A . v . P R E M E R S T E I N , J Ö A I 2 8 
( 1 9 3 3 ) , 1 0 3 u n d F R . M I L T N E R , K l i o 3 0 ( 1 9 3 7 ) , 2 1 1 , 
A n m . 4 a n g e n o m m e n w u r d e . 
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Dio — nichts von einem endgültigen Sieg des M. Vinicius zu berichten weiß. Der Feldzug des M. 
Vinicius fand also erst im Jahre 13. s tat t . Die Operationen gegen die Pannonier wurden wohl in den 
Frühlingsmonaten in Gang gesetzt. Mit diesen nahm tatsächlich das bellum Pannonicum seinen 
Anfang.132 
Die livianische Überlieferung motiviert diesen Krieg mit den vorangegangenen Raubzügen 
der Pannonier (populati proximos) und erwähnt von einem Aufstand nichts. Die angegriffenen 
Völkerschaften hatten also nach dieser Auffassung die römische Oberhoheit noch nicht anerkannt. 
Darum war es nötig, fü r die Eröffnung der Feindseligkeiten einen anderen Kriegsgrund zu suchen. 
Und diesen hat te man mit dem Auftischen der Raubzüge dieser Völkerschaften gefunden. Aus dieser 
Begründung klingt allerdings für unsere Ohren nur die toposartige Beurteilung der von den Römern 
noch nicht 'pazifizierten' Nachbarvölker heraus. Diese toposartige Beurteilung hat auch in der 
gesamten annalistischen Tradition ihren Weg gefunden und nach der Beschreibung der geographi-
schen Umgebung der betreffenden Nachbarvölker ihren bestimmten Platz als eine Art Ethno-
graphie eingenommen. Diese Reihenfolge hat der Text des Florus, trotz aller Kürzungen, treu 
bewahrt.133 Auf einen konkreten, auf das J a h r bestimmbaren Einfall darf man also aus der Text-
stelle des Florus nicht schließen. Aus seinem Bericht ist lediglich soviel zu entnehmen, daß der Krieg 
gegen die Pannonier — ebenso wie vorher bereits jener gegen die Alpenvölker134 — seitens der 
Römer propagandistisch gut vorbereitet und dann als fü r die Ruhe der Grenzgebiete Italiens unver-
meidlich hingestellt wurde. 
M. Vinicius eröffnete seinen Angriff nach zwei Hauptrichtungen. Ein römisches Armeekorps 
rückte im Savetal, das andere im Drautal vor. Für ersteres diente als Ausgangspunkt wohl die fest 
in römischer Hand befindliche Stadt Siscia, während für das letztere der Stützpunkt in oder um 
Poetovio zu suchen ist.135 Auf beiden Kriegsschauplätzen kam es zu offenen Feldschlachten, aus 
denen, zumindest laut Florus, die Römer als Sieger hervorgingen. Trotz dieser Erfolge blieb der end-
gültige Sieg aus. Keiner der beiden Armeekorps konnte am unteren Lauf der Drau und Save festen 
Fuß fassen. Dies geht aus dem Bericht des Florus ebenso klar hervor wie aus dem weiteren Verlauf 
des Krieges. Mit anderen Worten: Im Savetal waren die Breuker und im Drautal die Andizetes der 
von M. Vinicius geführten Offensive nicht unterlegen, sondern brachten im Gegenteil mit ihrem 
hartnäckigen Widerstand die Operationen der römischen Truppen zum Stehen. Diese Situation auf 
dem pannonischen Kriegsschauplatz, etwa im Spätherbst d. J . 13 macht für uns verständlich, 
daß von Kaiser Augustus Ende 13 der beste Feldherr dieser Zeit, M. Agrippa, der aus Syrien gerade 
in Rom eingetroffen war, mit einer Vollmacht unverzüglich nach Illyrien entsandt wurde.136 
M. Agrippa kam — wohl mit frischen Truppen — Ende d. J . 13 in Illyricum an und traf 
ohne zu zögern die Vorbereitungen für eine Winterkampagne. Der Ruf Agrippas als eines sieg-
reichen Feldherr war in jener Zeit auch außerhalb der Grenzen des römischen Reiches wohlbekannt. 
Ein beredtes Beispiel dafür bietet das Verhalten der Bosporaner, die im Jahre I I auf die bloße 
Nachricht, daß Agrippa schon auf dem Wege zu ihnen wäre, von solchen Schrecken ergriffen wur-
den, daß sie sich unverzüglich unterwarfen.137 In Kenntnis dieses Feldherrnrenommees ist es wohl 
keine Übertreibung des Cassius Dio, daß die Pannonioi, als sie von den Kriegsvorbereitungen 
Agrippas Kenntnis nahmen, schnell verzagten und hörten mit ihrer Erhebung auf;138 was soll 
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 Die wichtigste L i t e r a t u r : ZIPPEL: а. O., 297 ff . 
P A T S C H : a . CK, 9 6 f f . S Y M E : С А Н X 3 , 3 5 5 f . K O L O -
SZOVSZKAJA (zit. oben, A n m . 27), 77 f. M Ó C S Y : P a n -
nónia, 540 f. WILKES: Da lma t i a , 62 ff. Eine mono-
graphische Behand lung fehlt bis j e tz t . 
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135
 Dieses Gebiet s t a n d spä tes tens seit 13 v . u. Z. 
un te r römischer Mil i tärkontrol le . Mit e inem s tändigen 
Legionslager rechnet die Forschung seit 1 1 v . u. Z. 
B. S ARIA, S. v . Poetovio , R E X X I . I (1951), 1170. 
136
 S. oben, Anm. 129. zit. Dio-Stelle. 
137
 Cassius Dio, 54, 24, 4 f. 
138
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wohl bedeuten, daß sie verzichteten auf die Gegenwehr und hatten in der Winterzeit in ihre Gaue 
zurückgekehrt. Als M. Aprippa davon Kenntnis genommen hatte, ließ die weiteren Kriegsvorbe-
reitungen wohl auch wegen seines sich verschlechternden Gesundheitszustandes einstellen und 
kehrte nach Italien zurück, wo er auf seinem campanischen Landgut etwa um den 20. März 12 
verstarb.139 
Auf die K u n d e vom Tode Agrippas hin griffen die Pannonier wieder zu den Waffen. Eine 
Notiz des Suetonius,140 sowie das Mitwirken der Skordisker als Verbündete Roms bei den Operatio-
nen des Jahres 12 deuten gleichermaßen darauf hin, daß die Herde der damaligen Bewegung im 
Rereich der Breuker und ihrer Verbündeten, also in Nordostbosnien und im östlichen Teil des 
Drau — Save-Zwischenstromgebietes lagen.141 
Die Eröf fnung neuer römischer Operationen gegen die Pannonier wurde aber eine Zeitlang 
durch innenpolitische und familiäre Angelegenheiten verzögert, vor allem die wenigstens teilweise 
Besetzung der durch den Tod Agrippas leer gewordenen politisch militärischen Funktionen. Den 
Verlust seines erprobten und getreuen Mitregenten versuchte der princeps, obwohl sehr gegen seinen 
eigenen Willen, mit der Person des Tiberius zu ersetzen, der jetzt genötigt wurde, seiner Frau, der 
Tochter Agrippas, den Scheidungsbrief zu schicken und sich mit der Witwe Agrippas, der Tochter 
des Kaisers Augustus, zu verloben. Nach der Ordnung dieser Familienangelegenheiten, die aber 
zweifelsohne auch eine hohe politische Bedeutung hatten, ließ der princeps seinen Stiefsohn und 
zukünftigen Schwiegersohn als seinen Legaten nach Illyrien abfahren.142 Augustus selbst begab sich 
nach Aquileia, um die Operationen seines Legaten aus der Nähe verfolgen zu können.143 
Tiberius konnte kaum früher als im Hochsommer 12 sein Reiseziel erreicht haben: noch vor 
Ende dieses Jahres zwang er die kräftigsten ostpannonischen Stammesgruppen wie die Breuker, 
Amantiner und Andizeter, die sich in ihren Siedlungsbereichen auf Dutzende von befestigten Ort-
schaften und Burgen stützen konnten,144 mit Waffengewalt nieder. Diesen raschen Erfolgt ermög-
lichten — von den unleugbaren Feldherrnfähigkeiten des Tiberius, abgesehen — besonders zwei 
Umstände. Erstens, daß Tiberius den Aufständischen einen Zweifrontenkrieg aufzwang, da er 
diese von Osten her durch die Skordisker angreifen ließ, während er selbst mit den Legionen von 
Westen heranrückte.145 Die so in die Zange genommenen Einheimischen hätten sich aber noch über 
längere Zeit halten können, wenn sie — zweitens — nicht den Fehler begangen hätten, die Ent-
scheidung im Felde, in Feldschlachten, anstat t in einem Guerilla- oder Festungskriege zu suchenp. 
Es ist in jeder Hinsicht bezeichnend, daß die einzige Episode, die wir aus diesem Kriegsjahr kennen, 
von einer offenen Feldschlacht handelt.146 Nach diesem Ereignis, oder nach einem anderen, wurde 
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 S . dio vorige A u r a . Zum Z e i t p u n k t , s. G A R D T -
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t e r u n d B r e u k e r reich v e r t r e t e n w a r e n . 
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Tiberius von seinen Truppen zum imperátor ausgerufen.147 Überdies erfahren wir, daß der Krieg 
von Tiberius mit außerordentlicher Här te geführt wurde und mit der völligen Besiegung der Pan-
nóniai endete.148 Hie unterworfenen Völkerschaften wurden entwaffnet, der größte Teil ihrer waf-
fenfähigen jungen Männer versklavt und aus der Heimat weggeführt.149 Jene Ansicht, aber, 
daß diese Strafe damals auch die Azaler traf die zu jener Zeit noch nicht im nördlichen 
Gebietsteil Transdanubiens, sondern irgendwo in der Nachbarschaft der Breuker gelebt haben 
sollen, ist kaum annehmbar.1 5 0 
Der Senat bewilligte dem von seinen Truppen zum imperátor ausgerufenen Tiberius einen 
Triumphzug.151 Der damals dreißigjährige Tiberius war aber im ersten Jahre seines pannonischen 
Krieges — wie aus dem Text des politischen Testaments des Augustus klar hervorgeht152 — nur 
kaiserlicher Legat, der demgemäß seine Operationen gegen die Pannonier unter den Auspizien des 
Obersten Kriegsherren, des Kaisers Augustus geleitet hat. So ist es gut verständlich, daß Kaiser 
Augustus den obigen Senatsbeschluß — der sozusagen eine »staatsrechtliche Anomalie« darstellte153 
nicht anerkennen konnte und die Ehrung des Tiberius auf die Verleihung der damals eingef ühr-
ten Auszeichnung mit ornamenta triumphalia zurückstufte.154 Um seine eigene Feldherrngewalt zu 
betonen, nahm dagegen Kaiser Augustus selbst die 11. imperatorische Akklamation an.155 
Die militärischen Unternehmungen des folgenden Jahres in Illyrien waren, nach unserem 
einzigen Quellenbericht, von den Römern gar nicht vorgesehen: vielmehr nötigte der Aufstand der 
Delmatai, dem bald ein Aufruhr der Pannonioi folgte, die Römer zur Wiederaufnahme der Ope-
rationen.156 Man identifiziert allgemein die eben genannten Delmatai mit der gleichnamigen Sta-
et pluvia non solum animo, sed lassiludine deficere 
animadverit, signo dato adortus superavit. Diese 
Quel lenangabe wurde von GAKDTHAUSEN: а . O. 1. 
1059 k a u m richtig auf d a s J a l i r 1 1 bezogen. 
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Vgl. M. SPEIDEL: R o m a n Army Studies , I . Amster-
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gegen die besiegten Pannonie r vollgezogenen Straf-
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auf das Siedlungsgebiet der Azaler zur Zeit de s 
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151
 Cassius Dio, 54. 31, 4: xai атгтф dia тайта у prv 
ßovXy tó ye imvíxia èi/igipiaaTo, ó ö' Avyovaxoç xavxa /ièv 
ОУХ ÈNÉTQEIPEV êoQTaaai, ràç ÔÈ rt/iàç èmvixlovç âvTÉôwxe. 
152
 lies gestae, 30, I : Pannoniorum genres, . . . 
dévidas per Ti. Neronem, qui tum erat privignus et 
legátus meus, imperio populi Romani subieci, etc. 
453
 So bezeichnet von E . R I T T E R L I N G , A E M 2 0 
(1897), 3. 
154
 S. die oben, Anm. 151. zit. D/o-Stelle und 
Sueton., Tib. 9. 2: Quas ob res e! ovans e> curru urbem 
ingressus est (in den J a h r e n I I und 7 v. Z.) prius, 
ut quidam putant, triumphulibus ornamentis honorai us. 
novo пес unten cuiquam tribute qenere honoris. 
155
 Cassius Dio, 5 4 . 3 3 , 5 . T . D . B A R N E S , J R S 6 4 
(1974) 22. 
158
 Cassius Dio, 54. 34, 3: "О те Tißegio; Toiiç те 
AeX/iÛTaç veox/iwoavTaç xai TOVÇ Itavvoviovç дета TOVTO 
ngôç те туг êxeivov xai nooç TI)V TOV nXeiovoç argarov 
anovular veojTegiaavraç èyeigiôaaTo, noXegcôv те ада 
â/upoTÉgoiç, xai TOTÈ gèv ту тоте àè ту /lethaTâgevnç. 
тате xai Tmv ä&Xmv TCOV avTÎùv тф I govom TV/EÏV. 
Acta Archaeotogica Academiae Scientiarum llungaricac 43, 1991 
78 t . n a g y 
mesgruppe um Salona, also mit den eigentlichen Delmatai.157 Cassius Dio erwähnt auch für die fol-
genden zwei Jahre Aufstände der Delmatai.1'08 Diese dreijährige Periode der nacheinander folgen-
den Aufstände ist freilich sehr merkwürdig, besonders wenn wir uns erinnern, daß die Dalmater 
um Salona nach den Feldzügen Octavians — von einer einzigen kraftlosen Bewegung abgesehen159 
jahrzehntelang ruhig blieben. Allein schon dieser Umstand rechtfertigt Bedenken gegen die 
Gleichsetzung der von Cassius Dio fü r die Jahre 11, 10, u n d 9 erwähnten aufständischen Delmatai 
und der gleichnamigen Stammesgruppe um Salona. Der große militärische Aufwand seitens Tibe-
rius gegen die Delmatai im Jahre 11, ferner seine gleichzeitigen Operationen gegen diese Delmatai 
und die Pannonioi, verstärken nur den Eindruck, daß Cassius Dio von 11 v. u. Z. an unter dem 
'Sammelnamen' der Delmatai gar nicht mehr die Einheimischen um Salona, sondern die pannon-
illyrischen Stammesgruppen zwischen den Dinarischen Alpen und dem Savetal, innerhalb der 
späteren Grenzen der Provinz Dalmatien, verstanden hat. Diese Vermutung wird zur Gewißheit, 
wenn wir die Daisidiatai und die Mazaioi, diese zwei mächtigen Stammesgruppen in Bosnien, 
die von Strabo noch zu den Pannonioi gerechnet wurden,160 bei Cassius Dio schon als Delmatai 
verbucht finden.101 Diese Völkerschaften in Bosnien hat ten zwar his dahin die römische Oberhoheit 
nicht anerkannt,162 folglich, so könnte man einwenden, könnten sie auch nicht als Aufständische 
gelten. Für Cassius Dio aber sah dieser Sachwerhalt ein wenig anders aus. Seiner Auffassung nach 
hat schon Octavian durch seine Feldzüge die Völkerschaften Pannoniens und Dalmatiens unter-
worfen.103 und für die späteren Legatendes Kaisers Augustus blieb nachher im illyrischen Raum 
eigentlich nichts anderes übrig, als die sich wiederholenden Aufstände niederzukämpfen. Die 
aufständischen Delmatai können also, ja müssen sogar von 11 v. u. Z. an die noch nicht unterwor-
fenen Stammesgruppen in Bosnien sein. Der Feldzug des Jahres 11 gegen diese wurde nun von den 
Römern vorbereitet. 
Tiberius blieb — abgesehen von einem denkbaren Kurzbesuch in Rom, der aber nicht be-
zeugt ist - nach Abschluß der Kampagne des Jahres 12 in Illyricum. Seine Anwesenheit dürf te mit 
den politischen und militärischen Vorkehrungen in Zusammenhang gestanden haben.164 Im Fühjahr 
11 eröffnete dann Tiberius den Feldzug gegen die Delmatai. d. h. gegen die südlich des mittleren 
Savetals ansässigen pannon-illyrischen Völkerschaften. Dazu wurde das Gros der illyrischen 
Okkupationsarmee, also wenigstens 3 — 4 Legionen, mobilisiert.105 Als Operationsbasis diente 
zweifelsohne die Save-Linie mit den dortigen militärischen Stützpunkten. Von dort aus konnte das 
Expeditionsheer in verschiedenen Kolonnen entlang der nach Süden führenden Flußtäler in das 
Feindesland eindringen. 
Die starke Verminderung des Heeres im Drau — Save-Gebiet wurde aber bald von den 
Pannonioi ausgenutzt und sie empörten sich gegen die Eroberer.160 Wenn wir an dieser von Cassius 
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 Cassius Dio, 54. 20, 3: та те èv т jj А е?. цат ig xai Vgl. noch Suet., Tib. 9 (zit. oben, A n m . 154). 
Tà èv TFJ 'Ißggia veox/MÓoavra biokíyov у.атеатд, . . . 192 Bs wurde schon vorangehend angemerk t , d a ß 
w® Strub., 7, 314: "E&vr\ Ô'ÊATÎ TWV Ilavvovitov Bgev- die Daisioi bei Appian.. 111. 49 n ich t m i t den Daisi-
xoi xai'AvdiÇt'iToi y.ai AiTÍa>ve; xni IJeigovarai xai MaÇaioi diatai gleichgestellt werden dür fen . 
xai Лшттштш, . . . 16з Diese Sachlage ergib t sich a u s d e m Aufs tand-
191
 Cassius Dio, 55. 29, 4 wo 6 BdTWV ó Аек/к'пд: Motiv . Sonst ähnlich eine b e k a n n t e Quelle Dios, 
einige Zeilen vo rhe r als . \r]0iôiaT0ç gekennzeichnet Appian., III. 83: oi'nro näaav о Kaimig тг/v 'fkkeglöa 
wird. 55. 29, 4: die Mazaioi sind ein Aek/iariy.ov ë&vo; ygv еудатьаато. 
Vgl. auch Veil., 2. 115, 4: Perustae ac Desidiates l64 / u (}en e r s te ren : e twa die Auf fo rde rung zu r 
Delmatae. In diesem Z u s a m m e n h a n g wird auch jenes Un te rwer fung , deren Ablehnung den G r u n d zu e inem 
merkwüdige Vorhaben des Velleius Pa te rcu lus (2. 96, bellum iustum l iefern konn te . S. oben das ähnliche 
3) verständlich, näml ich daß er in dio üblichen Vorgehen gegen die Alpenvölker . 
e thnographisch-geographischen E x k u r s e seines ge- 195 Über die wahrscheinliche S t ä r k e der damal igen 
p l an ten Werkes ü b e r d e n pannonischen Krieg n ich t i l lyrischen Armee, e twa 5 Legionen, s. R I T T E R L I N G , 
nur die gentes Pannoniorum, sondern auch die Delma- R E X I I . 1228. 
tarum nationes e inbez ieht . Das L e m m a in Liv., Pe r . 199 S. dio oben, Anm. 156. /.it. Dio-Stelle. 
141: Dalmatas et Pannonios Nero, fráter Drusi, 
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Dio angebenen Begründung für die feindliche Bewegung der Pannonioi festhalten, dann besteht 
auch über die Art dieser Bewegung kaum ein Zweifel: es handelte sich um einen regelrechten Auf-
stand. Der Abmarsch des ganzen oder großer Teile des Besatzerheeres war und blieb die wichtigste 
äußere Voraussetzung für die Steuerrevolten der Einheimischen. Wenn also diese Beurteilung der 
Bewegung zutr iff t , dann sind die Herde des Aufstandes unbedingt im Kreise der tributpflichtigen 
Stammesgruppen des Drau -Save-Zwischenstromlandes zu suchen, aber nicht so sehr innerhalb des 
Breukerlandes, das ganz in der Nähe des damaligen Kriegsschauplatzes lag, — abgesehen davon, 
daß die Breuker im Jahr zuvor entwaffnet und eines bedeutenden Teils ihrer waffenfähigen .Mann-
schaft berauht worden waren. Dagegen ist uns diese letztere Bestrafung für die ostslavonischen 
Stammesgruppen, die noch im Jahre 13 durch M. Vinicius bezwungen worden waren, nicht überlie-
fert. Es ist also sehr wahrscheinlich, daß der Aufstand eben in diesem Bereich seinen Anfang nahm 
und dann von hier auf Syrmien und die Gebiete der am Unterlauf der Drau ansässigen Gaugemein-
den übergriff.167 Nach dem Ausbruch dieses Pannonieraufstandes fand sich Tiberius in einer ähnlich 
heiklen Lage wie die Pannonier im vorangegangenen Jahr , nämlich zwischen zwei Feuern. Die 
Aufständischen machten aber zum Glück für die Römer keine ernsthaften Anstrengungen, dem 
feindlichen Expeditionsheer, das in Bosnien operierte, von Norden her in den Rücken zu fallen, 
sondern sie blieben innerhalb ihres mit befestigten Ortschaften und Fluchtburgen vol Ige spickten 
Gebiets. Damit ließen sie Tiberius genügend Zeit, die Initiative auch gegen sie an sich zu reißen. 
Der römischen Feldherr konnte demnach geschickt zwischen seinen Gegnern manövrieren, von 
denen sich jeder nur auf einen Verteidigungskampf vorbereitete. Tiberius griff mit seiner Haupt-
armee bald die Dalmato-Pannonier, bald die Aufständischen an, schlug bald diese, bald jene, und mit 
dieser abwechslungsreichen Kriegsführung gelang es ihm letzten Endes, die Oberhand über seine 
Gegner zu gewinnen. Das Endresultat dieses Kriegsjahres war die Unterwerfung der dalmato-
pannonischen Stammesgruppen im nordöstlichen Bereich des späteren Dalmatien sowie die Be-
hauptung der Römerherrschaft in den mittleren und östlichen Gebietsteilen des Drau —Save-
Zwischenstromlandes. Auch die Völkerschaf ten Transdanuhiens, auf die wir im folgenden noch zu 
sprechen kommen werden, haben allem Anschein nach während dieses Jahres die römische Ober 
hoheit anerkannt. 
Tiberius kehrte Ende des Jahres 11 nach Rom zurück, wo er eine oratio erhielt und zudem 
erneut mit den ornamentn triumphalia ausgezeichnet sowie zum erstenmal mit dem prokonsulari-
schen impérium ausgestattet wurde.168 Kaiser Augustus betrachtete nach den siegreichen Feld-
zügen des Tiberius den pannonischen Krieg als abgeschlossen und zog aus der neuentstandenen 
Situation in Illyrien unverzüglich die notwendigsten organisatorisch-administrativen Folgerungen: 
Die bisherige Senatsprovinz, die eigentlich nur den Küstenstreifen zwischen den Dinarischen Alpen 
und dem Adriatischen Meer umfaßte, und der vergrößerte Militärdistrikt wurden vereinigt und 
diese großillyrische Provinz, die nach wie vor eines stärkeren Besatzungsheeres bedurfte, in die 
kaiserliche Verwaltung übernommen.169 Damit wohl geleichzeitig wurde offiziell die Donau zur 
Nordgrenze der neuen kaiserlichen Provinz erklärt.170 
ir>7 p A T S C H : a o . , 99. such t e d a s A u s g a n g s g e b i e t 
des A u f s t a n d e s nördl ich v o n der D r a u . D a s Ü b e r -
greifen d e r B e w e g u n g au f T r a n s d a n u b i e n w a r leicht 
möglich. 
168 j),.,. H i n w e i s von Cassius Dio, 54. 34, 3, au f die 
Ausze i chnungen des Tiberi i is e n t h ä l t bezügl ich D r u s u s 
eine de ta i l l i e r t e A u f z ä h l u n g in 54. 33, 5. 
169
 Cassius Dio, 54. 34, 4: xàx TOVTOV xai rj Ы / и я г а 
TI'/ TOV Avyovarov epgovga, tbç xai влХил' Tivwv à ri xai 
ói' èavri)v xai ôià TT]V TV>V UnwindWV yeiroviav ósofidvrj, 
ладедо&т]. SYME, D a n u b . P a p . , I 79, bezweifel t diese An-
gabe D i o ' s u n d ist der Ans ich t , d a ß I l lyr ien a b 12, 
wenn n i ch t sogar schon zwei ode r drei J a h r e f r ü h e r , 
e ine ka iser l iehe P r o v i n z g e w o r d e n war . Wi rk l i ch be-
t ä t i g t e sich T iber ius als ka iser l icher L e g a t schon im 
J a h r e I I v . u . Z. in D a l m a t i e n . Die d ieser S i tua t ion 
z u g r u n d e l iegende ju r i s t i sche D o p p e l d e u t i g k c i t wurde 
a b e r e r s t E n d e 11 a u f g e h o b e n . 
170
 S. d e n Absch lußsa t z der Res gestae, 30, I : 
prolulique fines Illi/rici ad ripam fluminis Danui, 
Dami t vg l . e b e n d a , 20, I : Omnium provinciarum 
populi Romani, quibus finitimae juerunt gentes, quae 
nőn parerent imperio nostra, fines auxi. H . B R A U N É R T : 
Chiron 7 (1977), 207 ff . h a t zu d e n obigen Tex ts te l l en 
u . a . b e m e r k t (S. 209), d a ß diese bezüglich I l ly r icums 
n ich t »die E i n r i c h t u n g e ine r neuen Prov inz« b e d e u t e n . 
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Dain unserem sehr fragmentarisch überlieferten Quellen bestand nur Kämpfe südlich der 
Drau erwähnt sind, gibt es bis auf den heutigen Tag Anhänger jener Ansicht, daß sich die von den 
'Res gestae' erwähnte Donaugrenze nicht auf den ganzen mittleren Lauf des Stromes, sondern nur 
auf den Donauabschnitt zwischen den Mündungen der Drau und der Save bezieht.171 Aus einer 
solchen Auslegung der betroffenden Textstelle des Tatenberichts würde dann logischerweise eine 
sich an der Drau und dem erwähnten Donauabschnitt entlangziehende Nordgrenze der kaiserlichen 
Provinz folgen. Die Draugrenze aber war schon am Ende des Jahres 12 weit überholt, da die Wohn-
gebiete der von M. Vinicius und Tiberius besiegten Völkerschaften an der Drau sich beiderseits des 
Flusses erstreckten.172 Folglich dür f ten nach der Unterwerfung dieser Völkerschaften ihre nördlich 
der Drau liegenden Stammesgebiete etwa bis an die Linie Mecsekgebirge-Zalafluß ebenfalls den 
Siegern anheimgefallen sein. Hält man sich diesen schwer bestreitbaren Tatbestand vor Augen, so ist 
es ganz unwahrscheinlich, daß die Eroberer an dieser vom militärisch-strategischen Standpunkt aus 
ganz unmöglichen Nordgrenze haltgemacht und — obwohl die Donau schon ziemlich nahe und 
westlich und südöstlich von Transdanubien bereits vor Jahren erreicht worden war — von der 
Vollendung der Donaugrenze freiwillig abgelassen hätten. Es soll ferner auf die Angaben des Strabo 
und des Ptolemaios verweisen — die zweifelsohne ungenügende Kenntnisse über den Mittellauf der 
Donau und die territoriale Ausdehnung Ost-Transdanubiens bezeugen — und auf Grund dieser 
irrigen Angaben festgestellt werden, daß also auch die Römer zur Zeit des Augustus keine genaueren 
Kenntnisse über das von der Drau nördlich liegenden Gebiet hat ten, was auch für eine Reichsgrenze 
der Drau und der syrmischen Donaustrecke entlang spreche. Eine ungenaue Kenntnis bezüglich 
Transdanubiens kann man aber dem Feldherrn Tiberius Nero und den Mitgliedern seines Ge-
neralstabes kaum nachsagen. Tiberius selbst, der acht Jahre lang das Oberkommando in Illyrien 
innehat te und dessen Interesse fü r die Donau seine Entdeckungsfahrt zu den Donauquellen173 
im Jahre 15 v. u. Z. bezeugt, verfügte gewiß über genügende Kenntnisse auch über den Mittellauf 
dieses Stromes, worauf u. a. auch seine Aufmarschroute gegen Marbodim Jahre 6 u. Z. hinweist. In 
bezug auf seinen Generalstab können wir in diesem Zusammenhang das nachfolgende anführen : 
Vellerns Paterculus, ein Senator, der als Legat in den Jahren 7 — 9 u. Z. im Generalstab des Tiberius 
bzw. des M. Lepidus in Illyricum gedient hat,174 und den man wohl für einen Panegyriker des Tibe-
rius, kaum aber — bezüglich seiner geographischen Angaben — für einen nicht glaubhaften Schrift-
steller halten kann,175 erwähnt in seinem historischen Werk bei der Begrenzung des Herrschafts-
gebiets Marbod's vor 6 u. Z., daß dieses Pannoniam ad dexteram (d. h. von Südosten her) haberet,176 
Diese mit dem Machthereich Marbod's im »Südosten benachbarte Pannónia konnte selbstverständlich 
nicht eine nach Norden mit der Drau und der syrmischen Donaustrecke abgegrenzte Pannónia sein, 
sondern nur eine, deren Nordgrenze am Mittellauf dieses Stromes, etwa von den damaligen deserta 
Boiorum bis zum heutigen Donauknie bei Vác verlaufen ist. In bezug auf diese Nordgrenze Illy-
Aber , -wie man 's n i m m t ! Mit d iesem vergrößerton 
I l lyr icum wurde zah lenmäßig se lbs tvers tändl ich keine 
neue Provinz geschaf fen . Aber d a m i t , daß dieses 
vergrößer te I l lyricum aus einer f r ü h e r e n Senats-
provinz und einem Mil i tärdis t r ikt geschaffen wurde, 
k o n n t e es doch in dieser Hinsicht a ls eine neue 
Prov inz gelten. 
1 , 1
 Nach dem V o r g a n g des TH. MOMMSEN, in С I I I 
p . 415 J . F I T Z , in: ANRYV I I . ( 1 9 7 7 ) 543 f. [Dagegen 
s. A. MÓCSY, in: A t t i de]Г Accademia N a z . dei Lincei, 
3 7 6 ( 1 9 7 9 ) , 3 f ] E . T Ó T H , A É r t 1 0 3 ( 1 9 7 6 ) , 1 9 7 ff 
[AV 2 8 ( 1 9 7 7 ) , 2 7 8 f f . ] I D E M nuanc ie r t e r in A É r t 
1 0 8 ( 1 9 8 1 ) , 13 ff., w o er nach den kr i t i schen Bemer-
k u n g e n von A . MócsY: AÉr t 1 0 6 ( 1 9 7 9 ) 1 7 7 ff. auf 
S. 21 zugibt, daß nach den mil i tär ischen Operat ionen 
des Tiberius in den J a h r e n 12—9 v . u . Z. und 6—9 
u. Z. das ganze Gebiet T ransdanub iens u n t e r römische 
Oberhohe i t geriet. 
172
 Plin., n . 3. 147: Draus per Serretea, Serapülos, 
Iusas, Andizetes (in Danuvium defluit). 
173
 Strab., 7 . 2 9 2 : Ttßegiog etôe ràç той "ÍGTQOV лу-
yág. 
174
 Über seine Sena to ren -Laufhahn s. G. V. 
SUMMER, H S C P h . 74 (1970) 272 f. Seinen vorange-
henden Mil i tärdienst , den Vellerns noch als z u m 
Ri t t e r s t and gehörend absolvier te , regis t r ier te H . 
DEVIJVER: Prosopographia mi l i t ia rum eques t r ium — 
I I . L e u v e n 1 9 7 7 , V 6 4 u n d I V ( 1 9 8 7 ) V 6 4 . 
175
 Das bes t re i t e t auch R . S Y M E : R P I I I ( 1 9 8 4 ) , 
1090 f. n icht . Zweifelsohne mi t panegyr is t i scher 
Tendenz, u m die Verdienste des Tiberius noch ein 
wenig zu vergrößern , hat Vellerns abgeschrieben, d a ß 
im J a h r e 6. u. Z.universa Pannónia . . . arma eorripuit 
(2. 110, 2) und zwei J a h r e spä t e r omnis Pannónia . . . 
pacem petiit (2. 1 14, 4). 
170
 Veil., 2. 109, 3. 
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ricums, entlang des Mitttellaufs der Donau bereits unter Caesar Augustus vom Jahre 11 v. u. Z. an 
ist besonders jene Angabe des Suetonius wichtig welche wir in seiner nach zeitgenössischen Quellen 
gesehriehen Biographie des Tiberius lesen können, und wo er das Endresultat des von Tiberius 
im Jahre 9. u. Z. niedergeschlagenen großen Aufstandes folgendermaßen zusammenfaßt: totum 
Illyricum, quod inter Italiam regnumque Noricum et Thraciam et Macedoniam interque Danubium 
flumen et sinum maris Hadriatici patet, perdomitum et in dicionem redactum.177 D a wir aber nach dem 
Jahre 11 v. u. Z. von einer neueren, zweiten Verschiebung der Grenze Illyricums bis zum Mittellauf 
der Donau nichts wissen, kann diese Donaugrenze östlich von Noricum nur jene sein, die von Caesar 
Augustus in seinem politischen Testament erwähnt wird: protidique fines lllyrici ad ripam fluminis 
Danui.178 Sich auf diese Textstello berufend kann man also kaum mit Bestimmtheit behaupten, daß 
jener Dakereinfall, der Pannonién im Winter 11/10 v. u. Z. getroffen hat, sich im Gebiet des zwischen 
den Drau- und — Save-Mündungen liegenden Donauabschnitts ereignete.179 Die Ausdehnung der 
Grenzzone Illyricums bis zum M ittellauf der Donau läßt aber bezüglich dieses Dakereinfalls den 
östlichen Bereich Transdanubiens besonders vorteilhaft erscheinen. 
Die Daker waren bekanntlich seit den Zeiten Burebistas politisch ebenso wie militärisch 
an Ost-Transdanubien interessiert, wo sie zeitweilig sogar eine Art von Oberhoheit hatten ausüben 
können.180 Der feindliehe Einfall der Daker in ihr eigenes Interessengebiet Ost-Transdanubien 
könnte also darauf hinweisen, daß kurz zuvor eine dakerfeindliche Wandlung in den politisch-
militärischen Verhältnissen von Ost-Transdanubien eingetreten ist. Diese Beurteilung des Dakerein-
falls wird durch jene Angahe unterstützt, daß auf die Nachricht dieser feindlichen Bewegung hin 
die vom römischen Senat kurz zuvor beschlossene Schließung des Ianusbogens verschoben wurde.181 
Dies ist ein sicheres Zeichen dafür, daß der feindliche Angriff im Winter 11-/10 v. u. Z. Gebiete traf, 
die damals schon als innerhalb der Reichsgrenzen gelegen oder zumindest als zur römischen In-
teressensphäre gehörig angesehen wurden, und zu letzterer dürfen wir auch Ost-Transdanubien 
hinzurechnen. Nach alldem dürf te also eine politische Regelung der Verhältnisse mit den osttrans-
danubischen Stammesgruppen von seiten Roms noch vor diesem Zeitpunkt, d. h. spätestens im 
Jahre 11 v. u. Z. erfolgt sein.182 Der Ablauf der betreffenden Ereignisse und die näheren Formen der 
primären Regelungen sind aber unbekannt. Weder aus der sogenannten spätaugusteischen Silber-
prägung der Eravisker, noch aus dem bisherigen Fehlen eines praefectus civitatis in Ost-Transdanu-
bien oder aus den späten Belegen der Rekrutierung können wir diesbezüglich sichere Folgerungen 
ziehen.183 Trägt man aber den damaligen militärischen Kräfteverhältnissen Rechnung, so ist es ganz 
unwahrscheinlich, daß zwischen den Eroberern und den ziemlich kraftlosen einheimischen Volks-
gemeinden zweiseitige Verträge (foedera) abgeschlossen wurden. Auch im Falle einer freiwilligen 
Unterwerfung forderten die Römer wenigstens Geiseln und Tributpflichtigkeit. 
Der oben angeführte Dakereinfall wird von Dios Kurzbericht als ein Plünderungszug ge-
kennzeclmet: die Daker seien über die gefrorene Donau gekommen undhät ten aus »PannoniénReute 
an sich gerissen«.184 Cassius Dio, unser einziger diesbezüglicher Gewährsmann, erwähnt mit keinem 
Wort eine erfolgreiche römische Gegenaktion. Im Gegenteil. Er deutet ziemlich klar an, daß die 
177
 Suet., Tib. 16, 2. 
178
 Darauf h a t schon TH. MOMMSEN: Res gestae,2  
1883, 127 hingewiesen, dadu rch seine f rühe re Meinung 
in С I I I p . 415 ber icht igend, was aber der Aufmerksam-
keit j ener Forscher , die mi t Hinweis auf Mommsen ' s 
f r ü h e r e Ansicht die nördliche Grenze Pannoniens 
auf die Drau-syrmischen Donaus t recke verlogen, 
meis t en tgangen ist, S. in dieser Hins icht zule tz t 
E . R . RAMAGE: r fhe N a t u r e and Purpose of Augustus ' 
»Res Gestae«, His tór ia , Einzelschrif ten. H . 54 S tu t t -
ga r t 1987, 154. 
179
 E . TÓTH, A É r t 103 (1970) 198 u n d 1981, 30. 
180
 Zu den wicht igs ten li terarischen u n d archäolo-
gischen D a t e n d a r ü b e r s. meine A u s f ü h r u n g e n in: 
Budapes t Tör téne te (Geschichte de r S tad t Budapes t ) , 
I 2 (1975), 70 f. 
181
 Cassius Dio, 54. 36, 2: Ixpgwiaüg pèv ovv rov 
'Iavöv rov réfiivov ibç xai jienavpévwv ttbv jtoAépwv 
(àvécoxTо ydg) xÁEta&gvai, ov pévroi xai ixAeíattq. ol te 
yàg Aaxoi тот "laTgov ЛЕлдуота öiaßdvTEg Aeíav êx Trjç 
Ilavvoviaç йлеТЕрогто, . . . 
182
 Dieses D a t u m hat auch PATSCH, а. O., 101 
befürwor te t . 
183
 Diese F r a g e n behandeln wir e ingehender im 
folgenden Abschn i t t dieser Arbe i t . 
184
 S. oben, A n m . 181. 
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dakischen Scharen mit ihrer Beute den Provinzboden ungehindert verlassen konnten. Die damals 
wohl in ihren Winterlagern verweilende Besetzungsarmee wurde allem Anschein nach zu spät mobili-
siert, hat te jedenfalls die Plünderer weder besiegt und erst recht nicht vernichtet. Bei diesem Her-
gang des feindlichen Einfalls vom Jahre 10 ist es ganz unwahrscheinlich, daß Kaiser Augustus in 
seinem Tatenbericht an diesen Dakereinfall dachte, als er, an dem Pannonierkrieg des Tiberius 
anschließend, den wohlbekannten, aber historisch sehr unterschiedlich interpretierten Satz nieder-
schrieb: Citra quod (sc. flumen Danuuium) Dacorum transgressus exercitus meis nuspiciis victus 
profligatusque esi.185 
Der hier von Augustus erwähnte große Dakereinfall-in Illyricum, der mit einer vernichten-
den Niederlage des dakischen Kriegsheeres (exercitus) endete, ist m. E. unmöglich mit dem von 
Cassius Dio aus dem Jahre 10 erwähnten erfolgreichen Beutezug dakischer Scharen nach Pannonién 
gleichzusetzen.180 Der im Tatenbericht des Augustus festehaltene Dakereinfall traf das nordost-
illyrische Grenzgebiet nicht im Jahre 10 v. u. Z., sondern unbedingt später. Folglich darf man 
auch den zweiten Dakersatz des Tatenberichts nicht auf eine vermeintliche große Gegenoffensive 
der Römer im Jahre 10 v. u. Z. beziehen, die angeblieh von M. Vinicius bzw. von Tiberius, M. Vini-
cius und Cn. Lentulus geführt wurde.187 Cassius Dio, dessen Bericht über das Jahr 10 uns voll-
ständig überliefert ist, gibt nicht den leisesten Hinweis auf eine römische Expedition gegen die 
Daker zu dieser Zeit. Es ist ganz undenkbar, daß unser Historiker eine siegreiche römische Aktion 
jenseits der Donau gänzlich übergangen und verschwiegen hätte. Die von anderen Quellen bezeug-
ten, chronologisch aber nicht genau fixierten militärischen Unternehmungen des M. Vinicius und 
des Cn. Lentulus gegen die Daker gehören in eine spätere Zeit.188 Und jener Dakersieg des Tiberius 
wird dements]»rechend wohl während seines Balkanfeldzugs im Jahre 14 v. u. Z. errungen worden 
sein.189 
Für das Jahr 10 v. u. Z. bleiben für Tiberius die Operationen gegen die Delmntai, d. h. gegen 
die pannon-illyrische Stammesgruppen von Bosnien. Unter ihnen war nämlich eine Steuerrevolte 
entbrannt, wohl nicht unabhängig von dem besagten Dakereinfall, der die Mobilisierung und den 
Abmarsch eines Teils der Okkupationsarmee aus dem Savetal zur Folge gehabt haben konnte. Auf 
die Nachricht dieses Aufstandes eilte Tiberius aus Gallien, wohin er den Princeps Ende 11 begleitet 
hatte, nach Illyricum und stellte — wohl unter Aufbietung aller verfügbaren Streitkräfte der Okku-
pationsarmee — die Ruhe im Land der Delmntai wieder her.190 Er wird dann aber bereits unmittel-
bar vor den Wintermonaten die Provinz verlassen haben und zugleich mit Augustus und Drusus, die 
sich bis dahin in Gallien aufgehalten hatten, nach Rom zurückgekehrt sein.191 
Denn schon im Früh jahr 9 mußte Tiberius aufs neue Illyricum betreten: infolge der auf-
rührerischen Bewegungen der Delmatai und der Pannonioi,192 Die erstgenannten kann man mit 
einiger Gewißheit mit den pannon-illyrischen Volksgemeinden von Bosnien gleichsetzen, da laut 
einer Angahe des Vellerns Paterculus die spätere Provinz Dalmatien im Jahre 9 v. u. Z. endgültig 
befriedet wurde.193 Bezüglich der Pannonioi eine ähnlich bestimmte Antwort zu geben ist nicht 
möglich. Einige Erwägungen können aber für die Pannonioi in Transdanubien sprechen. Diese 
waren zweifelsohne spätestens ab 11 v .u . Z. Tributpflichtige. Unter dem Dakereinfall hatten diese 
185
 Res gestae, 30, 2. 
186 W I E DIES nach d e m V o r g a n g von T H . M O M M S E N , 
R e s gestae,2 131 im al lgemeinen a n g e n o m m e n w i r d . 
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 F ü r d i e e r s t e r e s . P A T S C H , а . O . , 1 0 2 f f . , f ü r d i e 
l e t z t e r e M I L T N E R , а . O . , 2 1 2 f . 
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 Ü b e r diese E x p e d i t i o n e n ausführ l icher u n t e n , 
im zweiten Abschn i t t dieser A r b e i t . 
189
 S. oben, (»2 f . 
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 Cassius Dio, 54. 36, 2—3: xai oí AeA/iárai ngàç 
ràç èanod^eiç twv ygrffidriov ènuvéarifaav, xai tovtovç 
fièv ó Tißegiog èx trjç Гакат1ад, èç rjv fierà tov Avyovarov 
èaekrfh'r&ei, хаталер<р&е1д агехтуаато, . . . 
191
 Cassius Dio, 54. 36, 4: (Tiberius u n d Drusus ) 
те TTfv 'Pdjfirfv avv TOI AvyovoTW àvexofiia&rjaav 
192
 Cassius Dio, 55. 2, 4: о ôè ôrj Tipégioç тwv те 
AeA/iaTÛiv xai tcôv llavvoviwv èmoxivgadvtcov ti aë&iç 
Ç&vtoç ëzi avTov (se. Drusus) хдатдаад, та те ini тov 
xéh/rog ènivlxia êne/iyie, xai tov Ôr'j/iov tovç fièv èv тф 
KamTiaAico tovç ô'rV.Ao&i лоААаyó&i èôelnviae. 
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 Veil., 2. 90, 1 : Dalmatia, annos XX et CC 
rebellis, ad certcim confessionem pacata est imperii 
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Völkerschaften am meisten gelitten, und nach alldem mußten sie auch noch die fällige Abgabequote 
entrichten. Eine Steuerrevolte dieser Völkerschaften wäre also gut verständlich. Daß zudem die 
eraviskischen Silbermünzen der Funde von Lágymányos194 gerade auf dem Gebiet des Hauptor ts 
dieser Stammesgruppe verborgen wurden, würde auch gut in diesen Zusammenhang passen. Ver-
borgen können sie aber auch später, z. B. im Jahr 8 v. u. Z. worden sein, da wir unlängst von 
Kämpfen in Pannonién und von einer Überwältigung der Pannonier erfahren haben.195 Unser 
Gewährsmann, Cassiodorus, hielt nur diese letzte Phase des pannonischen Krieges fü r erwähnens-
wert. Einer ähnlichen Methode folgte Rufius Festus,19" und eben darum ist es sehr wahrscheinlich, 
daß seine Angahe über einen gewissen Bato, rex Pannoniarum, dessen Besiegung die tatsächliche 
Besitznahme des ganzen späteren Pannoniens — wohl aber nur des damals zum Nord-Illyricum 
gehörigen Gebietsteils — zur Folge hatte.197 
Nach dieser völligen Niederschlagung der einheimischen Gegenwehr erwähnen unsere lite-
rarischen Quellen keine weiteren Kämpfe mit den Pannoniern. Diesen Tatbestand aber darf man 
keinesfalls allein darauf zurückführen, daß unsere annalistisch angelegte Hauptquelle, das Ge-
schichtswerk Dios, vom Jahre 6 v. u. Z. an bis zum Jahre 4 u. Z. selbst nur fragmentarisch erhalten 
geblieben ist. Es ist vielmehr damit zu rechnen, daß in der Tat größere Erhebungen nach 8 v. u. Z. 
bis zu dem pannonischen Aufstand des Jahres 6 u. Z. nicht zu registrieren waren. Diese Beurteilung 
steht übrigens auch mit der von Vellerns Paterculus gegebenen Kennzeichnung dieses Zeitraums 
als eine fast anderthalb Jahrzehntenlang dauernde Friedensperiode, in vollem Einklang.198 
Das bellum Pannonicum wurde offiziell das erste Mal Ende des Jahres 11 und das zweite Mal 
im Spätsommer oder Frühherbst 9 abgeschlossen, als Tiberius abermals einen kleinen Triumphzug 
(ovatio) über die Pannonii feierte und das Volk der S tadt Rom bei dieser Gelegenheit bewirtete.199 
Die Eroberung Nord-Illyricums, östlich von dem regnum Noricum, erfolgte der offiziellen Eeurtei-
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 Publ iz ier t von Ö. GÖHL, N K 1 (1902) 1 ff . Das 
spätes te Stück dieses Münzhor t e s ist ein D e n a r des 
Augustus , der zwischen 11 u n d 9 v. u. Z. geprägt 
wurde . Vgl. A. ALFÖLDI: Budapes t Tör téne te , I . 
Budapes t 1942, 168. Vgl. noch M. ToimÁGYi: Die 
Münzprägung d . Eravisker , A c t a A r c h H u n g 36 (1984), 
161—196. 
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 Cassiodor., Chronic. 746, 3: Per Sextum Apuleium 
Pannonii subacti. Sex. Appuleius , cos. 29 v . u. Z. 
u n d der Neffe des Kaisers Augus tus ( P I R 2 A 961) 
konn te das A r m e e k o m m a n d o wie auch die organi-
satorischen Aufgaben in de r vergrößer ten Provinz 
I l lyr icum berei ts im S p ä t s o m m e r oder F r ü h h e r b s t des 
J a h r e s 9 v. u . Z. übe rnehmen , unmi t t e lba r nach dem 
Weggang des Tiberius nach Rom, wenn auch seine 
hiesige Lega t ion durch den obigen Satz des Cassiodo-
rus nur fü r das J a h r 8 belogt ist. 
199
 Besonders klar zeigt seine Arbe i t smethode der 
Amant ine r sa tz (Brev. 7), m i t dem er den pannoni-
schen Aufs t and der J a h r e 6—8 u. Z. regis tr ier t . 
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 Festus, Brcv . 7: Bathone Pannoniarum rege 
subacto in dicionem nostram Pannoniae uenerunt. 
Wie der vorangehende Sa tz : sub Iulio Octaviano 
Caesare Augusto per Alpes Iulias iter factum est weist 
auf Octavians lllvrische Kr iege hin (so r icht ig u. a. 
Z I P F E L , a . D . 3 0 6 , E . S W O B O D A , K l i o , 2 9 ( 1 9 3 5 ) 1 8 5 , 
ALFÖLDY: Nor icum 299), ebenso bezieht, sich der 
folgende Satz über den Bathonem regem auf den 
pannonischen Krieg der J a h r e 13—8 v. u . Z. und 
nicht auf den großen pannonischen A u f s t a n d der 
J a h r e 6—8 u . Z . , wie d a f ü r A. v. P R E M E R S T E I N , 
J Ö A I 29 (1934), 70. J . DOBIÁS, Histor ica 3 (1961), 
44. J . W. Ë A D I E (in seinem K o m m e n t a r , L o n d o n 1967, 
115 f.) e inge t re ten sind. Diesen letzteren Aufs tand 
regis tr ier te nämlich Fes tus m i t dem oben ange füh r t en 
Amant ine r sa tz . Die K ä m p f e m i t Ba to se tz te Z I P P E L , 
а . O. in d ie"Jahre 12- 11 v. u. Z., MÓCSY, Pannón ia , 
540 f. dagegen in das J a h r 12. Ein f r ü h e r e s D a t u m als 
11 v . u . Z. ist aber wegen der E r w ä h n u n g de r Bese tzung 
ganz Pannon iens k a u m möglich. Der Aman t ine r s a t z 
b e f ü r w o r t e t vielmehr ein noch spä te res D a t u m , u n d 
das k a n n allem Anschein nach nur das J a h r 8 v . u. Z. 
sein. 
198
 Veil., 2. 110, 2: . . . universa Pannónia, insolens 
longue pacis bonis . . . (während der f ü n f z e h n j ä h r i g e n 
Per iode) . 
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 Die r ichtungsgebende Textstel le d a r ü b e r ist 
der oben , Anm. 192. zit . Dio-Text. Vgl. noch Veil., 
2. 96, 3: huius victoriae compos Nero ovans triumphavit. 
Sein jünge re r Bruder , Nero Claudius Drusus , der im 
J a h r e 9 v. u. Z. in Germania »in aestivis castris« 
(Suet., Claud., 1 . 3 ) — also wohl noch vo r Oktober-
v e r s t a r b (die Angabe des Tac., aim. 3. 5, 1, nämlich daß 
Augus tu s asperrimo kiemis Ticinum usque progressas, 
u m sich d e m Leichenzug anzuschl ießen gibt seiner 
Ze i tbe s t immung nu r e inen Klatsch wieder) , war nach 
der b e t o n t e n Mit tei lung Dio's noch a m Leben , als 
die ovatio von Ti. Claudius Nero geha l t en wurde . 
Dieser kleine T r iumph läßt sich d e m n a c h spä tes tens 
auf die Monate Augus t oder September des J a h r e s 9 
v. u . Z. da t ie ren . Die auf vielfache A r t e rgänzbare 
(vgl die diesbezügliche Zusammens te l lung von E . 
HOHL: S B D A 1952, 1. S. 24) E i n t r a g u n g in die Fasti 
Praenestini am 16. J a n u a r eines sonst u n b e k a n n t e n 
J a h r e s (EHRENBERG-JONES: Documen t s . . . p . 45, 
diese n e h m e n aber die Da t i e rung von L . R . T A Y L O R , 
A J P h . 5 8 ( 1 9 3 7 ) , 1 8 5 auf das J a h r , 9 v . u . Z. an), 
k ö n n e n wir in der Dat ie rungsf rage bezüglich der 
ovatio dos Tiber ius—trotz den t i e f schür fenden Aus-
f ü h r u n g e n v o n R . S Y M E , R P I I I ( 1 9 8 4 ) , 1 3 0 2 f f . — 
nicht in Be t r ach t ziehen. 
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lung nach in den Jahren 13—11 v. u. Z. Zurückblickend wurde aber das Gebiet der späteren Pro-
vinz Pannónia von den Römern in drei zeitlich nacheinander folgende Etappen sub imperio populi 
Romani gestellt. 
Zuerst wurde von Octavian im Jahre 35 die südwestliche Gegend um Segesté mit Waffen-
gewalt unterworfen. Danach sollten 20 Jahre vergehen, bis wohl im Jahre 15 infolge des Alpen-
krieges das damals zum regnum Noricum gehörige spätere West-Pannonién (die Gegend der Bern-
steinstraße mit dem heutigen Wiener Becken) sich ohne Widerstand den Römern ergab. Die drit te 
E tappe folgte in zwei Phasen ziemlich rasch darauf. Tiberius Nero hat te in der ersten Phase dieser 
Etappe, in den Jahren 12 11 v. u. Z., die Völkerschaften östlich von Segesté, im Zwischenstrom-
land von Drau —Save, nach schweren Kämpfen zur bedingslosen Kapitulation gezwungen; und 
danach, mit Rücksicht hierauf - ähnlich wie die meisten Völkerschaften des regnum Noricum nach 
den erfolgreichen Operationen der Römer im Alpenkrieg - hatten auch die gentes Ost-Transdanu-
biens das impérium des römischen Volkes anerkannt . Diesen Akt kann man als die zweite Phase 
der dritten Etappe auffassen. Die Pazifizierung der großenteils mit Waffengewalt unterworfenen 
Stammesgruppen nahm aber noch drei weitere J ah re (10 — 8 v. u. Z.) in Anspruch, bis die Wider-
standskraft der damals waffenfähigen Generation der Einheimischen für längere Zeit gebrochen 
war. Dieser Krieg war in der Tat ein bellum magnum atroxgue.20" 
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É . В . B O N I S 
GLASIERTE KERAMIK DER SPÄTRÖMERZEIT AUS TOKOD 
Ein wichtiges Erzeugungszentrum der pannonischen glasierten Keramik1 war die zur nörd-
lichen Grenze der Provinz Valeria nahe liegende Festung von Tokod. Im Jahre 1981 teilten András 
Mócsv und seine Mitarbeiter das Ergebnis ihrer mehrjährigen Ausgrabung in ihrer Monographie: 
»Die spätrömische Festung und das Gräberfeld von Tokod« mit.2 In dieser Arbeit erhielt die Erör-
terung der sog. »Tokoder grauen« Ware einen besonderen Nachdruck, jedoch wurde die glasierte 
Keramik nicht eingehender vorgeführt. Daß die Mitteilung der glasierten Keramik aus Tokod mir 
überlassen wurde, ist dem Leiter der Ausgrabung, insbesondere Vera Lányi zu verdanken. 
Die Töpfer der mit Tokod-Altáró und seiner Umgehung identifizierbaren Zivilsiedlung 
stellte außerordentlich schöne, die Traditionen der keltischen Urbevölkerung stark bewahrende 
Gefäße her.3 Ein besonders gut gebauter Ofen aus den 4. ,Jh. wurde in Tokod von A. Mócsy er-
schlossen.4 Mit dem reichen Material der Siedlung machen uns die topographischen Arbeiten5 und die 
zusammenfassende Studie von M. Kelemen bekannt,6 die uns die Ergebnisse der in der Siedlung 
durchgeführten Rettungsgrabungen (von A. Mócsy, V. Lányi, S. Soproni, M. Kelemen, G. Sze-
pessy) vorlegt. Auch diese Rettungsgrabungen brachten solche glasierte Gefäße ans Tageslicht, die 
das Gesamtbild des Tokoder Materials vollständiger machen. Sehr wesentlich ist, daß die dem Lager-
bau vorangehenden römischen Humusplanierungschichten auch schon aus der Erde Randstücke 
von zwei solchen Reihschüsseln zutage gefördert haben,7 die darauf hinweisen, daß schon vor der 
Errichtung der Festung in Tokod eine glasierte Keramik vorhanden gewesen war. Das Wesentlich-
ste ist, daß Mócsy und seine Mitarbeiter den Bau auf die Zeit des Valentinianus I. . den gestempelten 
Ziegeln und den Münzen nach auf den Zeitraum zwischen 369 ? —375 gesetzt haben.8 Demnach 
wurden im Lager von Tokod, das Mócsy bedingterweise,9 Soproni aber schon entschieden10 mit dem 
Ort Gardellaca (Tab.) = Cardabiaca (Not.) identifizieren, glasierte Gefäße aus bestimmbarer Zeit 
gebraucht wurden, deren größten Teil man an Ort und Stelle erzeugt hat. Ihre Herstellung lief 
parallel mit der der »Tokoder grauen« Ware11 ah den siebziger Jahren des 4. Jh. , jedoch läßt 
sich nicht entscheiden, wie lange die glasierten Gefäße im 5. Jh . erzeugt worden sind. Wie wir sehen 
werden, gleichen die glasierten Gefäße des Lagers und der Siedlung einander, in zahlreichen Fällen 
es gibt unter ihnen sogar einen Fehlbrand, von dem das eine Fragment aus dem Lager, seine übrigen 
1
 A . S A L A M O N — G Y . D U M A : A n g a b e n z u r H e r s t e l -
lung der spä t an t i ken glasierten Ware in Pannonién . 
Veröff . fü r F rühmi t t e l a l t e r fo r schung . Nr . 5. Wien 
1951. Anz. d. phil . -hist . Klasse der Ö A W I 18 (1981) 
So. 4. 44 - 08.; É . B. BONIS. Die glasierte Ke ramik in 
Pannonién . En twick lungsgang und Erzeugungszen-
t ren . ArchÉr t 117 (1990). I m Druck 
2
 T O K O D (1981) 1—163. 
3
 É . B. BONTS: Ri tzze ichnungcn auf f rühkaiser-
zeitlichen Ge fäß f r agmen ten aus Tokod . FolArch 25 
(1974) 77—.; T O K O D (1981) (MÓCSY) Abb. 3, 17. 
4
 M Ó C S Y ( 1 9 6 2 ) P . 6 7 8 . ; M R T 5 3 3 4 — 3 6 1 , A b b . 6 1 . 
5
 M R T 5 2 2 / 1 6 ( 3 3 1 — 3 4 0 ) , 2 2 / 2 0 ( 3 4 1 - 3 4 . 4 ) . 
6 T O K O D ( 1 9 8 1 ) ( K E L E M E N ) 1 3 - 3 6 . Bei me iner 
Arbei t im Museum Balassa Bá l in t ha t mi r M. Kelemen 
freundl ich geholfen. Fü r ihre Hi l f e D a n k gesagt wer-
den soll. 
' T O K O D ( 1 9 8 1 ) (MÓCSY) 4 2 , Abb . 5 6 , 1 1 , 1 2 . 
8
 Ebenda . 
9
 T O K O D ( 1 9 8 1 ) (MÓCSY) 4 3 . 
1 0
 S O P R O N I ( 1 9 8 5 ) 5 8 - 6 0 . 
11
 T O K O D ( 1 9 8 1 ) ( L Á N Y I ) 7 3 . 
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Teile aus der Siedlung zum Vorschein gekommen sind, was offenbar die Folge einer Planierung 
ist.12 
V. Lányi teilt im Zusammenhang mit der grauen Keramik folgendes mit:13 »1969 kamen im 
Laufe der Schlämmungen westlich der Festung zwei Brennöfen und die Tongrube der Töpfer zutage. 
Da die Wasserkanone den größten Teil der Öfen zerstörte und auf dem Gebiet ähnliche Objekte zu 
erwarten sind, behandle ich in meiner Arbeit nur das in ihrer Nähe sehr zahlreich vorgekommene 
Keramikmaterial, das fast ausschließlich aus der grauen Keramik und ihren glasierten Varianten 
besteht.« Die zwei Ofenreste waren nur in der Wand der Schlämmgrube sichtbar (Abb. 20). Der eine 
Ofen hat te einen doppelten Feuerraum, seine Wölbung wurde aus Tegulabruchstiicken gebaut. Die 
Löcher des Postas waren rund.14 Wahrscheinlich gehörten zur Ausstattung der Öfen jene, hie und 
da glasierten, kleinen Tonstäbchen oder eher Tonrostteilchen,15 mit welchen die in die Öfen ge-
setzten Gefäße voneinander getrennt wurden. Ein Teil von diesen war um den Öfen (Abb. 18,3—6), 
zwei Stücke kamen im Lager (Abb. 18,7 — 9) zum Vorschein. Zur Ausstattung der Töpfer dürf ten 
auch die kleinen Bleiklumpen gehört haben ( Abb. 17,13—16). 
Beschreibung der glasierten Keramik aus Tokod (Abb. 1—19 und Abb. 21 — 25). 
In Abb. 1— 19w führ ten wir die glasierte Keramik aus Tokod dem Siedlungsteil ( Abb. 1—12) 
und der Festung (Abb. 13 — 18), in zwei große Gruppen geteilt vor. Das Material des Siedlungs-
teiles konnte mehrere Jahre lang vor allem durch das Abwaschen mit Wasserkanonen nach der 
Durchspülung eingeholt werden, hierzu ist auch das Material der Öfen gekommen, 17 deshalb habe 
ich die vom Fundort Erzsébet-akna (Schacht) stammenden Scherben zusammen geordnet. Aus 
dem Siedlungsmaterial gruppierte ich abgesondert die im Laufe der Rettungsgrabungen von 
Soproni, V. Lányi und M. Kelemen zum Vorschein gekommenen Fragmente. Bei dem aus der 
Festung (dem Inventarbuch nach: »Castrum«) eingeholten Grabungsmaterial gab ich hei einem 
jeden Scherbenstück die Angaben der Ausgrabung an, jedoch erörtete ich das Material der Ret-
tungsgrabung von G. Alföldy nicht getrennt. Es wurden insgesamt 278 Keramikfragmente und 
Gefäße bearbeitet, jedoch teile ich auf den Tafeln und im Katalog von diesen 25 atypische Scher-
ben und Krughenkel nicht mit. Bei der Beschreibung der Scherben hob ich die Bestimmung: 
Fehlbrand eigens hervor. Aus den 278 Stücken sind 64 Fragmente zweifelsohne Fehlbrände und 
diese verhältnismäßig große Menge ist ein unbestreitbarer Beweis für die örtliche Erzeugung. Bei 
den Beschreibungen kommt noch die Bestimmung vor, daß das Stück ein »Erzeugnis aus Tokod« ist. 
Diese Bezeichnung wenden wir für eine glasierte Keramikgruppe aus charakteristischem Ton an, 
die sich schon auf den ersten Blick von der sonstigen glasierten Keramik absondert. Charakteri-
stisch für sie ist der reibsandartige, hellgelhlichrosafarbige, gebrannte Grundstoff, der dem Bruch 
der Oberfläche zu ins Graue und unter der Glasur in eine fast schwarze Schicht übergeht, 
l 'ber dieser Schicht ist dio Glasur hellgelblicholivgrün. Eine der schönsten Beispiele dieser Kera-
mik ist die in Abb. 19,2 a—b vorgeführte Öllampe. Die Gefäße oder Fragmente bezeichnete ich 
nur bei den, den obigen Eigenarten völlig entsprechenden Scherben als »Produkt aus Tokod«. 
Auch außerhalb dieser Gruppe kann ein Gefäß ein »Tokoder Produkt« sein, da ja auch vor und 
außer der Arbeit der Werkstät te mit dem oben hervorgehobenen Material, in Tokod oder in seiner 
Nähe auch andere Werkstät ten vorhanden gewesen sein dürften, die glasierte Keramik hergestellt 
haben. 
In 20 Fällen kamen auch im Bereich der Fastung Fehlbrandstücke zum Vorschein. Wahr-
scheinlich wurde — wie schon im Zusammenhang mit den in den Ofen einsetzbaren Tonrosten er-
12
 Abb. 10, 1.5 u n d Abb. 13, 1. 
1 3 T O K O D ( 1 9 8 1 ) ( L Á N Y I ) 8 0 , A b b . 2 1 , 1 0 - 14. 
u Freundl iche, mündl iche Mitteilung v o n V. 
L Á N Y I . 
15
 T O K O D ( 1 9 8 1 ) ( L Á N Y I ) 8 0 , Abb. 2 1 , 1 0 — 1 4 . 
16
 D e n aus meinen Zeichnungen zusammenste l l ten 
Abbi ldungsen twurf m a c h t e die graphische Arbeit 
K a t a l i n N a g y zum D r u c k geeignet. F ü r ihre achtsa-
me u n d sorgfält ige Arbe i t spreche ich auch hier 
meinen Dank aus. 
17
 S. T O K O D (1981) (LÁNYI) 73., A n m . 3. 
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wähnt — im Lager auch mit aus den Töpfereien stammenden Abfällen planiert.18 Sehr beachtens-
wert ist das glasierte Fundmaterial , das aus der »Schuttschicht« der Festung (vor allem aus den 
Rasten des Horreums) zutage gefördert wurde.10 Diese 25 Scherbenstücke stammen von Gefäßen 
von sehr mannigfaltigen Typ: von kleinen Schüsseln mit gezackten oder waagerechten Rand , von 
Reibschüsseln, an ihren Wänden mit eingerillten Wellenlinien verzierten Krügen. Gleichfalls aus 
dem Schutt kam eine große, zweihenklige Schale mit gezackter Verzierung zum Vorschein. Sämtliche 
Stücke stammen aus der Schuttschicht der Festung, die — laut Mócsy — der valentianischen 
Periode näher gelegen hat.2 0 In das Zeitalter, als die Folgen der Zerstörungen21 nach Valentinianus 
im ausgehenden 4. Jh . beseitigt wurden, gehört die Gruppe der über den Terrazzoschichten gefun-
denen glasierten Scherben22 von kleineu Schüsseln mit eingebogenem Rand und von Wandfrag-
menten eines Kruges mit eingerillter Wellenlinien- und Linsenverzierung, sowie von einem großen 
Krughenkel. 
Die Untersuchung der Formen des glasierten Scherbenmaterials aus Tokod hi lf t uns die 
Kenntnisse über das glasierte, keramische Material aus dem Ende des 4. und Beginn des 5. Jh. , für 
welches uns bisher vor allem die Publikationen über das in den Gräbern der Gräberfelder beigelegte, 
glasierte Scherbenmaterial die Basis gebildet hat, zu erweitern. Die vorgeführte Gefäßgruppe 
illustriert den Anspruch der Bewohner der Zivilsiedlung und der Festung von Tokod auf glasierte 
Gefäße. Die statistischen Untersuchungen von V. Lányi haben im Zusammenhang mit der »Tokoder 
grauen Ware« nachgewiesen, daß diese in Tokod 76 78% der Keramikfunde ausmacht, und 
die glasierten Gefäße nur mit 3,98% vertreten sind.23 Sie hob auch hier die Bedeutung und das 
Übergewicht der Reibschüsseln hervor.24 Die hier vorgeführte glasierte Keramik aus Tokod verteilt 
sich der Form nach folgenderweise: 
Zahl der bearbeiteten Gegenstände: 278 St. 
von diesen Reibschüsseln 79 
Schüsseln und kleine Teller 73 
Krugfragmente und -henkel 84 
gemischte Formen (auch Lampen) 42 
insgesamt 278 St. 
Im glasierten Gefäßmaterial sind also die Reibschüsseln nicht überwiegend; das Haus-
und Tischgeschirr, die Teller und Krüge kommen mit fast gleichem Prozentsatz, wie die Reib-
schüsseln vor. Der ganze Komplex widerspiegelt treu die Mannigfaltigkeit des zum alltäglichen 
Leben benötigten Hausgeschirres, im Gegensatz zu den homogenen Krug-, Schüssel- und Topf-
varianten der Gräberfelder. 
K A T A L O G D E R G L A S I E R T E N K E R A M I K AUS T O K O D 
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E r h . H = E r h a l t e n gebl iebene H ö h e 
E r h . D m = E r h a l t e n gebl iebener D u r c h m e s s e r 
F o = F u n d o r t 
H e n k e l b r - Henke lb re i t e 
H = H ö h e 
I n v . - N r . = I n v e n t a r i m m m e r 
M d m = M ü n d u n g s d u r e h m e s s e r 
R b r = R a n d b r e i t e 
T o k o d - E . = T o k o d - E r z s é b e t a k n a (Schacht ) 
T o k o d - E . D s p . = T o k o d - E r z s é b e t a k n a (Schacht ) a u s der D u r c h s p ü l u n g 
W s t = W a n d s t ä r k e 
Abb . 1. 
1 .Schüsselfragment. F o : Tokod — E . Dsp . 1969. Tnv.-Nr.: 70.650.60. W e i t m ü n d i g e Schüsse l , w a a g e r e c h t 
aus ladender R a n d , gu te r , hellgelber Grund , o l i vg rüne Glasur. Auf d e m R a n d aus R h o m b u s e l e m e n t e n einge-
t ie f tes geomet r i sches Muster , mi t d ich te r Glasur , i nnen ein-zwei a n h a f t e n d e Kiese l s tücke . Erzeugnis a u s 
Tokod . R b r . 2,4 c m , R a n d i c k e : 1 cm, W s t : 0,5 e m . 
2 . Schüsselfragment. F o : Tokod — E . Dep . 1969. Inv . -Nr . : 70.650.58. W a a g e r e c h t e r R a n d , g rauer G r u n d , 
auf d e m R a n d i n n e n und a u ß e n gu te , g r ü n e Glasu r . R b r : 1,8 cm, W s t : 0.4 cm. 
3. Schüsselfragment. F o : Tokod — Ë. Dsp . 1969, Inv . -Nr . : 70.650.64. Waage rech t e r , gezack te r R a n d m i t 
Ril len verz ier t . Hellgelber, r a u h e r G r u n d , i n n e n dunke lg rau , v o m äuße ren R a n d n a c h innen he l lgrüne , 
d u r c h g e b r a n n t e Glasur , nu r in den Ril len e r h a l t e n . Die Glasur ist übera l l porös geb rann t . E rzeugn i s 
aus Tokod . Fehlbrand. R b r : 2,6 em, W s t : 0,6 c m (Abb. 22, 7). 
4. Schüsself rag ment. Fo : Tokod — E . Dsp . 1969. I n v . - N r . : 70.650.61. W a a g e r e c h t e r R a n d , auf dem R a n d 
innen eine Ril le , U b e r d e m R a n d des schicht igen, dunke lg rauen G r u n d e s golbl ichgraue Glasur . R b r : 2,6 c m . 
Ws t . 0,8 cm. 
5. Schüsselfragment. F o : Tokod — E . D s p . 1969. I n v . - N r . : 70.650.69. Auf d e m w a a g e r e c h t e n , gezackten R a n d 
drei Ril len. Hel lge lber Grund , gu te , gelbe Glasur . E rzeugn i s aus Tokod . R b r : 2 cm, W s t : 0,4 cm (Abb. 22, 3). 
6. Schüsselfragment. F o : Tokod — E . Dsp . 1969 . - Inv .Nr . : 70.650.65. Waage rech t e r , gezack te r R a n d , m a t t e , 
abgewetz te , g r ü n e Glasur : R b r : 1,6 cm, W s t : 0 ,5 cm. 
7 — 8. Schüsselfragment. F o : Tokod — E. Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.62. Auf d e m waage rech t en , gezack t en 
R a n d innen Doppelr i l len . Hel lgelbes Mater ia l , mit d ich te r , dunke lo l ivgrüner , an d e r Rückse i t e in d i cken 
z u s a m m e n g e r o n n e n e r Glasur. E rzeugn i s aus T o k o d . Fehlbrand. R b r : 1,6 cm, W s t : 0 ,5 cm (Abb. 22, 1). 
9. Schüssel fragment. F'о : Tokod — E . Dsp . 1969. I n v . - N r . : 70.650.57. Waage rech t e r , in A c h t e r f o r m gezack t e r 
R a n d , a m inneren Rand t e i l Kana l . Hellgelber, r a u h e r Grund , u n t e r der g rünen Glasu r schwarze Schich t , 
m i t einigen a n h a f t e n d e Kiese l s tücken . E rzeugn i s a u s Tokod. R b r : 2 cm, W s t : 0,4 c m (Abb. 22, 10). 
10. Schüsselfragment. F o : Tokod — E . Dsp. 1969. I n v . - N r . : 70.650.68. Tiefe Schüssel. W a a g e r e c h t e r , gezack te r 
R a n d . R a u h e r , g r a u e r Grund , von der Glasur f leckenweise bedeck t , hei den d i ch t e r en Flecken he l lg rün . 
Der A u ß e n r a n d e n t h ä l t m e h r Glasur , Außense i t e f leckig. R b r : 0,8 cm, W s t : 0,5 c m (Abb. 22, 5). 
11. Schüsselfragment. F o : Tokod — E . Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.63. Waagerech te r , gezackter R a n d , m i t 
zwei Ril len. Dunke lg raue r , r a u h e r G r u n d , m i t sch lech te r , g rüne r Glasur , n u r bis zu r Rand le i s t e . R b r : 2 cm, 
W s t : 0,5 cm. 
12. Schüsselfragment. F o : Tokod — E . Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.56. W a a g e r e c h t e r R a n d mi t s c h a r f e m 
Profil , a m R a n d zwischen zwei Rillen mi t m a n d e l f ö r m i g e E i n s c h n i t t e n . Ziegelroter G r u n d , bis z u m oberen 
R a n d mit g r ü n e r Glasur bedeck t , d a r u n t e r s chwarze Schicht . E rzeugn i s aus Tokod . R b r : 2,3 cm, W s t : 0,5 c m 
(Abb. 22, 8). 
13. Schüssel fragment. Fo : Tokod — E . Dsp . 1957. I n v . - N r . : 57.276.1. W a a g e r e c h t e r R a n d , a m R a n d zwischen 
zwei Ril len m a n d e l f ö r m i g e E i n s c h n i t t e . Ziegelroter Grund , o l ivgrüne Glasur . U n t e r de r Glasur s c h w a r z e 
Schicht . E rzeugn i s aus Tokod . R b r : 3,4 cm, W s t : 0 ,5 cm (Abb. 24, 1). P u h l : T O K O D (1981) ( K E L E M E N ) 
Abb. 7: 10. 
14. Schüsselfragment. F o : Tokod — E . Dsp . 1969. Inv . -Nr . : 70.650.59. W a a g e r e c h t e r R a n d , dicke W a n d , a m 
R a n d zwischen d e n Rillen e r h a b e n e Leiste r h o m h u s f ö r m i g e i n g e t u p f t gegliedert . Dunkelz iegelrot , i nnen m i t 
mange lha f t e r , g r ü n e r Glasur, a u ß e n n u r m i t e in-zwei G lasu r tup fen . R b r : 2,8 cm, W s t : 0,8 cm (Abb. 22, 6). 
15. Schüsselfragment. F o : Tokod — E . Dsp. 1969. I n v . - N r . : 70.650.66. W a a g e r e c h t e r R a n d mi t gezack t e r 
Randle i s te , au f d e m R a n d innen eine Rille. Hellgelber Grund , u n t e r de r grünl ichgelben , löcherigen Glasur 
schwarze Schich t . Erzeugnis a u s Tokod . R b r : 2 cm, W s t : 0,7 e m . 
16. tSchüsselfragment. F o : Tokod — E . Dsp. 1969. I n v . - N r . : 70.650.67. Waage rech t e r R a n d mi t gezack t e r 
Randle i s te , u n t e r d e m R a n d innen drei Ri l len . Hellgelber r a u h e r G r u n d m i t dunke lg rüne r , gu te r Glasur , 
auf de r R ü c k s e i t e ein-zwei z i t ronengelbe G l a s u r t u p f e n . Erzeugn i s aus Tokod . R b r : 1,7 cm, W s t : 0,7 c m 
(Abb. 22, 2). 
1 7. Schüssel. F o : T o k o d — E. Dsp . 1969. I n v . - N r . : 70.630.36. Kle ine Schüssel, waagerech te r , gezackter R a n d , 
leicht gebogene W a n d . Auf de r Innense i t e dos R a n d e s ein S tück von einen ande ren G e f ä ß — aus einer Reib-
schüssel — g e b r a n n t . Hellgelber G r u n d , he l lgrüne Glasur . Erzeugnis aus Tokod. Fehlbrand. H : 3,6 cm, M d m : 
13,6 cm, Belm: 5 ,3 cm, s. noch Abb. 12, 72 u n d Abb. 22, 11. 
18. Große Schüssel, a u s B r u c h s t ü c k e n e rgänz t . F o : T o k o d — E . Dsp . 1969. Inv . -Nr . : 70.650.33. Die R a n d l e i s t e 
der s ch räg rand igen , we i tmünd igen Schüssel b i lde t eine doppel te Per lenre ihe , zwischen ihnen ist de r R a n d 
k o n k a v . An d e r Innense i te der Schüssel l aufen d re i f ache Killen. B o d e n konkav , Bodenle i s te s t a rk he rvor t r e -
tend , Boden d u r c h den Brand gesp rungen . A u ß e n hellgelber, r a u h e r G r u n d mit einigen, g rünen Glasu r tup fen . 
An (1er I n n e n s e i t e übe r der s chwarzen Schicht g r ü n e Glasur, teilweise s t a r k g e b r a n n t . Erzeugnis aus T o k o d . 
Fehlbrand, t i : 7 cn, Mdm: 25 cm, B d m : 9,5 c m . 
Acta Archaeologica Academiac Scientiarum Hungaricae 43, 1991 
g l a s i e r t e k e r a m i k a u s t o k o i ) 91 
Abb. 5. Tokod. Glasierte Ke rami k aus der spä t römischen Siedlung 
7 Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 43, 1991 
92 
й. в . b ó n i s 
Abb. 2. 
1. Reibschüsselrandf rag ment. Fo : Tokod — F . Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.98. Hoher , innerer H a n d , mi t 
bogenförmigem Profil. Grauer Grund mit hel lgrau ausgebrannte r , grüner Glasur, teilweise fehll , teilweise 7.u 
e inem Tupfen verdickt . Erzeugnis aus Tokod. Fehlbrand. R b r : 2,2 cm, W s t : 0,6 cm. 
2. Reibschüsselrandf rag ment. Fo: Tokod — E. Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.100. Auf der Handleiste und auf 
dem inneren Rand Rillen. Grauer Grund , mit hellgelber Schicht , von der Rand le i s t e nach innen gelblich-
grüne Glasur, R b r : 2,6 cm, Wst : 0,7 cm. 
3. Reibschüsselrand frag ment. Fo: Tokod — E. Ausgrabung von G. Szepessy. Suchgraben Nr. 4. Ostliche Seite 
40 — 70 cm tief . Inv . -Nr . : 59.37.202. Dickwandiges Bruchs tück , hel lgrauer Grund, un t e r der Glasur 
hellgelbe Schicht, auf der Innensei te gute , g rüne Glasur, un t e r dem Rand ein-zwei Glasur tupfen. Auf dem 
inneren R a n d einige a n h a f t e n d e Kieselstücke, Feldbrand. R b r : 2,9 cm, W s t : 0,8 cm. 
4. Reibschüsselranlfragment. Eo : Tokod — E . Dsp. 1969. [nv .Nr . : 70.650.88. S t a r k profiliertes F r a g m e n t mi t 
schmalem Kragen, vor dein inneren R a n d d ichte Rillen. Hellgrauer Grund, hellgelbe, obere Schicht, hell 
z i t ronengrüne Glasur, sehr feine Ausarbe i tung . Erzeugnis aus Tokod. Randle i s te : 3 cm, Wst : 0,4 cm (Abb. 
24, 3). ~ 
5 . Reibschüsselra n 7 frag m eut. Fo : Tokod - E . Dsp . 1969. Inv . -Nr . : 70.650.87. Auf dem s ta rk profi l ierten 
Rand drei Rillen. Grauer Grund , gelbe, r a u h e obere Schicht, n u r oben hellgrüne, m a t t e Glasur. R b r : 3,2 cm. 
W s t : 0,4 cm. 
6. Fehlbrand- Bruchstück der Reibschüssel Nr. 1. 
7. Randbruchstück einer kleinen Schüssel. Fo: Tokod — E . Dsp. 1969. Inv.-Nr. : 70.650.47. Von der Funkt ion 
einer Reibsehüssel. R a n d eingebogen, d a r u n t e r Rillen. Feine, ziegelrote Ober f läche . Grund grau , darüber 
ol ivgrüne Glasur mit winzigen, weißen u n d schwarzen Kieselsteinen. Erzeugnis aus Tokod. W s t : 0,4 cm. 
8. Reibschüsse!r in lfraginent. Fo : ' fokod — E . Dsp . 1969. Inv. -Nr . : 70.650.85. Auf de r inneren Randle is te und 
auf dem ausgebogenen Rand Rillen. Grauer , schichtiger Grund , Oberf läche gelb, rauhig, Auf d e m Rand 
schwache, grüne Glasur, R b r : 2,8 cm, W s t : 0,8 cm. 
9 . Reibschüsselrandf rag ment. Fo: Tokod - E . Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.81. Auf d e m Bruchs tück ist die 
Leiste des gebogenen Ausgusses geblieben. Ziegelfarbiger, g rober Grund, m i t löcheriger, g rüne r Glasur, 
und mi t wenig vers t reu ten Kieselsteinen. R b r : 3 cm, W s t : 0,5 cm. 
10. Reibschüsseiran l frag ment. Fo : Tokod — E . Dsp . 1969. Inv . -Nr . : 70.650.91. Eck ige r Schüsselrand, hellgelber 
Grund , oben aund auf der unteren Randle is te ol ivgrüne Glasur, auf den R a n d angehaf te te , kleine Tonkri im-
chen, Erzeugnis aus Tokod. Fehlbrand. R b r : 2 cm, W s t : 0.7 cm. 
11. Beibschüsselrandfragment. Fo: Tokod — E. Dsp. I960. Inv . -Nr . : 70.650.97. Schüsselkragen eckig, R a n d 
innen leicht kannel ier t . Schwarzer Grund , r auhe , hellgelbe Oberf läche, innen bis zu r Randleis te grünglasiert . 
R b r : 3 cm, Wst : 0,7 cm. 
12. Reibschüsselrand fragment. Fo : Tokod — E . Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.85. Eck ige Randbi ldung , innen mit 
einer Rille, ziegelfarbiger, körniger Grund , un te r der olivgrünen, löcherigen Glasur , schwarze Schicht, Rand-
kragen auch unten glasiert . Erzeugnis aus Tokod. R b r : 2,8 cm, W s t : 0,5 cm. 
13. Reibschüsselfragment. Fo : Tokod - E. Ausgrabung von G. Szepessy. Suchgraben Nr . 4. Ostseite 40 — 70 cm 
hief. Inv.-Nr. : 59.37.203. Brucks tück vom Ausgußte i l der Schüssel, innen fein kannel ie r t . Grauer Grund , gelb-
lichweiße, obere Schiebt, darauf gute , hellgelbe, ma t t e Glasur. Auf der Rückse i te ein-zwei Glasur tupfen . 
Erzeugnis aus Tokod. R b r : 2,7 cm, Wst : 0,6 cm. 
14. Reibschüsselrandf ragment. Fo : Tokod — E. Dsp. 1969. Inv.-Nr. : 70.650.82. Auf dem abgebrochenen Ran d -
f r a g m e n t breite Rille. Auf dem grauen, g roben Grund , dichte, g rüne Glasur. R b r : 3,3 cm, W s t : 0,5 cm. 
15. Reibschüsselrandf ragment. F o : Tokod — E . Dsp . 1969. Inv . -Nr . : 70.650.80. Graue r Grund, u n t e n ziegel-
farbig. Oben gute, grünlichgelbe, unten gelbl ichbraune Glasur. R b r : 2,5 cm, W s t : 0,4 cm. 
16. Reibschüsselrand fragment. F o : Tokod — E. Dsp. 1969. Inv. -Nr . : 70.650.94. Auf den Leisten des waage-
rech ten R a n d e s innen je eine Rille. Schwarzer Grund , graue, obere Schicht bis zur äußeren Randle is te , mit 
ü b e r b r a n n t e r Glasur bedeckt . Innen einige sel ten e ingebrannte Kieselsteine. Erzeugn i s aus Tokod. Fehlbrand. 
R b r : 3,8 cm, W s t : 0,7 cm (Abb. 21, 4, 6). 
17. Reibschüsselfragment. Fo : Tokod — E. Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.86. Auf der äußeren Randle i s te eine 
Rille. Gelblichweißer Grund , oben gelbe Glasur, un ten nu r in Flecken erhal ten gebliebene Glasur. R b r : 4 cm, 
W s t : 0,7 cm. 
18. Reibschüsselrandf ragment. Fo : Tokod — E . Dsp . 1969. Inv . -Nr . : 70.650.99. Ausgeliogener Rand mi t Ausguss-
bruchs tück . An der äußeren und an der inneren Randle is te je eine Rille. Kieseliger, ziegelfarbiger Grund, an 
der oberen, schwarzen Schicht, hellgrüne, gu te Glasur. Erzeugnis aus Tokod. R b r : 3 cm, Wst : 0,7 cm. 
19. Reibschüsselrand fragment. Fo : Tokod — E . Ausgrabung von G. Szepessy, östl ich von Gebäude " A " 15—160 
cm tief . Inv.-Nr. : 61.1.144. Wei tmünd ige Schüssel, außerha lb des engen Rand te i l e s eine Rille. Grund hellgelb, 
r auh , graufleckig. Obere Schicht schwarz, m i t gelblichgrüner, löcheriger Glasur. Glasur an der äuße ren Seite 
nur in e inem großen T u p f e n erha l ten geblieben. R b r : 2,8 cm, Wst : 0,5 cm. 
20. Reibschüsselbruchstück. Eo: Tokod — E . Ausgrabung von G. Szepessy. Aschiger Teil einer Abfal lgrube, nahe 
zur römischen Straße, 80 — 90 cm t ief . Inv . -Nr . : 61.5.47/1—2. Der schräg abs t ehende Rand ist in zwei Bruch-
s tücken erhal ten geblieben. Auf der Rand le i t e und in der Mit te Ril len. Hellgelber Grund , nach innen hellgrüne 
Glasurschicht . Seltene Kisels teinspuren. R b r : 3,3 cm, W s t : 0,5 cm. 
21. Reibschüsselbruchstück. F o : Tokod - E . Dsp . 1969. Inv . -Nr . : 70.650.84. Kle ines Bruchs tück mi t hohem 
inneren R a n d . Schwarzer Grund, hellgelbe, rohe, obere Schicht . Auf dem R a n d und innen feine, hellgrüne 
Glasur . R b r : 2,2 cm, W s t : 0,3 cm. 
22. Reibschüsselrandbruchstück. Fo : Tokod — E . Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.1. Waagerech tes F r a g m e n t einer 
wei tmündigen Schüssel. Ziegelfarbiger Grund , obere Schicht schwarz mi t bräunl ichgrüne , rissige, gebrannte 
Glasur . Erzeugnis aus Tokod. Fehlbrand. R b r : 3,2 cm, W s t : 0,4 cm. 
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Abb. 3. 
Reibschüsselrandbruchstück. F o : Tokod — E. Dsp . 1969. Inv . -Nr . : 70.650.71. B ruchs tück einer dick-
wandigen Schüssel . Ziegelfarbiger Grund , innen bräunl iehro te Glasur, mit vers t reu ten Kieselsteinen. A u ß e n 
nu r Glasu r tupfen . R b r : 4,6 cm, W s t : 1 cm. 
2. Reibeehüsselrandbruchstück. Fo : Tokod - E. Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.83. Auf der äußeren Leiste des 
waagerechten R a n d e s Rille. Gelber , rauher Grund . Innen und an der unteren Seite des Randes gelblichgrüne, 
löcherige Glasur . R b r : 3,4 cm, W s t : 0,5 cm. 
3. Reibschüsselrandbruchstück. Fo : Tokod — E. Dsp. 1969. Inv.-Nr. : 70.650.96. Ausgußtei l , die eckige Randle i s te 
mit E inschn i t t en verziert . Hellgelber Grund, innen gute , bräunl ichgrüne Glasur. R b r : 3,2 cm, W s t : 0,6 cm. 
4. Reibschüsselrandbruchstück. Fo : Tokod — E . Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.103. Die eckige Randle i s te mi t 
Einschni t ten verz ier t . Hellziegelfarbiger Grund , innen bräunl ichgrüne Glasur. R b r : 2,8 cm, W s t : 0,7 cm. 
5. Reibschüssel, Bodenbruchstück. Fo : Tokod — E. , Ausgrabung von G. Szepessy, Gebäude mi t Fresken, Glas-
werks ta t t . l uv . -Nr . : 58.48.1. B ruchs tück einer dünnwandigen , t iefen Schüssel. Dunke lg raue r Grund, hellgelbe 
obere Schicht, u n t e r der Glasur weiß. Von der hellgelblichgrünen Glasur s tehen die unregelmäßig zers t reu ten , 
weißen Kiesels teine hervor. Auf dem Boden großer , grüner Glasur tupfen . Erzeugnis aus Tokod. H : 5,2, 
B d m : ca. 9 cm, W s t : 0,7 cm. 
6. Reibschüsselrandbruchstück. F o : Tokod — E. Ausgrabung von G. Szepessy. Von der p lanier ten Schicht des 
Gebäudes mit Fresken . Inv . -Nr . : 59.20.43. Von einer dickwandigen Schüssel, ziegelfarbiger Grund , m i t 
dunke lbräunl ichgrüner Glasur, die die Kieselsteine bedeckt . Randle is te blasig ü b e r b r a n n t . Fehlbrand. 
R b r : 3,6 cm, W s t : 0,9 cm. 
7. Reibschüsselrandbruchstück. Fo : Tokod — E . Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.79. Aus ladender Rand einer g roßen 
Schüssel, Ziegelfarbig mit b räunl ichgrüner Glasur . R b r : 3,6 cm, W s t : 0,5 cm. 
8. Reibschüssel, Bodenbruchstück. F o : Tokod — E . Dsp . 1969. Inv . -Nr . : 70.650.54. Bodente i l einer sehr d icken 
Schüssel mit zwei tiefen Rillen. Dunkelgrauer G r u n d , auf schwarzer Schicht ma t te , g rüne Glasur, die Kiesel-
steine sind sehr abgewetzt , die Schüssel war lange Zeit in Gebrauch. Auf der äuße ren Seite, grünliche, g rau-
fläckige Glasur . W s t : 0,8 — 1,5 cm. 
9 .Reibschüssel , Bruchstück. Fo: Tokod — E . Dsp . 1969. Inv.-Nr. : 70.650.41. Grauer Grund , gelbl ichgraue, 
obere Schicht, hellgelblichgrüne Glasur, innen mi t zers t reuten Kieselsteinen, a u ß e n kleinere und größere 
Glasur tupfen. W s t : 0,9 cm (Abb. 24, IS). 
10. Reibschüssel, Bruchstück. Fo: Tokod — E. Dsp. 1969. Inv.-Nr. : 70.650.42. Grauer Grund , hellgelbe, obere 
Schicht die u n t e r der olivgrünen Glasur ins Schwarze übergeht . Erzeugnis aus Tokod. Größte W s t : 1,1 ein. 
i 1. Reibschüssel, Bodenbruchstück, F o : Tokod — E . Dsp . 1969. Inv . -Nr . : 70.650.48. R a u h e r , grauer Grund, auf d e r 
schwarzen obe ren Schicht o l ivgrüne Glasur. Erzeugnis aus Tokod Fehlbrand, blasig ü b e r b r a n n t . W s t : 0,9 cm. 
12. Reibschüssel, Bodenbruchstück, Fo : Tokod — E . Dsp . 1969. Inv . -Nr . : 70.650.29. Hel lgrauer , r auher G r u n d , 
die obere Schicht hellgelb, mit ol ivgrüner , sehr g länzender Glasur. Erzeugnis aus Tokod. W s t : 0,4 0,5 c m . 
13. Reibschüssel, Bodenbruchstück. F o : Tokod — E . Dsp . 1969. Inv . -Nr : 70.650.37. In zwei Stücken, g r aue r 
Grund, hellgelbe, obere Schicht, d a n n avif einer schwarzen Schicht ol ivgrüne Glasur. Erzeugnis aus Tokod . 
Ws t : 0,5—1 c m . 
14. Reibschüssel, Bruchstück, aus d e m sich die Schüssel rekonstruieren l äß t . Fo : Tokod — E . Dsp. 1969. I nv . -Nr . : 
70.650.35. 1 l i ckwandig aus hellgelbem, kieseligem Ton, in Inneren hellgelbe Glasur. Sehr grobe Kieselbest reu-
ung, die s t a rk abgewetzt ist. H : 7,9 cm, Mdm: 28 cm, Bdm: 12,6 cm, R b r : 3,2 cm, W s t : 0,9 cm. 
Abb . 4. 
1. Bruchstück einer tiefen Schüssel. F o : Tokod — E . Ausgrabung von G. Szepessy. Arbeitsstel le Nr. 1., 80 cm 
tief, aus dein Mater ia l eines e inplanier ten spä ten Ofens. Inv . -Nr . : 59.28.104. E s war eine halbkugelförmige, 
kleine Schüssel mi t waagerechten Rand. Grauer Grund , hellgelbe, rauhe Oberf läche , auf der schwarzer 
Schicht, he l lgrüne Glasur. H: 3,5 cm, Mdm: ca. 11 cm, Wst : 0,6—0,7 cm. 
2. Schüsselbruchstück. Fo: Tokod — E. Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.050.20. Aus einer d ickwandigen, kleinen Schüssel, 
un t e r dem r u n d e n Rand eine Rille. Hellgelblichgrauer Grund, hellgelblichgrüne Glasur . Zers t reut a n h a f t e n d e 
winzige Kieselsteine. H : 2,6 cm, Wst : 0,5 cm (Abb. 24, 7). 
3. und 6. Bruchstück einer tiefen Reibschüssel. F o : Tokod E . Ausgrabung von G. Szepessy 1959. I n v . - N r . : 
59.33.59. G r a u e r Grund, hellgelbe, obere Schicht , auf weißem Grund gelblichgrüne Gasur , unregelmäßiger 
Kieselbewurf . Boden beim B r e n n e n gesprungen (Nr . 6.). Erzeugnis aus Tokod. Feldbrand. Bd m: 7,5 cin, W s t : 
0,7 cm (Abb. 21, 5). 
4. Bodenbruchstück einer tiefen Schüssel, Fo : Tokod — E . Ausgrabung von G. Szepessy, aus dem Suchgraben 
an der S t raße 100—140 cm t ie f . Inv . -Nr . : 60.1.93. Der hohe S tandr ing von der Gefäßwand durch Ri l len 
ge t rennt . Hellgelber Grund, schwarze, obere Schicht , gelblichgrüne Glasur. A u ß e n und innen a n h a f t e n d e 
Tonkrümchen . Erzeugnis aus Tokod . Fehlbrand. Erb . H : 1,9 cm. B d m : 5,4 cm, W s t : 0,6 cm. 
5. Bodenbruchstürk einer tiefen Schüssel. Fo : Tokod — E. Ausgrabung von G. Szepessy. Ostlich vom Gebäude 
" A " aus einer Abfallgrube, 150 160 cm t ief . Inv . -Nr . : 61.1.148. In der Schüssel drei Rillen, von e inander 
Fehlbrand. E r b . H . : 1,5 cm, B d m : 5,1 cm, W s t : 0,6 c m , 1,8 cm weit. Grauer Grund , gute , g r ü n e 
Glasur. Außen anha f t ende Tonkrümchen . Erzeugnis aus Tokod. 
6. Siehe unter Nr. 3. 
7. Bodenbruchstück einer tiefen Schüssel. Fo: Tokod - E . Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.18. Wei tmündige Schüssel 
mi t kleinem Standr ing , innen mit einer Rille. Grauer , körniger Grund , auf der weißen oberen Schicht, oliv-
grüne Glasur. Glasur dein inneren Teil der Schüssel zu einheitlich, außen ma t t und bedeckt die Ober f läche 
nur teilweise. Erzeugnis aus Tokod . Bdm: 5,8 cm, Wst : 1,3 ein. 
8. Bruchstück einer kleinen Schüssel. F o : Tokod — E . Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.25. Das R a n d b r u c h s t ü o k ist 
abgeschni t ten u n d einbiegend. Dunkelgrauer G r u n d unter der hellgelbem, f läckigem Glasur, schwarze, obere 
Schicht. E rzeugn i s ans Tokod. W s t : 0,4 cm. 
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9. Wandbruchstück einer tiefen Schüssel. F o : Tokod — E . Dsp. 1969. Tnv.-Nr.: 60.650.1 15. Das Innere der 
Schüssel s ta rk ge r ipp t . Rauher , g rauer Grund, auf schwarzer , oberer Schicht , s tark g länzende , gute, hell-
mostr ichfarbige Glasur . Erzeugnis a u s Tokod. W s t : 0,7 cm. 
10. Wand- und Bodenbruchstück einer tiefen Schüssel. F o : Tokod E . Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.20. I n n e n in 
einheitlichen Dis tanzen mit gekerb ten Ril len verzier t . Graugelber G r u n d innen gu te , olivgrüne Glasur , 
außen glasurlos. Erzeugnis aus Tokod . B d m : ea. 10 cm, W s t : 0,6 cm. 
11. Tiefe Schüssel. Fo : Tokod E. Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.32. Die Leiste des e ingebogenen Randes mi t 
mehreren Rillen verz ier t , innen doppel te Rillen, kleiner, konkaver S t andr ing . Grünlichgelber Grund, gu te , 
g rüne Glasur, Das Gefäß ist e rgänz t . Erzeugnis aus T o k o d . H : 9,8 cm, M d m : 26,8 cm, B d m : 9 cm, W s t : 
0 , 4 - 0 , 5 cm. 
Abb. 5. 
1. Bodenbruchstück einer tiefen Schüssel. Fo : Tokod — E . Dsp. 1969. I nv . -Nr . : 70.650.38. Die große, dick-
wandige Schüssel, ohne Standr ing ist innen mit doppe l t en Rillen verz ier t . Grober, dunke lgrauer G r u n d . 
Glasur gelbl ichbraun, körnig geh rann t , Boden s t a r k gesprungen. Erzeugnis aus Tokod . Fehlbrand. B d m : 
9,2 cm, Wst : 0,9 ein. 
2. Bruchstück einer tiefen Schüssel. F o : T o k o d - E . Dsp. 1969. Inv.-Nr.: 70.650.55. Die Leis te der halbkugeligen 
Schüssel ist mit e iner t iefen Rille, innen noch von doppe l t en und dre i fachen Rillen verz ie r t . Gelblichgrauer 
Grund, innen hräunl ichgrüne, m a t t e Glasur. H : 5,8 cm, Mdm: ca. 18 cm. 
3. Bodenbruchstück einer tiefen Schüssel. F o : Tokod — E . Dsp . 1969. I nv . -Nr . : 70.650.37. H o h e r Standring mi t 
bogenförmigem Profi l , wahrscheinlich halbkugelförmiger Körper . Gelblichgrauer G r u n d , innen hellgelb-
l ichgraue-braunfleckige Glasur. E r b . H : 3,6 cm, B d m : 6,5 cm, Wst : 0,4 c m . 
4. Bandbruchstück einer Schüssel. Fo: Tokod — E . A u s g r a b u n g von G. Szepessy. Ostlich v o m Gebäude " A " aus 
einer 150 — 160 cm t iefen Abfal lgrube. Inv.-Nr. : 61.1.149. Dicker Schüsselrand, sehr sch lech te Aus führung . 
Grauer Grund, auf de r schwarzen, oberen Schicht hellgelbe Glasur mit Löchern und T o n k r ü m c h e n . Erzeugnis 
aus Tokod. Fehlbrand. R b r : 2 cm, W s t : 0,6 cm. 
5. Wandbruchstück einer tiefen Schüssel. F o : Tokod — E . Dsp . 1969. I nv . -Nr . : 70.650.77. Kle ine Schüssel mi t 
aus ladendem R a n d . Grauer Grund, innen hellgelblichgrüne Glasur, außen ein-zwei Glasu r tupfen . Erh. H : 6,4 
cm, Wst : 0,3 cm. 
6. Schüssel mit eckigem Band. F ragmenta r i sch . Fo : Tokod — E . Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.34. Der R a n d s t eh t 
nach innen, wo die Schüssel ger ippt war . Grauer G r u n d , auf der schwarzen, oberen Sch ich t grünlich b r a u n e 
Glasur. Rand d u r c h den Brand deformier t , auf den F r a g m e n t e n a n h a f t e n d e Tonk lumpen u n d Tonkrümchen . 
Erzeugnis aus Tokod . Fehlbrand. H : 5,2, Mdm: 13,2 cm, B d m : 6,4 cm W s t : 0,6 cm. 
7. Mundfragment eines Kruges. Fo : Tokod — E . A u s g r a b u n g von G. Szepessy. Östlich v o m Gebäude " A " , aus 
einer Abfal lgrube in 150 — 160 c m Tiefe. Inv . -Nr . : 61.1.143. Tr ichter förmig ausladender , doppelter, g roßer 
Mund mi t dem Ansa tz eines großbögigen, zweigeteil ten, flachen Henke l . Ziegelfarbiger Grund mit gu te r , 
gelblichgrüner Glasur . Mdm: 8,8 cm, Henkelbr : 3,4 cm, W s t : 0,4 cm. 
8 . M u n d f r a g m e n t eines Kruges. Fo: Tokod - E . Dsp . 1969. Inv.-Nr. : 70.650.155. Von e inein großen K r u g 
mit Kragenleiste . G r u n d grau, hellgelbe, obere Schicht , unebene, grüne Glasur, dem R a n d angebrannte r , 
grüner Glasur tupfen . Fehlbrand. E r h . H : 6,4 cm, M d m : 9 cm, R d m : 8 cm, Wst : 0,4 ein (Abb. 23, 2). 
9. Mund- und H (defragment eines Kruges. F o : Tokod — E . Ausgrabung von G. Szepessy. 30 m südlich v o m 
Gebäude Nr. 1. Inv . -Nr . : 59.13.19. Dreiteiliger, zyl indrischer Mundrand , der kleine, ova le Henkel he im 
Ansatz abgebrochen. Nach unten verbre i tender , hoher Hals . Gräulichziegelfarbiger G r u n d , an (1er oberen , 
schwarzen Schicht g r ü n e Glasur. Erzeugnis aus Tokod . E r h . H : 4,6 cm. M d m : 3,5 — 3,9 c m , W s t : 0,4 cm. 
10. Mundfragment eines Kruges. Fo : Tokod — E. Dsp. 1969. Inv.-Nr. : 70.650.156. Von e i n e m großen Krug , 
un te r dem wulst igen R a n d mit Ril len verzierter , k o n k a v e r Teil. Stark ziegelfarbiger G r u n d , außen und innen 
bis 5,8 cm Tiefe bräunl ichgrüne Glasur . Fehlbrand. E r h . H : 7,5 cm, B d m : ea. 13 cm, Ws t . be im R a n d : 1,6 cm, 
beim Hals : 9 cm. 
11. Wandbruchstüclc eines Kruges. Fo : Tokod E . Ausg rabung von G. Szepessy. Aus einer Schicht mit F re sken . 
Inv. -Nr . : 59.28.38. In der inneren W a n d s ta rke Drehscheibenspuren. Grauer Grund, be im Brennen über-
b rann t , außen ein großer Glasur tupfen . H: 5,6 ein, W s t : 0,7 cm (Abb. 23,13). 
12. Bodenbruchstück eines Kruges. Fo : Tokod — E. Dsp. 1969. Inv. -Nr . : 70.650.21. U n t e n konkav . Weißlich-
grauer Grund, a u ß e n mi t zwei g roßen Glasur tupfen . Fehlbrand. B d m : 4,8 cm, Wst : 0,4 c m (Abb. 23,12). 
13. Bodenbruchstück eines Kruges. Fo : Tokod — E . Dsp. 1969. Inv.-Nr. : 70.650.120. Le ich t gebogenes Boden-
bruchstück. Ziegelfarbiger Grund , in gelben K n ö t c h e n anha f t ende Glasur . Fehlbrand. E r h . H : 2,6 cm, 
B d m : 4,7 cm, W s t : 0,8 cm. 
14. Mundfragment eines Kruges. Fo : Tokod — E. Dsp. 1969. Tnv.-Nr.: 70.650.152. Tr ich ter förmiger Mundtei l , 
mit waagerechter Randleis te , an der Seite Tonspuren (les abgebrochenen Henkels. G r a u e r Grund, ziegel-
farbige, obere Schicht . Am Mund außen und innen g u t e m bräunl ichgrüne Glasur, n u r in Tupfen. E r h . II: 
3,6 cm, Mdm: 4,7 cm, Randle is te : 0,9 cm, W s t : 0,5 c m 
Abb. 6. 
1. Bruchstück einer großen Henkalkanne. Fo: Tokod — E. Ausgrabung von G. Szepessy. U m g e h u n g des Gebäudes 
mit Fresken. Inv . -Nr . : 59.20.36. Die K a n n e ha t t e wahrscheinl ich einen runds tänd igen Henke l , der sich mi t 
großen Bogen an den Bauch s t ü t z t . Hel lbrauner Grund mit winzigen Gl immerstückehen, übe r der 
schwarzen, oberen Schicht, blasig gebrannte , unebene, hellgrüne Glasur . Erzeugnis a u s Tokod. Fehlbrand. 
Erh . H: 8,4 cm, M d m : ca. 9 cm, Henkelbr : 2,8 cm, W s t : 0,5 cm. 
2. Henkelbruchstück eines Kruges. F o : Tokod E . Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.172. V o m dicken Henkel , 
grauer Grund u n t e r dem Henkel ziegelfarbig, hauptsächl ich am oberen Teil des Henkels , grüne, löcherige 
Glasur. Mdm: ca. 4,5 cm, Henkelbr . : 3,2 cm, Henkeldickc: 1,4 cm. 
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3. Wandbruchstück eines Henkelgefäßes. Fo : Tokod — E . Dsp. I960. Inv . -Nr . : 70.650.138. Auf dem Bauchte i l der 
gebogenen W a n d Henkelspur mi t ovalem Querschni t t . Dunke lg raue r Grund, weiße, rauhe obere Schicht , an 
der Außenseite Spuren von zusammengebrann te r grüner Glasur . Erzeugnis aus Tokod, der sog. "grauen 
Tokoder W a r e " gleiches Mater ia l . Fehlbrand. E r h . II: 7,3 cm, H e n k e l b r : 1,9 cm, W s t : 0,5 cm (Abb. 23,5). 
4. Henkelbruchstück einer Kanne. F o : Tokod — E . Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 61.1.03. N a c h unten verbre i t ender 
Henkel, dreiteilig. Dunke lg rauer Grund , auf der oberen schwarzen Schicht fleckige, grüne Glasur. Erzeugnis 
aus Tokod. Fehlbrand. H : 6,9 cm, Henkelbr : 2,3 cm. 
5. Bodenbruchstück eines Topfes. F o : Tokod — E . Dsp . 1969. Inv . -Nr . : 70.650.105. Waagerech te r Boden , r auher , 
grauer Grund, vom Boden in 3,8 c m Höhe ist de r Topf in ein a n d e r e s Gefäß e ingebrannt und dort in waage-
rechtem Streifen fleckig-griinglasiert . Im Inneren sind Scherbenbruchs tücke u n d Tonklumpen e ingebrannt , 
hier und da mi t g rüner Glasur. Erzeugnis aus Tokod . Fehlbrand, typ ischer Töpferofenabfal l . E r h . 14: 7,6 cm, 
B d m : 8,7 cm, B a u c h d m : ca. 18 cm, Wst : 0,5 cm (Abb. 25,4). 
6. Gefäßhenkel. Fo : Tokod — E . Dsp . 1969. Inv . -Nr . : 70.650.1 7. S t a r k gebogener, sehr dicker Henkel , vierteilig. 
Dunkelgrauer Grund , mit schicht iger , grünfleckiger , gelber Glasur . Erzeugnis a u s Tokod. Fehlbrand, schief 
modelliert . H : 5,2 cm, Henke lb r : 2,4 cm, Henkeldicke: 1,3 c m . 
7. Bruchstück eines Deckels. Fo : T o k o d — E. Dsp. 1969. Inv. -Nr . : 70.650.78. K n u b b e eines dicken Deckels, 
hel lgrauer Grund , obere Schicht ziegelfarbig, die grüne, löcherige Glasur bedeckt n u r die Hälf te des Stückes. 
E r h . I i : 2,4 cm, D m : 4,7 cm. 
8. Bodenbruchstück einer Fußschüssel. Fo: Tokod — E . Dsp. 1969. Inv.-Nr. : 70.650.154. Kande labe ra r t ig 
profi l ier ter F u ß mi t konkavem Boden. Schüsselteil abgebrochen. Dunkelgrauer Grund, auf der oberen, 
schwarzen Schicht, gute, hie u n d d a löcherige, gelblichgrüne Glasur . An der Leis te des Fußes a n h a f t e n d e 
Glasurkrümchen. Erzeugnis aus Tokod. Fehlbrand. E r h . H : 4,6 cm, Bdm: 6,2 cm, Wst : 0,5 — 0,6 cm (Abb. 
24,16 ) 
Abb. 7. 
1. Krughenkel. Fo : Tokod — E . Dsp . 1969. Inv . -Nr . : 70.650.179. Dicker Bandhenke l eines großen Kruges , 
dreiteilig, hellziegelfarbiger G r u n d , auf der schwarzen, oberen Schiebt gelblichgrüne Glasur. Außen dunkel-
grün, innen fleckig. Erzeugnis a u s Tokod. H : 13 cm, Henkelbr : 2,6 cm, Henkeldicke: 1,3 cm. 
2. Krughenkel. Fo : Tokod — E. Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.176. Le ich t gebogener, dreiteiliger Henkel . Bräun-
lichgrüner Grund , an der oberen schwarzen Schicht , mat te , g r ü n e Glasur. In der inneren Seite e inha f t ende 
Kieselsteine. Erzeugnis aus Tokod . Fehlbrand. 11: 7,2 cm, Henke lb r : 2,8 cm, Henkeldicke: 1,4 cm (Abb. 23,3)., 
3. Krughenkel. Fo: Tokod — E . Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.170. Henke l mit ovalem Querschni t t , g r aue r Grund 
auf der schwarzen, oberen Schicht , s tark, blasig gebrannte , g r ü n e Glasur. Erzeugnis aus Tokod. Fehlbrand. 
H : 6,6 cm, Henkelbr : 1,5 cm. 
4. Krughenkel. Fo : Tokod — E . Dsp . 1969. Inv . -Nr . : 70.650.177. S t a r k gebranntes , kleines, zweiteiliges Krug-
henkelbruchstück. Grauer Grund , ziegelfarbige obere Schicht, g u t e bräunl ichgrüne, löcherige Glasur . Fehl-
brand, deformier t . E rh . H : 4,5 cm Henkelbr : 1,8 cm. 
5. Bodenbruchstück eines Kruges. F o : Tokod — E. Dsp . 1969. Inv . -Nr . : 70.650.19. Auf d e m waagerechten Boden 
doppel te Randle is te . Hellgelbe, r a u h e Oberfläche, innen auf s chwarzem Krümchen , dunkelgrüne Glasur , auf 
dem Boden f läckige, gelblichgrüne Glasur. E r h . H : 4,3 cm, B d m : 5,4 Wst : 0,3 cm (Abb. 24,17). 
6. Bodenbruchstück eines Kruges. F o : Tokod — E . Ausgrabung von G. Szepessy. Suchgraben Nr . 2., 40 — 60 cm 
tief, Inv. -Nr . : 59.37.192. Großer Krug mit k o n k a v e m Boden, eckige Ausbildung. Weißlichgelber G r u n d , auf 
der weißen, oberen Schicht, gelbl ichbraune, rotf leckige, d ichte Glasur . Erh . H : 4 cm, Bd m: 7,7 cm, Wst : 
1,1 cm. 
7. Bodenbruchstück eines Kruges. F o : Tokod — E . Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.136. Die W a n d des kleinen Kruges 
ver jüngs t sich s t a r k dem Fuß zu. Ziegelfarbig, schichtig, s ta rk abgewetz t , a u ß e n und auf dem Boden grün-
glasiert. E rh . H : 9,8 cm, B d m : 3,3 cm, W s t : 0,6 cm. 
8. Bodenbruchstück eines großen Kruges. Fo : Tokod - E . Dsp. 1969. Inv.-Nr. : 70.650.123. Der konkave , dicke 
Boden unten ziegelfarbig, an der schwarzen, oberen Schicht he l lgrüne Glasur. E r h . 11: 2,7 cm, B d m : 8,4 cm, 
\YTst : 0,8 cm. 
9. Bodenbruchstück eines Kruges. F o : Tokod — E . Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.122. Waagerechter Boden, rauher , 
grauer Grund m i t dunkelgrauen und hellgelben Glasurflecken. Auf der Abbi ldung ist der Boden dargestel l t , 
aus seinen großen gelbl iehgrünen Glasurflecken flössen b raungeb rann te Streifen heraus . Das Gefäß wurde 
demnach in den Ofen mit seiner Mündung nach u n t e n eingestell t . Erzeugnis aus Tokod. Fehlbrand. E r h . H : 
9,7 cm, Bdm: 6,8 cm, YVst: 0,5 c m (Abb. 25,5). 
10. Bodenbruchstück eines großen Kruges. Fo: Tokod - E. S a m m l u n g von G. Szepessy. Inv . -Nr . : 59.33.69. 
Konkaver Boden, grauer G r u n d , obere Schicht ziegelfarbig, mi t bräunl ichgrüner Glasur bedeckt . E r h . H : 
7,1 cm, Bdm: 8,4 cm, YVst: 0,5 cm. 
11. Bodenbruchstück eines großen Kruges. Fo: Tokod — E. Dsp. 1969. Inv.-Nr.: 70.650.153. S ta rk konkaver 
Boden, rauher, g raue r Grund, au f der schwarzen oberen Schicht g u t e löcherige, u n t e n gelbe Glasur. Erzeugnis 
aus Tokod. E r h . H : 13 ein, B d m : ca. 10,6 cm, YY'st: 0,4 — 0,6 c m 
Abb. 8. 
1. Bodenbruchstürk eines Kruges (?). Fo : Tokod — E . Ausgrabung v o n G. Szepessy. Arbeitsstelle N r . 1., 80 cm 
tief, von einen einplanier ten, s p ä t e n Ofen. Inv . -Nr . : 59.28, 104/2. Das geradewandige Gefäß ist mi t vier Rillen 
verziert . Hellziegelfarbiger G r u n d , mi t guter , g rüne r Glasur. E r h . H : 8/2 cm, YVst: 0 ,4- 0,6 cm. 
2. Mundbruckstück eines Kruges. F o : Tokod - E . Dep. 1969. I n v . - N r . : 70.650.167. Der leicht t r ich ter förmige 
Mund außen s t a r k ger ippt . Der Grund ist weißgräulich, r a u h , auf dor oberen, schwarzen Schicht , gute, 
hellgrüne Glasur. Erzeugnis a u s Tokod. E rh . H : 2,5 cm, YYrst: 0,2 - 0 , 8 cm. 
3. Wandbruchstück eines Kruges. Tokod — E. Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.150. D e r s ta rk ger ippte Bruchs tück 
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h a t einen gräul ichbraunen, innen grauen, löcherigen Grund , a u ß e n dunkelgrüne Glasur. E r h . H : 4,1 cm, 
W s t : 0,4 cm. 
4. Wandbruckstück eines großen Kruges. F o : Tokod — E. Dsp. 1969. luv.-Nr. : 70.650.145. Außen Drehscheiben-
spuren, innen s ta rk ger ipp t . Dunkelgrauer Grund , auf der ziegelfarbigen, oberen Schicht, dunkle , bräunl ich-
g rüne Glasur mi t angebrann ten Tonk lumpen . Feldbrand. E r h . H : 7,6 cm, W s t : 0,8 cm. 
5. Schulterbruchstück eines Kruges. Fo : Tokod — E . Dsp. 1969. Fnv.-Nr.: 70.650.143. Dunkelgrauer Grund , 
schlechte, g rüne Glasur, a u ß e n g rüne Tupfen , innen flössen a u s einer Glasurblase, weiße (Blei) Streifen 
heraus . Fehlbrand. E r h . H: 5,6 cm, Wst : 0,7 c m (Abb. 23,9). 
6. Wandbruchstück eines Kruges (?) Fo : Tokod - E . Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.144. Das schmale , gerad-
profilierte Bruchs tück h a t einen grauen Grund mit hellgelber, oberer Schicht . Außen hellgelblichgrüne 
Glasur, mi t einem schmalen, b raunen Glasurstreifen. Erzeugnis aus Tokod. Fehlbrand. E rh . H : 5,3 cm, Wst : 
0,6 cm (Abb. 23,15). 
7. Wandbruchstück eines Kruges (?). F o : Tokod F . Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.151. Das gebogen prof i l ier te 
Bruchs tück ha t einen g rauen Grund . Auf der schwarzen, obe ren Schicht gute , glänzende, grünl ichgelbe 
Glasur, über die zwei kleinen Rillen angehaf t e t e Tonkrümchen . Fehlbrand. E rh . H : 3,8 em, W s t : 0,4 cm. 
8. Wandbruchstück eines Kruges ? Fo : Tokod — E . Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.135. Das Bruchstück ist oben mit 
Rillen, un ten mi t r unden Einkerbungsre ihe , da run t e r mit r u n d e r , gestempelter Punktre ihe verz ier t . Hell-
gelber, roher Grund, m i t dicker, g rüner Glasur bedeckt , mit a n h a f t e n d e n gelben Tonklumpen. Fehlbrand. 
Erh . H : 5,2 cm, W s t : 0,6 cm (Abb. 23,4). 
9. Wandbruchstück eines Kruges. Fo : Tokod — E. Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.164. Auf dem dicken W a n d b r u c h -
s tück zwischen gezackt e ingekerbtem O r n a m e n t und einer Ril le, eingetiefte Wellenlinie. R a u h e r , grauer 
Grund , die innere Seite ist weiß, die Ornamen te sind mit ü b e r b r a n n t e r Glasur bedeckt . Erzeugnis a u s Tokod. 
Fehlbrand. E r h . H : 2 cm, W s t : 5,5 cm. 
10. Wandbruchstück eines Kruges oder eitier zweihenkeligen Schale. F o : Tokod — E. Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650. 
146. Leicht gebogenes, dünnwandiges Bruchs tück mit senkrech tem und keilförmig e ingestempel tem Muster . 
E r h . H: 5,4 cm, W s t : 0,4 cm. 
11. Bruchstück eines Krughenkels. Fo : Tokod — E. Dsp. 1969. I n v . - N r . : 70.650.171. Der dicke K r u g h e n k e l ist mit 
Tordierung kannel ier t . Der Grund ist grau, an der oberen, schwarzen Schicht gu te , hellgrüne Glasur . Erzeug-
nis aus Tokod. E r h . H : 5,1 cm, Henkeld icke: 2,2 cm (Abb. 24,8). 
12. Wandbruchstück eines Kruges. Fo : Tokod — E. Dsp. 1969. I n v . - N r . : 70.650.158. Wahrscheinl ich ein verzierter 
Teil (Attache) unter d e m I lenkelansatz . U n t e r den, mi t F ingere indrücken gebildeten r ingförmigen Ver-
zierungen senkrechte Kanne lu ren . Hellgelber, r auhe r Grund, auf grauer , oberer Schicht gelblichgrüne Glasur. 
Erzeugnis aus Tokod. E r h . H : 5,8 cm, W s t : 0 , 4 - 1 , 4 cm (Abb. 24,6), 
13. Oberer Teil eines zweihenkel,igen Kruges. Fo : Tokod —E. A u s g r a b u n g von G. Szepessy. Östlich v o m Gebäude 
»A« aus einer Abfal lgrube, in 150—160 cm Tiefe. Inv.-Nr. : 61.1.142. Un te r d e m t r ich ter förmigen Mund des 
großen Kruges zwei Ri l len. Am oberen Teil der bogenförmigen dicken Henkel R i p p e mit e ingeschni t tenen 
Verzierungen, über den Henke ln noch eine s t a rke Rippe mi t E inschni t ten . Le tz te re mit Glasur bedeckt . 
Grauer Grund , schwarze, obere Schlicht, dichte, löcherige, g länzende, gelblichgrüne Glasur. Auf d e m Henkel 
ein länglicher Glasurstreifen angeha f t e t . Erzeugnis aus Tokod. Feldbrand, E r h . H : 18,6 cm, M d m : 6,8 cm, 
B a u c h d m : ca. 22 cm, Henkeldicke: 1 , 4 - 1 , 5 cm, W s t : 0 , 6 - 0 , 8 c m (Abb. 25,1). 
14. Mund- und Henkelbruchstück eines Kruges. F o : Tokod — E . Dsp. 1969. Inv.-Nr. : 70.650.157. V o m tr ichter-
förmigen Mund des K r u g e s rands tänd iger Henkel , oben mi t dreieckigem Ansa tz , der an die Metal lgefäße 
er inner t . Dunke lgrauer Grund , obere Schicht schwarz, o l ivgrüne Glasur. Erzeugnis aus Tokod. Fehlbrand. 
E r h . H : 3,4 cm, Henkeld icke : 0,4 cm (Abb. 24, 11). 
Abb. 9. 
1. Schüsselbruchstück. F o : Tokod — E . Ausgrabung von S. Soproni 1961. Fläche N r . I 1, Gebäude »A«, 40 1 10 
cm tief . Inv . -Nr . : 72.37.122. Die Leiste des waagerechten R a n d e s ist gezackt, auf dem Rand oben zwischen 
Rillen drei e ingekerbte Wellenlinien. Hellgelber Grund, schwarze, obere Schicht , innen gelblichgrüne Glasur. 
Außen grüne Glasur tupfen . Erzeugnis aus Tokod. Feldbrand, E r h . H : 4,6 cm, R b r : 2,6 cm, W s t : 0,3 — 0,6 cm. 
2. Schüsselbruchstück, F o : Tokod — E . Ausgrabung von S. Soproni 1961. Inv.-Nr. : 73.26.1. Die ä u ß e r e Leiste 
des waagerechten R a n d e s ist mi t geraden, die innere mit schrägen E inschn i t t en verziert. Zwischen den 
Verzierungen je eine Rille. Hellziegelfarbiger Grund , auf der oberen schwarzen Schicht gelbl ichgrüne Glasur. 
Erzeugnis aus Tokod. E r h . H : 4,6 cm, R b r : 2,1 cm, Wst : 0,3 cm. 
3. Schüsselbruchstück. Fo : Tokod — E. Ausgrabung von S. Soproni 1961. Fläche N r . VI I I . West l icher Teil des 
Gebäudes »H«, 20 —40 cm t ief . Inv . -Nr . : 73.14.74. Der waagerech te R a n d w u r d e mi t je eine Ril le u m r a h m t , 
im Inneren der Schüssel sind drei Ril len. Hellziegelfarbiger G r u n d , schwarze obere Schicht, ü b e r b r a n n t e , 
g rüne Glasur. Erzeugnis aus Tokod. E r h . II: 3,6 cm, R b r : 2,3 cm, Wst : 0,5 — 0,6 cm. 
4. Schüsselbruchstück. F o : Tokod — E. Ausgrabung von S. Soproni 1961. Fläche Nr . V I I I . R a u m »H« 20 — 40 cm 
t ief . Inv.-Nr. : 73.14.75. Auf dem waagerechten R a n d zwischen zwei Rillen e ingekerbte Wellenlinie. Hellgel-
ber, r auher Grund, schwarze, obere Schicht, hellgrüne Glasur . Erzeugnis aus Tokod. Erh . H : 3 cm, R b r : 
1,6 cm, W s t : 0 , 4 - 0 , 7 cm. 
5. Bodenbruchstück einer Schüssel. Fo : Tokod — E . Ausgrabung von S. Soproni 1961. Fläche Nr. IV. , 20 — 50 cm 
t ief . Inv . -Nr . : 72.37.361. Mit kan t ig e ingekerbten Linien verz ier tes Bruchs tück . Hellziegelfarbiger Grund, 
schwarze, obere Schicht, ü b e r b r a n n t e , weiße Glasur. Erzeugnis von Tokod, Länge : 3,8 cm, W s t : 0,7 cm. 
6. Schüsselbruchstück. F o : Tokod — E. Ausgrabung von S. Soproni 1961. Fläche N r . VI II. »A«, wes t l icher Teil, 
10—45 cm tief. Inv . -Nr . : 73.15.15. Die wei tmündige , kleine Schüssel ha t t e einen nach innen waagerech ten 
R a n d , innen mi t einer Rille. Grauer Grund , bräunl ichgraue, obere Schicht, bräunl ichgrüne Glasur . Erzeugnis 
aus Tokod. E r h . H : 2,6 cm, R b r : 0,8 cm, W s t : 0,5 cm. 
7. Schüsselbruchstück. F o : T o k o d — E . Ausgrabung von S. Soproni 1961. Fläche N r . V I I I . R a u m »H«, 20 — 40 cm 
tief , Inv . -Nr . : 73.14.75. Auf dem waagerechten R a n d zwischen zwei Rillen, e ingekerbte Wellenl inie. Stark 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 43, 1991 
104 fi. в . b ó n i s 
A b b . 9. Tokod. Glasierte K e r a m i k aus der spätrömischen Siedlung 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 43, 1991 
g l a s i e r t e k e r a m i k a u s t o k o d 105 
geb rann te r , schwarzer Grund , he l lbraune Oberfläche, die gräul ichgrüne Glasur ist nur in Flecken erha l ten 
gebl ieben. Erzeugnis aus Tokod. E r b . H : 2,2 em, Mdm: ca . 15 cm, R b r : 3 cm, Wst : 0,3 cm. 
8. Bodenbruchstück einer Schüssel. Ko: Tokod — F.. Ausgrabung von S. Soproni 196 I. F läche N r . VI 11. Gebäude 
»H«, 20 — 40 cm t ief . Inv . -Nr . : 73.14.76. I n der schrägwandigen Schüssel 3 — 3 Rillen, nahe zum Boden eine 
Rille. Schwarzer Grund, he l lbrauner Überzug , gelblichgrüne Glasur. Erzeugn i s aus Tokod. E r b . H: 3,4 cm, 
W s t : 0 , 3 - 0 , 5 cm. 
9. Schüsselbruchstück. Fo : Tokod — E . Ausgrabung von S. Soproni 1961. F läche Nr. V I I I . West l icher Teil, 
10—45 cm t ief . Inv . -Nr . : 73.15.15. Die wei tmündigp Schüssel ha t t e e inen nach innen waagerech ten R a n d . 
Am R a n d innen ein Tonkrümchen . Graue r Grund, r auhe , hel lbraune Oberf läche. Auf schwarzer Schicht 
du rchgebrann te , gelblichgrüne Glasur. Erzeugnis aus Tokod . E rb . H: 0,4 cm, R b r : 1 cm, W s t : 0,6 cm. 
10. Schüssel. F o : Tokod — F . Ausgrabung von S. Soproni 1961. Fläche Nr. IV. R a u m »ß«. Niveau Nr . I., 50 — 60 
t ie f . Inv . -Nr . : 72.37.398. Die Schüssel m i t eckigem Profi l h a t einen wei ts tehenden, waagerechten Rand mi t 
doppe l t en und dreifachen Ril len. Innense i te dicht ger ippt , Res taur ie r t , deformier ter Fehlbrand. Außensei te 
hellgelb mi t ein-zwei Glasur tupfen , innen mi t guter, g rüner Glasur bedeckt . Erzeugnis aus Tokod. H : 6,1 cm, 
M d m : 26 cm, Bdm: 10,5 cm, R b r : 3,6 cm, W s t : 0,1 cm. 
11. Iíeibschüssel-fíruchstück. Fo : Tokod E . Ausgrabung von S. Soproni 1961. Fläche Nr . V I I I . R a u m »Fl« 
west l icher Teil, 20 — 41 cm tief . Inv.-Nr. : 73.14.72. In der dickwandigen, kleinen Schüssel l äuf t eine t iefe Rille. 
Gu te r , ro ter Grund mi t homogener , ro t e r Bemalung. I n n e n seltene Tonkrümchen , a u ß e n große Glasur-
t u p f e n , anha f t ende Tonkrümchen und Tonk lumpen . Fehlbrand. Erh . H: 4,6 ein, Mdm: ca. 21 cm, R a n d d i c k e : 
0,8 cm, Wst : 0,5 cm. 
12. Bandbruchstück einer Reibschüssel. Fo : T o k o d — E. Ausg rabung von S. Soproni 1961. Fläche Nr . VI IL »A«, 
west l icher Teil, 10 — 45 cm t ief . Inv . -Nr . : 73.15.13. Hoch s tehender R a n d , der innere R a n d biegt wenig nach 
un t en . Grund und Oberf läche homogen ziegelfarbig mit gu te r , grüner Glasur bedeckt. E r h . H : 6 cm, R b r : 1,1 
cm, W s t : 0,8 cm. 
13. Bodenbruchstück einer Reibschüssel. F o : Tokod — E. Ausg rabung von S. Soproni 1961. F l äche Nr . VI 1 I. R a u m 
»H«, west l icher Teil, 20 — 40 cm tief . Inv . -Nr . : 73.14.73. G r a u e r Grund, ziegelfarbiger Überzug , auf schwarzer 
oberen Schicht die Kieselbes t reuung ist mi t grüner Glasur bedeckt. Erzeugn i s aus Tokod. W s t : 0,7 — 0,9 
cm. 
14. Bodenbruchstück einer Reibschüssel. F o : Tokod - F . Ausgrabung von S. Soproni 1961. F läche Nr . VI I I . , 
R a u m »H« westlicher Teil 75 — 90 cm t ief . Inv . -Nr . : 73.14.169. Es hat einer Standring, innen mit zwei Rillen 
geschmückt . Hel lbrauner Grund, die unregelmäßige Kieselbestreuung ist m i t dunkelgrüner Glasur bedeckt . 
B d m : 7,8 cm, Wst: 0,8 cm. 
15. Randbruchstück einer Reibschüssel. Fo : Tokod — E. Ausgrahurg von S. Soproni 1961. F läche Nr . VI I I . , 
öst l icher Teil 75 — 90 ein t ief . Inv . -Nr . : 73.14.169. Auf dem ausladenden R a n d Spuren des Ausgusses. Grauer 
Grund , ziegelfarbiger Uberzug, mit spär l icher Kieselbestreuung, darauf dunke lg rüne Glasur. Wahrscheinl ich 
zweifach gebrannt , ge rauch t . Erzeugnis aus Tokod. E rh . H : 6,2 cm, Wst : 0,7—0,8 cm. 
Abb. 10. 
1. Bruchstück einer Schüssel mit Fuß. F o : Tokod — E. Ausg rabung von S. Soproni 1961. F läche Nr . V I I I , »A« 
west l icher Teil 10 — 45 c m t ief . Inv.-Nr. : 73.15.17. Die Leis te des Fußes is t r ingsum abgebrochen. Grauer 
Grund , weiße, rauhe Oberf läche, im Inneren der Schüssel gelblichgrüne Glasur . Erzeugnis aus Tokod. Beim 
B r e n n e n en t s tand auf dem F u ß ein Sprung . Feldbrand. E r h . H : 2,4 cm, B d m : 4,6 cm, W s t : 0,7 cm. 
2. Randfragment eines kleinen Kruges. F o : Tokod — E. A u s g r a b u n g von S. Soproni 1961. Suchgraben Nr. 8 
10 — 70 cm tief. Inv . -Nr . : 73.19.30. Kelchar t ige Mundbi ldung . Grauer G r u n d auf der schwarzen oberen 
Schicht , gelblichgrüne helle Glasur. E rzeugn i s von Tokod. E r h . , H: 2,6 cm, Randd icke : 0,8 cm. 
3. Henkelbruchstück eines Kruges oder Henkelbechers. Fo: Tokod — F . Ausgrabung von S. Soproni 1961. Such-
graben Nr . 11., 10 — 40 c m t ief . Inv . -Nr . 73.17.9. Nach u n t e n ausbrei tender , f lacher Henkel , außen in einer 
senkrech ten Zone acht E indrücke , im Inneren zwei Rillen. Schwarzer G r u n d , gute, grüne Glasur. Erzeugnis 
aus Tokod . E r h . H: 4,6 cm, Henkelbr . : 2,1—2,4 cm, Dicke: 0,7- 1,9 cm. 
4. Wandbruchstück eines kleinen Gefäßes, (Krug?). Fo: Tokod — E . Ausg rabung von S. Soproni 1961. F läche 
Nr . IV., R a u m »B«, 10 — 50 cm tief. I n v . - N r . : 72.37.362. S t a r k biegendes P ro f i l , war wahrscheinl ich der Hals 
des Gefässes. Un te r einer e ingeschni t tenen Leiste einget ief te Wellenlinie. Grellgrauer Grund (das typische 
»Tokoder Graue«), auf hellgrauer, oberer Schicht , grünl ichgraue Glasur. Erzeugnis aus Tokod. E r h . Й: 5,5 
cm, W s t : 0,6 cm. 
5. Bruchstück einer zweihenkeligen Sehlde. F o : Tokod — E. Ausgrabung von S. Soproni 1961. F läche Nr . V I I I . 
R a u m »H 40 —75 cm t ief . luv. -Nr . : 73.14.1 39. Geradwandige, wei tmundige , zweihenkelige Schale mi t e inem 
dicken Henke l . Auf dem senkrechten R a n d zwei, unter d e m Henkel eine Rille. Darauf u n d d a r u n t e r in je 
zwei Re ihen eingestempelte Kei lmotive. Ziegelfarbiger G r u n d , feine gl immerige, homogene, verblassene, 
g rüne Glasur. E rh . H : 7 cm, Mdm: ca. 12 cm, Henkelbr : 1,8 cm, Wst : 0,5 cm. Puh l : T O K O D (1981) ( K E L E -
MEN) Abb . 16: 9. 
6. Mundbruchstück eines Topfes. Fo : Tokod — F . Ausgrabung von S. Soproni 1961. F läche N r . V I I I . R a u m 
»H«, west l icher Teil, 20 — 40 cm t ief . I n v . - N r . : 73.14.79. Zusammengekleb tes Bruchs tück eines großen 
Topfes mi t der Spur eines Henkels. R a u h e r , grauer Grund , schwarze obere Schicht, die g rüne Glasur ist 
s t a r k g e b r a n n t . Erzeugnis aus Tokod. Fehlbrand. Erh . H : 4,5 cm, Mdm: 20 cm, Wst : 0,6 cm. 
7. Henkelbruchstück eines Kruges. Fo : Tokod — E . Ausgrabung von S. Soproni 1961. Fläche Nr . I I . Prof i lwand 
0 — 140 cm. Inv.-Nr. : 72.37.161. Dreiteiliger, dicker Henkel von einem g roßen Krug. Grauer Grund , innen 
ziegelfarbig. Auf der schwarzen oberen Schicht bräunl ichgrüne Glasur. Erzeugnis ans Tokod, E r h . H: 
8 cm, Henkelbr : 3 cm, Henkeldicke: 1,1 cm. 
8. Bruchstück einer Schüssel. F o : Tokod — E . Ausgrabung von V. Lányi 1964. I n v . Nr. : 67.148.2. Der waage-
rech t s t ehende R a n d ist ger ippt , g rauer G r u n d , grüne Glasur . R b r : 2 cm, W s t : 0,4 cm. 
9. Bruchstück einer Schüssel. F o : Tokod — E . Ausgrabung von V. Lányi 1964. Inv . -Nr . : 67.177.3. Die äußere 
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Randle i s te des waagerechten R a n d e s ist unregelmäßig gezackt, auf der inneren Rand le i s t e eine Rille. Grauer 
Grund , grüne Glasur . R b r : 1,9 cm, W s t : 0,5 cm 
10. Bruchstück einer Schüssel. Fo: Tokod — E . Ausg rabung von V. L á n y i 1964. IX . b. 1—30 cm tief. I n v . - N r . : 
67.152. 15 — 16. D e n einspringenden R a n d verzieren drei Rillen. Grauer , rauber Grund , schwarze, obere 
Schicht , gute, hellgelblichgrüne Glasur . Erzeugnis aus Tokod. E r b . I f . : 4,8 cm, R b r : 1,1 cm. W s t : 0,6 cm. 
1 1. Wandbruchstück. F o : Tokod E . Ausgrubung von V. Lányi 1965. Suchgraben Nr . I. Abfal lgrube, 100— 140 
c m t ief . Inv.-Nr. : 70.460.93. Innen ger ipp te Scherbe rauher (Tokoder) grauer G r u n d mi t großen Schlack-
k lumpen . Erzeugnis aus Tokod. Felilbrand. Erb . I I : 5,2 cm, W s t : 0,3 c m (Abb. 23, 11). 
12. Wandbruchstück. F o : Tokod — E . Ausgrabung von V. Lányi 1964. Suchgraben N r . 1. 100 — 140 c m tief . 
Inv . -Nr . : 70.460.70. Gesprungene, g raue rauhe Scherbe mi t glänzend gebrannten , g rünen Glasurkluinpen. 
Erzeugnis aus Tokod . Fehlbrand. E r b . II : 7 cm, Wst : 0,3 cm (Abb. 23, 10). 
I 3. Bodenbruchstück einer Schüssel. Fo : Tokod — E. Ausgrabung von V. L á n y i 1964. Querschni t t Nr. 1 . 0 - 40 cm 
t ief . Inv.-Nr.: 67.1.SO. Bodenbruchs tück mit S tandr ing , grauer G r u n d , obere Schicht hellgelb, im I n n e r e n 
gelblichgrüne, m a t t e Glasur. Erzeugn i s aus Tokod. E r b . H : 2 cm, Bi lm: 5 cm, W s t : 0,5 cm. 
14. Wandbruchstück. F o : Tokod - E. A u s g r a b u n g von V. Lányi 1965. Suchgraben Nr . 1. Abfallgrube, 100—140 
t ief . Inv.-Nr. : 70.460.70. Dünnwand iges Bruchs tück , Tokoder g rauer G r u n d mit Brandblasen . Erzeugnis aus 
Tokod . Fehlbrand. E r h H : 4,2 cm, W s t : 0,2 cm (Abb. 23, 14). 
15. Bruchstücken einer Schüssel. Fo: T o k o d - E . und Tokod Cast rum. Ausgrabung von Y. Lány i 1965. Inv . -Nr . : 
70.488.1. Die übr igen Bruchs tücken : Suchgraben Nr . 10, nördliches E n d e 7 0 - 100 cm t ie f . Inv.-Nr.: 70.456.1.: 
G r a b e n Nr. 1. südl icher Teil, 110 c m t ief , Inv . -Nr . : 70.496.7.: Cas t rum in östlichem Tur in , siehe: Abb. 13, 1. 
Von den zers t reu ten Bruchstücken k a n n eine Schüssel mit waagerech tem R a n d rekons t ru ie r t werden . Auf 
der gezackten inneren Leiste des R a n d e s Re ihen von dreieckigen E in t i e fungen inzwischen zwei t iefe Wellen-
linien. Das Innere ist g raugebrann t , Oberf läche weißgebrannt , auf der r auhen Oberf läche sind gelbliehgrüne 
Glasur tupfen . Das Inne re ist mit Ri l l en verziert, auf denen zuweilen auch Glasur tupfen sind. Erzeugnis aus 
Tokod . Feh lb rand . M u n d d m : ca. 26 cm, Rbr . : 1,5 cm, Wst : 0,5 cm 
Abb. 11. 
1. Reibschüsselrandfragment. Fo: Tokod E . Ausgrabung von V. Lány i 1965. Suchgraben N r . 11. westlicher Teil, 
30 — 60 cm tief. Inv . -Nr . : 70.490.1. Dickwandiger R a n d , schmale, innere Randleis te . U n t e r einer schmalen 
Rille dichter, kleiner Kiesels te inbewurf . S tarker ziegelfarbiger Grund , auf den Kieselsteinen bräunl ichro te 
Glasur . Erh . H : 7 cm, R b r : 3,2 cm, W s t : 0,9 cm. 
2. Reibschüsselrandfragment. Fo: Tokod — E . Ausg rabung von V. L á n y i 1964. Beim Abbruch des Prof i l s 
zwischen Suchgraben N r . 6 — 8, 0 — 60 c m tief. Inv . -Nr . : 67.213.23. Der R a n d ist mehr fach profiliert . R a u h e r , 
g r aue r Grund mi t hellgelblichgrüner Glasur. Erzeugnis aus Tokod. R b r : 3,2 cm, W s t : 0,5 cm. 
3. Reibschüsselrandfragment. Fo : Tokod — E . S t r e u f u n d . Inv . -Nr . : 70.515.44. Auf d e m Bruchs tück ist die 
Leis te des Ausgusses erhal ten gebl ieben. Hel lb rauner Grund, dunke lb raune Glasur. R b r : 3,3 cm, W s t : 
1,4 cm. 
4. Reibschüsselrandfragment. Fo : Tokod — E . Ausgrabung von V. L á n y i 1964. Beim A b b r u c h des Prof i l s zwi-
schen Flächen N r . I - I L , 35 — 80 c m tief , über d e m Töpferofen. I nv . -Nr . : 67.177.2. Die äußere Rand le i s t e 
wurde mi t einer Ril le verdoppelt . Hel lbrauner G r u n d auf der schwarzen, oberen Schicht bräunl ichgrüne 
Glasur . Erzeugnis a u s Tokod. R b r : 2,6 cm, W s t : 0,6 cm. 
5. Bruchstück eines kleinen Turmes ( ?). F o : Tokod — E . Ausgrabung von V. Lányi 1965. Aus der Fläche N r . IV. 
der Ausgrabung v o m J a h r e 1964. U n t e r den Steinen, 170 — 185 cm tief . Inv . -Nr . : 70.452.5. Der innen hohle 
T u r m h a t t e unregelmäßig eingeschnit tene Offnungen . Graubräunl icher Grund , bräunl ichgrüne Glasur. Der 
un t e r e Teil der Of fnungen ist glasiert , an der äuße ren Seite sind nu r Glasurflecken. E r h . H : 2,2 cm, Bi lm. 
7,2 cm, Wst : 1,1 c m (Abb. 23, 8). 
6. Wandbruchstück einer zweihenkeligen Schale ( ?) F o : Tokod — E. Ausg rabung von V. L á n y i 1964. F l äche N r . 
IV. b., 0 40 cm t ief . Inv. -Nr . : 67.60.108. Das B r u c h s t ü c k Inv.-Nr. : 67.144.5. s t a m m t von einem gleichen 
Gefäß . Auf dem Bruchs tück zwischen zwei Rillen, unregelmäßig einget ief te , senkrech te S täbchenmot ive . 
Guter , grauer Grund , glänzende, g r ü n e Glasur. E r h . H : 3,5 cm, Wst : 0,6 cm. 
7. Wandbruchstück einer zweihenkeligen Schale ( ?). Fo : Tokod — E. Ausg rabung von V. L á n y i 1964. F läche N r . 
V I I I . S t reufund . Von einem dem vorher igen ähnl ichen Gefäß. Inv . -Nr . : 67.144.5. Schmales, kleines W a n d -
bruchs tück , über u n d un te r einer Ril le unregelmäßig eingetiefte, senkrech te S täbchenmot ive . Guter, g r aue r 
Grund , glänzende, g r ü n e Glasur. E r h . H : 2,5 cm, W s t : 0,5 cm. 
8. Wandbruchstück eines Kruges. Fo : Tokod — E. A u s g r a b u n g von V. L á n y i 1964. Beim Abbruch des Prof i ls 
zwischen den F l ächen Nr . I —II., 35 — 80 om tief, übe r dem Ofen. I nv . -Nr . : 67.177.4. Wandruchs tück eines 
schmalwandigen K r u g e s unter einer Ril le, e inget ief te Wellenlinie, gu te r , homogener , typisch Tokoder , 
g raue r Grund mit bräunl ichgrüner Glasur . E r h . H : 5,3 cm, Wst : 0,4 cm. 
9. Wandbruchstück eines Kruges. Fo : Tokod — E. Ausgrabung von V. L á n y i 1964. Beim Abbruch des Prof i l s 
zwischen den F lächen N r . I I I - V I I . 8 0 - 1 2 0 cm t ief . Inv. -Nr . : 67 .208 . i l . Auf der k le inen Scherbe, groß-
bögige, eingetiefte Wellenlinie. Tokoder , grauer G r u n d mit glänzender, gelblichgrüner Glasur. Erzeugn i s 
aus Tokod. E r h . H : 2,6 cm, Wst : 0,5 cm. 
10 .Randbruchstück einer großen Schüssel. F o : Tokod — E . Ausgrabung von M. Kelemen 1979. Fläche N r . I . 
75 — 85. cm tief, spä t römische Schicht . Inv . -Nr . : 82.1.20. Waagerechter R a n d mit f ü n f Rillen geteilt , mi t 
hoher , innerer Randle i s t e . Grauer G r u n d , gelblichgraue Oberf läche. Ü b e r den oberen, schwarzen Schicht , 
gu t e g r ü n e Glasur. Erzeugnis aus Tokod . E r h . H : 1,5 cm, R b r . : 3,1 cm, Ws t . : 0,9 cm. 
II .Randbruchstück einer Schüssel. Fo: Tokod — E. Ausg rabung von M. Kelemen 1979. Westlicher Teil der 
F läche Nr . IV. 38 — 43 t ief . Inv.-Nr. : 82.4.13. B r u c h s t ü c k einer kleiner Schüssel m i t nach innen k a n t i g 
b rechenden R a n d . Ziegelfarbiger, homogener Grund , innen und auf der äußeren Rand le i s t e gute, gelb-
l iehbraune Glasur. E r h . H : 2,4 cm, W s t : 0,6 cm. 
12. Reibschüsselrandfragment. Fo : Tokod — E . Ausgrabung von M. Kelemen 1979. Fläche N r . IV. östlicher Teil, 
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43 — 70 cm tief. I nv . -Nr . : 82.4.30. Dicker l iani l , s t a rk aufs tehende innere Randleis te , auf d e m R a n d k r a g e n 
s ta rk einget ief te Wellenlinie. Schwarzgrauer Grund, ziegelfarbige Oberf läche , gute, abe r löcherige, grüne 
Glasur. E r h . H : 4 cm, R b r : 2,7 cm, W s t : 0,7 cm. 
13. Bruchstück einer tiefen Schüssel. Fo: Tokod — E. A u s g r a b u n g von M. Kelemen 1979. Wes t l i cher Teil 25 — 38 
cm t ief . Inv.-Nr. : 82.7.22. Der Rand w u r d e durch eine t iefe Rille entzweigetei l t . Grauer Grund , gelblich-
graue, obere Schicht, g u t e glänzende, a b e r löcherige, b r a u n e Glasur. E r h . H : 4,3 cm, R b r : 1,3 cm, Wst : 
0,5 cm. 
14. Randbruchstück einer Reibschüssel, F o : Tokod — E. Ausgrabung von M. Kelemen 1979. Aus dem Schut t 
zwischen den Flächen N r . VI . und der west l ichen W a n d bis 100 cm. Inv . -Nr . : 82.6.30. Ein wenig ausladenden 
Rand , m i t hoher innerer Randleiste. Hel lbrauner Grund , auf der dunkelziegelfarbigen Ober f läche zerstreute 
Glasur tupfen und St re i fen . Erh .H: 2 c m , R b r : 3,3 cm, W s t : 1,1 1,2 cm. 
15. Reibschüsselfragment. F o : Tokod — E. Ausg rabung von M. Kelemen 1979. Östlicher Teil bis 74 ein. Inv. -Nr . : 
82.4.77. Das dicke B r u c h s t ü c k ist homogen ziegelfarbig, u n t e r dem R a n d t i e f ro t bemalt , im Inneren die feine 
Kieselbes t reuung mit g u t e r bräunl ichgrüner Glasur bedeck t . Es unterscheidet sich s ta rk von den Tokoder 
Erzeugnissen. E r h . H : 7,8 cm Wst: 1,1 —1,2 cm. 
16. Reibschüsselfragment. F o : Tokod — E . Ausg rabung von M. Kelemen 1979. Nördl icher Teil Iiis til cm. Inv.-Nr. : 
82.7.57. Die Randle is te ist vers tärk t . Grauer Grund , hellgelbe Ober f läche mit gelbl ichgrüner Glasur. 
Erzeugnis aus Tokod. E r h . H : 1,6 cm, R b r : 3 cm, W s t : 0,5 cm. 
17. Wandbruchstück eines Kruges. Fo: Tokod — E. Ausgrabung von M. Ke lemen 1979. Fläche N r . VII I westlieh 
von der Wand , N-W E c k e , 48 cm t ief . Inv . -Nr . : 82.8.22. Ans dünnwandigem Krug, auf der Schulter zwei 
Rillen. Grauer , r auher G r u n d , auf der weißen , oberen Schicht gelblichgrüne, mat ( gebrannte Glasur. Erzeugnis 
aus Tokod. Kehlbrand, E r h . H : 7,2 cm, Wst : 0,5 cm. 
18. Mundbruchs tück eines Kruges . Fo: Tokod — E. Ausg rabung von М. Kelemen 1979. West l icher Teil aus dem 
Suchgraben 152 cm t ief . Inv.-Nr.: 82.5.93. Ausladender doppel te Rand , g r aue r Grund, ziegelfarbige, obere 
Schicht au f dem Mund, gu te , grüne Glasur . Erzeugnis a u s Tokod. E r h . H : 3,5 cm, Mdm: 7,6 cm, Wst : 0,6 — 
0,7 cm. 
19. Bodenbruchstück einer tiefen Schüssel. F o : Tokod — E . Ausgrabung von M. Kelemen 1979. Östlicher Teil des 
Schni t tes Nr. 111. Zwischen spätrömischen Mauern in der Ecke, 80 tief. I nv . -Nr . : 82.3.59. In dem auf kleinem 
Fuß s t ehende Bodenbruchs tück laufen zwei Rillen r ingsum. Grauer G r u n d , weiße, r a u h e Oberfläche, auf 
dem schwarzen, oberen Schicht , gute gelbl ichgrüne Glasur , Erzeugnis aus Tokod. E r h . H : 1,5 ein, Bdm: 6,3 
cm, Wst : 0,7 cm. 
20. Halbsbruchstück eines Kruges. Fo: Tokod — E. Ausgrabung von M. Kelemen 1979. Schni t te Nr . V. 63 —95 cm 
tief. Inv . -Nr . : 82.5.37. Auf dem Krugha l s doppel te Ring , da run t e r verbre i te t sich die W a n d . Zi< gelfarbiger 
Grund, m i t r auh angeb rann te r , grüner Glasur . Erzeugnis aus Tokod. Kehlbrand, E r h . H : 6,6 cm, Erh .Dm: 6,4 
cm, W s t : 6,4 cm. 
21. Schulterbruchstück eines Kruges. Fo: Tokod - E. Ausg rabung von M. Kelemen 1 979. Fläche N r . V. Neben dem 
nördlichen Profil 60 cm t ie f . Inv.-Nr.: 82.5.26. Uber der Stelle des abgebrochenen Henkels zwei Rillen. Auf 
dunke lb raun gebrann tem Grund, schwammig , schwarzgebrannte , grüne Glasur . Fehlbrand. E r h . H : 5 cm, 
Wst : 0,4 cm (Abb. 23, в) 
Abb. 12. 
1. Hals- und Schulterbruchstück eines Kruges. F o : Tokod E . Ausgrabung von M. Kelemen 1979. Fläche N r . 
VI I I . westl ich von der W a n d , nordwestl iche Ecke. 48 c m t ief . Inv.-Nr.: 82.8.22. Auf dem Krugha l s breite, 
tiefe Rille, da run te r zwei kleine Rillen, d a r u n t e r die K r u g w a n d flach ged rück t . Gräunl ichweißer Grund, auf 
der weißen, oberen Schicht helle, gelblichgrüne Glasur mi t a n h a f t e n d e n Tonkrümchen . Erzeugnis aus Tokod. 
Fehlbrand, E r h . H : 7 cm, W s t : 0,6 — 0,7 cm. 
2. Wandbruchstück eines Kruges (?)• Fo : T o k o d — E. Ausgrabung von M. Kelemen 1979. F l äche Nr. IV. 
38—43 cm tief. Inv . -Nr . : 82.4.11. Auf d e m Halsteil und u n t e r einer t iefen Rille am Schul ter te i l eine Reihe 
von t iefen, runden E inkerbungen . Grauer Grund, ziegelfarbige Oberfläche, auf der weißen, o b e i i n Schicht 
gute, g rüne Glasur, auf de r in kleinen F l ecken T o n k r ü m c h e n zerstreut s ind. Erzeugnis aus Tokod. E r h . H . : 
8,5 cm, W s t : 0,4 cm. 
3 .Henkelbruchstück eines Kruges. Fo: Tokod — E. Ausg rabung von M. Ke lemen 1979. Beim Abbruch des 
Profils der Fläche Nr. IV—V; Inv.-Nr.: 82.4.205. Das u n t e r e Halsbruchs tück ist mit zwei Rillen dreigeteilt . 
Weißer, homogener G r u n d , m i t hellgrünlichgelben Glasur . Erzeugnis aus Tokod . E r h . H : 4,7 cm, Henkelbr : 
4,7 cm, W s t : 1,2 cm (Abb. 24, 10). 
4. Mundbruchstück eines Kruges. Fo: Tokod - E . Ausgrabung von M. Kelemen 1979. Fläche Nr. V. 63 —95 cm 
tief. Inv. -Nr . : 82.5.38. Großer , eckig ausgebi ldeter R a n d , innen tiefe Rille. Grauer , homogener Giund, mi t 
dunkelgelbl ichgrüner Glasur . Erh .H: 5,2 c m , R b r : 1,3 c m W s t : 0,7 cm. 
5. Mundbruchstück eines großen Oefässes. F o : Tokod E. Ausgrabung von M. Kelemen 1979. Westl icher Teil 
von dem Abbruch der Ober f läche mit Tegulen 1 15 cm t ief . Inv.-Nr. : 87.7.158. Der schräg nach außen s tehende 
Rand ist a u ß e n mit Ril len profiliert. Hellgelber Grund , au f dem R a n d angebrann te , g rüne Glasur, außen 
gelbe Glasur tupfen . Feldbrand. E rh .H: 8 c m , W s t : 0,6 — 1 cm, (Abb. 23, 1). 
6. Bruchstück einer zweilienkeligen Schale. F o : Tokod — E. Ausgrabung von M. Kelemen 1979. Westl icher Teil 
der F läche Nr . IV. 38 — 43 c m tief. Inv . -Nr . : 82.4.14. Von der großen zweihen kel igen Schale ist eine Henkel-
s tumpf e rha l t en geblieben, un te r diesem einget ief te Kei l re ihe, da run te r dieselbe, aber mit entgegenstel l ter 
R ich tung . Ziegelfarbiger Grund , dunke l ro te Bonmlung, de ren Spuren auch innen erha l ten geblieben ist. 
Außen g r ü n e Glasur. E r h . H : 5 cm, H e n k e l b r : 2,4 cm, W s t : 0,6 cm. 
7. Mund- und Henkelbruchstück eines Kruges ( ?)• Fo: Tokod — E. Ausgrabung von M. Kelemen 1979. Fläche 
Nr . V I I I . 0 — 34 cm tief. Inv.-Nr. : 82.8.38. Bei dem Ansa t z s tück des Henkels zngenart ige, hervors tehende 
Zierde, auf dem dicken Henkel in drei R e i h e n e inges tempel te Kreise. Ziegelfarbiger G r u n d , dunkelrote 
Bemalung mit grünen Glasurspuren. E r h . H : 4,5 cm, H e n k e l b r : 3 cm, Wst : 0,5 cm. 
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8. Wandbruchstück einer Schale. Fo : Tokod — E . Ausgrabung von M. Kelemen 1979. Fläche N r . 1IT. östliche 
Ecke , von der Fläche zwischen den römischen Mauern, 80 cm t ief . Inv.-Nr.: 82.3.62. Auf de r W a n d der 
s tumpfkegel förmigen , dünnwandigen Schale l äu f t eine dicke Leis te r ingsum. Grauer Grund, weiße, rauhe 
Oberf läche . Auf der oberen schwarzen Schicht hellgelblichgrüne Glasur, Erzeugnis aus Tokod. E r b . H : 4,2 cm, 
W s t : 0 , 5 - 0 , 6 cm. 
9. Henkelbruchstück einer Scinde. Fo: Tokod — E. Ausgrabung von M. Kelemen 1979. Fläche Nr. Г. spätrömische 
Schicht , 75 — 85 cm tief . Inv. -Nr . : 82.1.19. S ta rk gebogener, d icker Henkel, r a u h e r , weißer G r u n d , hellgelbe 
Glasur . E r h . H : 4,2 cm, Hcnke lb r : 2,5 cm, Henkeldicke: 1,1 c m . 
10. Tonlampe. Fo: Tokod — E . Sammlung von G. Szepessy. Bei d e m Gebäude m i t Fresken. I nv . -Nr . : 58.34.1. 
Dickwandige r u n d e L a m p e mi t r undem Discus und Olloch. F ragmen t i e r t , auf d e m Boden oberflächliche 
Drehspuren und eingetief tes X Zeichen. Ziegelfarbig mi t bräunl ichgrüner Glasur. H : 3,6 cm, L ä n g e : 8,2 cm, 
Bre i te : 6,3 cm, B d m : 3,7 em, Wrst: 0,5 cm (Abb. 25, 2). 
1 I. Wandbruchstück einer Schale. Fo : Tokod — E. Ausgrabung von M. Kelemen 1979. Fläche Nr. TV. Zwischen 
der kieseligen Oberf läche und dem östlichen Profil aus der gemischten E rde , 80 124 cm t ie f . Inv.-Nr. : 
82.4.116. Das Bruchs tück ist mi t vier Rillen geteil t , da run te r eine Reihe von keilförmigen E in t i e fungen . 
Hellgelber Grund, außen gute , bräunl ichgrüne Glasur. E r h . H : 3,6 cm, Wst : 0,6 cm. 
12 .Schüssel . Identisch mit Abb. 1, 17 
Abb. 13. 
1. Schüsselbruchstück. Fo : Tokod. Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1965. Innere Seite des öst l ichen Turmes. 
Inv . -Nr . : 70.496.7. Das mi t Wel lenornament ik und mi t E inke rbungen verzierte Sehüsselbruehstück gehört zu 
der Schüssel Abb. 10, 12 ( Inv. -Nr . : 70.488.1.) Fehlbrand. 
2. Schüsselbruchstück. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1961. G e b ä u d e vor d e m Hor reum. 
Inv . -Nr . : 70.617.7. Die Leiste des waagerechten R a n d e s ist m i t ovaler , e ingedrückter Verzierungsreihe und 
mit e inget ief ter Wellenlinie geschmückt . Hellgelber Grund, he l lgrüne Glasur, u n t e r dem R a n d in Tupfen. 
Erzeugnis aus Tokod. E r h . H : 1,4 cm, R b r : 2,4 W s t : 0 , 7 - 0 , 9 c m (Abb. 24, 4). 
3. Schüsselbruchstück. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1964. Neben der Südwand des Hor reums , 
I nv . -Nr . : 70.616.6. Die Leiste des eckig ausgebi ldeten Randes ist gezackt . Hel lbrauner Grund auf d e r schwar-
zen, oberen Schicht bräunl ichgrüne, gute Glasur. Erzeugnis aus Tokod. E r h . H : 1,4 cm, R b r : 0,8 cm, Wst : 
0 , 5 - 0 , 8 cm (Abb. 22, 9). 
4. Randbruchstück einer Schüssel. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1969. Aus dem südöst l ichen 
Ende des Suchgrabens e-e, bei der Wand . Inv . -Nr . : 70.632.7. Den dicken, waagerechten R a n d teilen zwei 
Rillen. Ziegelfarbiger, homogener Grund his zur Randle is te mit gu t e r , gelbliohgrüner Glasur bedeck t . E rh .H : 
1,6 em, R b r : 2,2 cm, W s t : 0,6 em. 
5. Randbruchstück einer Schüssel. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1967. Bei de r südlichen 
Wand des Hor reums . Inv.-Nr. : 70.616.7. Eckiges R a n d b r u c h s t ü c k einer t iefen, großen Schüssel, die Rand-
leiste ist gezackt, der R a n d mi t einer Rille geteil t . Grauer G r u n d , ziegelfarbige Oberf läche mi t bräunlich-
grüner Glasur bedeckt . Die schwere Schüssel ist s ekundär g e b r a n n t (geraucht). E r h . H : 6 cm, R b r : 2,4 cm, 
W s t : 0,7 cm (Abb. 22. 4). 
6. Randbruchstück einer Schüssel. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1961. Schut t des T u r m e s SO. 
Inv . -Nr . : 70.571.10. Innen auf dem waagerechten R a n d mit gezack te r Leiste, l ä u f t eine Rille r i ngsum. Gelber 
Grund , schwarze obere Schicht, Übergang von hell- bis dunke lgrüner Glasur. Erzeugn i s aus T o k o d . E r h . H : 
1,6 cm, R b r : 2,4 cm, Wst : 0,6 cm. 
7. Randbruchstück einer Schüssel. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1967. Schutt des westl ichen 
Turmes . Inv.-Nr. : 70.593.18. Dünnwandige Schüssel, mi t leicht aus landendem R a n d . Grauer G r u n d , ziegel-
farbige Oberfläche, bräunl ichgrüne Glasiu'. E r h . H : 3,4 cm, R b r : 2,1 cm, Wst : 0,6 cm. 
8. Randbruchstürk einer Schüssel. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1960. Innerer S c h u t t des 
Neben tu rmes N0 2 . Inv. -Nr . : 70.550.2. Auf dem waagerechten R a n d zwei Rillen. Graubrauner G r u n d , gute, 
g rüne Glasur bis zur äußeren Randle is te . E r h . H : 3,5 cm, R b r : 2,5 cm, Wst : 0,6 cm. 
9. Bodenbruchstück einer Schüssel. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1960. E c k t u r m N aus dem 
Schut t . Inv.-Nr. : 70.593.57. Flache Schüssel mit f l achem Standr ing . Hel lbrauner Grund , hel lbräunlichgrüne, 
m a t t g e b r a n n t e Glasur mi t winzigen Tonkrümchen bestreut . Fehlbrand. E r h . H : 2,2 cm, Bdm: ca . 13 cm, 
Wst : 0,8 cm. 
10. Schüsselfragment. F o : Tokod Cas t rum, Ausgrabung von A. Mócsy 1961. Innerer Schu t t dos T u r m e s N 0 , . 
Inv.-Nr. : 70.548.1. Der waagerechte R a n d der dicken Schüssel ist d ich t gerippt, innen die Schüssel spärlich 
ger ippt . Röt l ichgrauer , homogener Grund , innen dichte , glänzende, gelblichgrüne Glasur. E r h . H : 7,4 cm, 
R b r : 2,7 cm, Wst : 0 , 5 - 0 , 9 cm. 
1 1. Randbruchstück einer Reibschüssel. F o : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy I960. S t reufund . Inv . -Nr . : 
70.638.1. Bogenförmig ausladendes R a n d b r u c h s t ü c k einer großen Reibschüssel mi t Ausguß. Ziegelfarbiger 
Grund , graue , schwarze, obere Schicht, innen gute bräunl ichgrüne Glasur. R d m : ca. 38 cm, R b r : ca . 6 ein, 
Wst : 1 - 1 , 2 cm. 
12. Randbruchstück einer Reibschüssel. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1960. Suchgraben Nr . 1. 
Inne re r Schu t t des E c k t u r m e s N . Inv . -Nr . 70.546.30. Auf dem aus ladenden R a n d Bruchtei l des Ausgusses. 
Grauer Grund , ziegelfarbige Oberf läche, innen g r ü n e Glasur. E r h . H : 1,8 cm, W s t : 0,7— I cm. 
13. Randbruchstück einer Reibschüssel. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1969. Suchgraben ß-ß, von 
Niveau der W a n d . Inv.-Nr. : 70.634.1. Sehr gut bearbei te te Schüssel, de r waagerechte R a n d mit Ri l len in drei 
Teile getei l t , innen ger ippt . Ziegelfarbiger, homogener Grund, i nnen gute s t a rke grünl ichbraune Glasur . 
E r h . H : 5 cm, R b r : 2,7 cm, Wst : 0,8 — 1,2 cm. 
14. Randbruchstück einer Reibschüssel. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1960. E c k t u r m N . Inv . -Nr . : 
70.545.2. Von der Schüssel ist die bis zum Ausguß gebogene innere Randleiste e rha l ten geblieben. Grauer 
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Grund, dunkel, ziegelfarbige Oberf läche, gute , ge lbl ichbraune Glasur, a m R a n d nu r Glasur tupfen . E r h . l l : 
2,2 cm, R b r : 3,6 cm, W s t : 1 cm. 
15. Randbruchstück einer Reibschüssel. F o : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1960. S t r e u f u n d . Inv . -Nr . : 
70.541.41. Die Randle i s te wulstig. Grauer Grund , hellgelbe Oberfläche, auf der schwarzen, oberen Schicht 
grünlichgelbe Glasur, die auf dem R a n d über f loß . Innen s ind Tonkrümchen und Tonp lä t t chen unregelmäßig 
a n h a f t e t . Fehlbrand. E r h . H : 3 cm, R b r : 3,2 cm, W s t : 0 , 6 - 1 , 3 cm (Abb. 21, 2). 
16. Randbruchstück einer Reibschüssel. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1961. Gebäude vor d e m 
Horreum. Inv.-Nr. : 70.617.6. Bruchs tück eines großen Randes . Grauer Grund, ziegelfarbige Oberfläche, 
röt l ichbraune Glasur tupfen . R b r : 3,6 cm, W s t : 1,1 cm. 
17. Randbruchstück einer Reibschüssel. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1965. Horreum, Schu t t . 
Inv . -Nr . : 70.618.7. Auf dem inneren R a n d l äu f t eine t iefe Rille r ingsum. Weißer G r u n d , hellgelbe Ober-
f läche, unebene, gelblichgrüne Glasur von der äuße ren Randle is te bis zum inneren Boden der Schüssel. 
Erzeugnis aus Tokod. E r h . H : 2,2 cm, R b r : 3,2 cm, W s t : 0 , 8 - 1 , 3 cm 
Abb . 14. 
1. Reibschüsselbruchstück. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1960. Suchgraben Nr . 2. Innere Seite 
der Mauer, Auf schü t t ung bei der von О bis SO re ichenden Mauerf lucht . Inv . -Nr . : 70.566.1. Un te r der schräg 
hervor t re tenden, inneren Randle is te eine Rille. Ziegelfarbiger, homogener Grund, sehr dichte , bräunl ichrote 
Glasur, auf dem R a n d ro te Bemalung, wenig Glasur. I n der Schüssel nach oben schü t t e r werdender , gu te r , 
weißer Kieselbewurf . E r h . H : 9 cm, R b r : 2,2 cin, W s t : 1—1,1 cm. 
2. Randbruchstück einer Reibschüssel. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1967. Schut t aus d e m 
T u r m W. Inv.-Nr. : 70.593.20. Waagerech t s tehender R a n d , gelber G r u n d , schwarze, obere Schicht, unregel-
mäßige, ma t t e , g rüne Glasur, innen a n h a f t e n d e zwei Kieselstücke. Erzeugnis aus Tokod . E r h . H : 4,8 cm, 
Rbr : 3 cm, W s t : 0 , 8 - 1 cm. 
3. Randbruchstück einer Reibschüssel. Fo: Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1966. S t r eu fund . Inv . -Nr . : 
70.638.1. Schwere Schüssel, hellziegelfarhiger homogener Grund, von der inneren Randle i s te , gute b räun-
lichgrüne Glasur, a m R a n d e n u r ein-zwei Tupfen . E r h . H : 3,4 cm, R b r : 3,4 cm, W s t : 1 —1,2 cm. 
4. Randbruchstück einer Reibschüssel. Eo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von G. Alföldy 1959. » Várberek« Such-
graben Nr . 1. nördlicher Teil, 30—60 cm t ief . Inv . -Nr . : 70.527.6. Der Rand te i l s t eh t schräg in »V« F o r m . 
Hellgelber Grund , die grüne Glasur b r ann t e auf den beiden Seite m i t Tonkrümchen zusammen . Erzeugnis 
aus Tokod. Fehlbrand. E r h . H : 6,4 cm, R b r : 3,1 cm, W s t : 0,8 cin (Abb. 21, 3). 
5. Randbruchstück einer Reibschüssel. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1960. S t reufund . I nv . -Nr . : 
70.541.40. Der bogenförmig ausladende, schmale R a n d ist mi t vier Ri l len geteilt. Grauer Grund, die Ober-
f läche ist hellgelb. Auf der weißen, oberen Schicht grünlichgelbe Glasur, hie und da zers t reu te Tonkrümchen . 
Erzeugnis aus Tokod. E r h . H : 3 ein, R b r : 3,4 cm, W s t : 0,5 cm. 
6. Bruchstück einer Reibschüssel. Fo: Tokod Cas t rum. Ausg rabung von A. Mócsy 1967. T u r m W , Schut t , I nv . -Nr . : 
70.593.19. Die kleine Schüssel ist mi t drei Hillen verz ier t . Hellgelber, r a u h e r Grund, schwarze, obere Schicht , 
dunklere und hel lgrüne Glasur bis zur Randle is te . I n n e n unregelmäßige Kieseimig in Gruppen . Erzeugnis aus 
Tokod. E r h . H : 7,8 cm, R b r : 2,8 cm, W s t : 0 , 7 - 1 , 8 cm. 
7. Bruchstück einer Reibschüssel. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1963. Suchgraben Nr . 22. 
0 — 90 cm. T u r m W. Inv . -Nr . : 70.595.8. Innen mit Ril len ger ippt . Hellgelher Grund, übe r der oberen schwarzen 
Schicht gelblichgrüne Glasur, nu r ein weißer Kieselstein blieb erhal ten. Erzeugnis aus Tokod . E r h . H : 5,8 cm, 
R b r : 2,8 cm, W s t : 1 cm. 
8. Bodenbruchstück einer Reibschüssel. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1964. Bei der S-Wand des 
Horreums. Inv . -Nr . : 70.616.9. Bruchs tück einer g roßen Schüssel, hel lbrauner G r u n d , schwarze, obere 
Schicht, g rüne Glasur bedeckt die s ta rk abgewetz ten Kiesel. Erzeugnis aus Tokod. E r h . H : 1,5 cm, B d m : 
8,8 cm, W s t : 0,8 cm. 
9. Schüsselbruchstück. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1966. S t r eu fund . Inv . -Nr . : 70.638.4. 
Unte r dem aus ladenden R a n d die Schüsselwand ist geknickt . He l lb rauner , r auher Grund , innen b r a n n t e 
die Glasur gelblich braun , außen h a f t e t e sich an Glasur ein roter Tonk lumpen . Erzeugnis aus Tokod. Fehlbrand. 
E r h . H : 5,7 cm, R b r : 1,8 cm, W s t : 0,8 cm. 
10. Bodenbruchstück einer Reibschüssel. Fo : Tokod C a s t r u m . Ausgrabung von A. Mócsy 1960. Schut t aus d e m 
hufeisenförmigen T u r m von der SO Seite. Inv . -Nr . : 70.572.11. Von einer großen, dicken Schüssel, übe r der 
Kieselung zwei Rillen. Grauer Grund , ziegelfarbige Oberfläche, die winzigen, weißen Kiesel sind mi t gu te r , 
grüner Glasur bedeckt . E r h . H : 8 cm, W s t : 1,2 — 2 cm. 
11. Bodenbruchstück einer Reibschüssel. F o : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1960. S t reufund . I nv . -Nr . : 
70.541.1. Die Schüssel mit dicken Boden ist g r augeb rann t , zwischen den grauen u n d weißen unregelmäßig 
zerstreuten Kieseln grüne Glasur. E r h . H : 6 cm, B d m : 9,6 cm, W s t : 0,2 cm 
Abb. 15. 
1. Bruchstück einer Reibschüssel. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1966. S t reufund . Inv . -Nr . : 
70.638.5. Große Schüssel mit gebogenem R a n d , ziegelfrabiger Grund , hellgelbe Oberf läche , auf der schwarzen, 
oberen Schicht innen hellgelblichgrüne Glasur, a u ß e n nur gelbliche Tupfen . Die ganze Oberfläche s t a r k 
durchgebrannt , gesprungen. Erzeugnis aus Tokod. Fehlbrand. H: 10 cm, Mdm: ca. 11 cm, R b r : 4,2 cm, W s t : 
0,5 — 1,1 cm. 
2. Bruchstück einer Reibschüssel. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1967. Suchgraben N r . 24. 
(Äußerer Suchgraben an der NO Seite) Schu t t . I n v . - N r . : 70.620.6. Sehr schrägwandig, schmaler R a n d , innen 
gerippt , außen un te r dem R a n d runde , e inget ief te Löcher. Dunke lgrauer Grund, ziegelfarbige Oberf läche , 
die übe rb rann te Glasur ist l i lafarbig. Die spärl iche Kieselung ist in Gruppen getei l t . Deformier t , löcherig, 
blasig. Fehlbrand. H : 6,4 cm, M d m : ca. 24 cm, W s t : 0,7 - 0 , 8 cm (Abb. 21, 1). 
Acta Archaeologica Academiac Scientiarum Hungaricae 43, 1991 
g l a s i e r t e k e r a m i k a u s t o k o d 115 
Abb. 15. Tokod. Glasierte Keramik aus der Fes tung 
8* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum llungaricae 43, 1991 
116 
й. в . b ó n i s 
3. Wandbruchstück einer Schüssel. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1963. Suchgraben N r . 22. 
T u r m W , 0 — 90 cm t ief . Inv . -Nr . : 70.595.7. U n t e r dem Rand der ha lbkugel förmigen Schüssel außen eine, 
innen zwei Rillen. Grauer Grund, schwarze, obere Schicht, gute, b räunl ichgrüne Glasur . H : 5 cm, M d m : ca. 
24 cm, B d m : ca. 15 cm, W s t : 0,8 — 1,2 cm. 
4. Wandbruchstück einer Schüssel. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1961. Turm SO, über dem 
Terrazzo. Inv . -Nr . : 70.570.54. Bruchs tück einer kleinen, we i tmund igem dickwandigen Schüssel, a m R a n d 
zwei Ril len. Grauer Grund , he l lb raune Oberf läche, schwarze obere Schiebt, g r ü n e Glasur. Erzeugnis aus 
Tokod. E r h . H : 2,7 cm, R b r . : 1,2 cm, W s t : 0,8 cm. 
5. Wandbruchstück einer Schüssel. F o : Tokod Cas t rum. Ausgrabung v o n A. Mócsy 1961. Turm SO, über d e m 
Terrazzo. Inv.-Nr. : 70.570.24. Waagerech te r R a n d , innen eine Rille. Ziegelfarbiger, homogener Grund , gute , 
bräunl ichgrüne Glasur. E r b . : 2,6 cm, W s t : 0,6 cm. 
6. Randbruchstück einer Schüssel. F o : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1963. Suchgraben N r . 22, 
T u r m W 0 — 90 cm t ief . Inv. -Nr . : 70.595.6. Kle ine Schüssel m i t eingebogenem R a n d . Hellgelbe]' G r u n d , 
schwarze, obere Schicht , grünlichgelbe Glasur, innen vollständig, a u ß e n nur in T u p f e n . Erzeugnis aus Tokod. 
E r h . H : 2,5 cm, W s t : 0,4—0,6 cm. 
7. Bruchstück einer Schüssel. Fo: Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1961. T u r m SO, Schu t t . I n v . - N r . : 
70.571.11. Kleine Schüssel mi t wuls t igem R a n d und hervor t re ten der Schulter . Grauer Grund , schwarze 
obere Schicht, gu te hellgelblichgrüne Glasur, außen nur in T u p f e n . Erzeugnis aus Tokod. H : 3,5 cm, 
M d m : ca. 17 cm, W s t : 0,5—1 cm. 
8. Halsbruchstück eines Kruges. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1967. Suchgraben P . Inv. -Nr . : 
70.626.7. Zylinderförmiger Hals eines kleinen Kruges , der sich mi t einen Knick nach unten verbre i te t , der 
Henke l mit rundem Durchschn i t t ist abgebrochen. Grauer Grund , an der schwarzen oberen Schicht gelb-
l ichgrüne Glasur. E r i i .H : 2,6 cm, E r b . D m : 2 cm, W s t : 0,4 cm. 
9. Bodenbruchstück eines Kruges. F o : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1964. Bei der S -Wand des 
H o r r e u m s . Inv . -Nr . : 70.616.10. Dicker K r u g m i t konkavem Bodente i l innen ge r ipp t . Ziegelfarbiger, homo-
gener Grund mit Spuren einer rö t l i chbraunen Glasur. Sekundär du rchgebrann t , geschmaucht . E r h . H : 8,1 cm, 
B d m : 4,9 cm, W s t : 0,6 cm. 
10. Bruchstück eines Kruges. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1966. S t r e u f u n d . Inv . -Nr . : 70.638.9. 
Enghalsiger , schmalwandiger K r u g mi t kugeligem Bauch, Graue r Grund, schwarze , obere Schicht , gelb-
l ichgrüne, glänzende, löcherige Glasur . E ine Seite des Halses glasurlos, an der Schul ter anha f t ende , m a t t e 
Tonkrümchen . Erzeugnis aus Tokod . Fehlbrand. E r h . H : 7,1 cm, E r h . M d m : 1,5 cm, Wst : 0,3 cm. 
11. Krug in Bruchstücken. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1960. Auße r der NO Lagermauer . 
Inv . -Nr . : 70.537.28. Schmalwandiger , kugeliger K r u g von 11 S tücken zusammengeklebt . An der Schul ter 
dre imal zwei Rillen. Hellgelber Grund , gute , g rüne Glasur, hier u n d da ü b e r b r a n n t , blasig. Die einzelnen 
Bruchs tücke sind in verschiedenen F a r b e n gebrann t . Erzeugnis a u s Tokod. Fehlbrand. E r h . H : 17,5. B d m : 
4,5 cm, Wst : 0,4 cm (Abb. 25, 3). 
Abb. 16. 
1. Bruchstück einer Schale. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1960. E c k t u r m N, aus dem Schut t 
Inv . -Nr . : 70.543.2. W a n d s t ü c k einer kleinen, fe inen Schale, R a n d gebrochen. Hellgelber Grund , innen gute, 
hellgelblichgrüne Glasur. An der äußeren W a n d zwischen Ril len anha f t ende r Tonk lumpen . Erzeugnis aus 
Tokod. Fehlbrand. E r h . H : 5,7 cm, W s t : 0,5 cm. 
2. Bruchstück einer Schale. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von G. Alföldy 1959. „Várberek" . Suchgraben 
Nr . 1. Außenseite der Mauer 90 —110 cm tief . Inv . -Nr . : 70.522.4. U n t e r dem R a n d der geradwandigen kleinen 
Schale zwei Rillen, da run te r kei l förmige E in t i e fungen . Die Spur des abgebrochenen Henkels ist ziemlich 
groß. Ziegelfarbig, grünlichgelbe Glasur. E r h . H : 3,3 cm, W s t : 0,5 cm. 
3. Wandbruchstück eines Kruges. F o : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1961. Turm SO über dem 
Terrazzo. Inv . -Nr . : 70.570.15. Auf dem W an d b ru ch s t ü ck u n t e r der e inget ief ten Wellenlinie, eine Rille, 
d a r u n t e r eine Re ibe von runden einget ief ten Mustern und eine zweite Wellenlinie. Gräulichweißer Grund , 
weiße, obere Schicht, gute hellgelblichgrüne Glasur. Erzeugnis aus Tokod. E r h . H : 4,7 cm, W s t : 0,4 cm 
(Abb. 24, 5). 
4. Wandbruchstück eines Kruges (?). Fo : Tokod Cas t rum. A u s g r a b u n g von A. Mócsy 1960. Se i t en tu rm NO, 
innerer Schut t . l uv . -Nr . : 70.550.18. Un ten auf den Gefäß m i t W a n d k n i c k f ü n f , schmale Ril len. Hellziegel-
farbiger , homogener Grund , die Bestre i tung mi t Tonkrümchen m i t der hellgelben Glasur bedeckt . Erzeugnis 
aus Tokod. E r h . H : 6,3 cm, W s t : 0,6 cm. 
5. Wandbruchstück eines Kruges. F o : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1963. Innen der Lage rmaue r 
S-W2 0 — 120 cm t ief . Inv . -Nr . : 70.588.5. Am ausladenden Ha l s senkrechte Ril le und in waagerech te r Linie 
rechteckförmige Ein t ie fungen . Gelblichweißer, homogener G r u n d , hellgelblichgrüne Glasur, die die Ein-
t ie fungen ausfül l te , und in den G e f ä ß m u n d hineinf loß. Erzeugnis aus Tokod. E r h . H : 6,8 cm, W s t : 0,4 cm. 
6. Wandbruchstück eines Kruges. F o : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1963. S t reufund zwischen den 
T ü r m e N W , - N W j . Inv.-Nr. : 70.610.10. Sehr dünnwandiges , bei d e m Brennen deformier tes Bruchs tück am 
Hals u n d an (1er Schul ter zwei-zwei Ril len. Grauer Grund außen u n d innen bräunl ichgrüne Glasur. Erzeugnis 
aus Tokod. Fehlbrand. E r h . H : 6,6 cm, W s t : 0,4 cm. 
7. Gefäßbruehstück mit Halbmonden verziert. F o : Tokod Castrum. Ausgrabung von A. Mócsy 1960. Lage rmaue r 
NO, Schut t zwischen NO t u n d NO„. Inv . -Nr . : 70.549.10. Ziegelfarbiger Grund , die barbot inen H a l b m o n d e n 
sind in sehr guter , dunkelbräunl ichro ter Glasur bedeckt . E r h . H : 3,5 cm, W s t : 0,5 cm. 
8. Halsbruchstück eines Kruges. Fo :Tokod Cas t rum. Ausgrabung v o n A. Mócsy 1963. Suchgraben N r . 20. Mauer-
s t recke W—SW 2 , 0 — 120 cm. Inv . -Nr . : 70.591.5. Aus einem fein bearbe i te ten K r u g . Hellbrauner , homogener 
G r u n d hellgelblichgrüne Glasur. A m Hals ein anhaf t endes Tonkrümchen . Erzeugnis aus Tokod. Fehlbrand. 
E r h . H : 5,6 cm, W s t : 0,4 cm. 
Acta Archaeologica Academiac Scientiarum Hungaricae 43, 1991 
g l a s i e r t e k e r a m i k . a u s t o k o i j 117 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 43, 1991 
118 é . в . b ő n i s 
9. Hals- und Schulterbruchstück eines Kruges. Fo : Tokod Cast rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1960. Suchgraben 
Nr . 6. T u r m NW. , innere Schut t . Inv . -Nr . : 70.609.3. An der Schul ter bogenförmige E inkerbungen . Grünlich-
gelber Grund, schwarze, obere Schicht , gelblichgrüne Glasur. Erzeugnis aus Tokod. E r h . H : 5,1 cm, W s t : 
0,6 cm. 
10. Bruchstücke eines großen Kruges. F o : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1967. Schut t des Turmes W . 
Inv . -Nr . : 70.593.22. Ziegelfarbiger Grund , dichte, pe r lmut t e r sch immernde Glasur. Von den 5 Bruchs tücken 
auf dem einen be im Brennen a n h a f t e n d e Tonkrümchen . Fehlbrand. E r h . H : 7,4 cm, W s t : 0,8 cm. 
11 .Mund- und Henkelbruchstück eines großen Kruges. Fo: Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1964. 
Vor der Mauers t recke N -NO, aus d e m Gebäude (horreum). Inv. -Nr . : 70.612.4. Eckiger Henkel von e inem 
großen Krug mi t einem dreieckigem D a u m e n b l a t t , das sich dorn K r u g m u n d a n h a f t e t . Grober, gelblichgrauer 
Grund , grünlichgelbe Glasur in Tup fen . Erzeugnis aus Tokod. Fehlbrand. E r h . H : 4,9 cm, Henke lbr : 2,8 cm, 
W s t : 0,6 cm. 
12. Mund- und Henkelbruchstück eines Kruges, Fo : Tokod Cast rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1961. Turm N W , 
innerer Schut t . Inv . -Nr . : 70.606.18. Von dem bre i ten Mund aus laufender Henkel mit wellenförmig ab laufender 
Rippe . Grauer Grund , weiße, obere Schicht, hellgelblichgrüne Glasur, der innen profi l ier te Mundtel ist auch 
mi t Glasur bedeckt . Erzeugnis aus Tokod. E r h . H : 4 cm, Henkelbr : 3 cm, Henke l s tä rke : 0,9 ein, Wst : 0,4 cm 
(Abb. 24, 9). 
13. Henkel- und Schulterbruchstück eines großen Kruges. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1963. 
T u r m N W , un te r den inneren Bodenniveau. Inv . -Nr . : 70.603.1. Der große, f lache Henke l ist deformier t . 
Gehör t zu den Schul te rbruchs tück Inv . -Nr . : 70.003.5. Grauer Grund , ziegelfarbige Oberf läche, hellgelblich-
grüne Glasur bei dem Henkel , u n t e n a n h a f t e n d e Tonstüekchen. Erzeugnis aus Tokod. Fehlbrand. E r h . H : 
(Die Bruchs tücken zusammen) 18,5 cm, Henke lbr : 3,2 cm, Henke l s t ä rke : 1,4 cm, W s t : 0,6 cm 
Abb. 17. 
\. Henkelbruchstück eines Kruges. F o : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1960. Lage rmauer N O . 
Mauerschutt—zwischen N O , — N 0 2 . Inv. -Nr . : 70.549.17. Der Henke l wurde uneben mi t einer t iefen Ril le 
ausgearbei te t , u n t e n ein F ingere indruck . Grauer Grund, hellgelbe Oberf läche, hellgelblichgrüne Glasur . 
Erzeugnis aus Tokod. Er i i .H: 10,8 cm, Henkelbr : 1,4 cm, Henke ls tä rke : 1,4 cm. 
2. Henkelbruchstück eines Kruges. F o : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von G. Alföldy 1959. „Várberek" . Such-
graben Nr . 1. nördlich von der Mauer 50 — 70 c m t ief . Inv . -Nr . : 70.525.4. Der dreiteilige Henkel ist dick, 
hel lbrauner , homogener Grund, bräunl ichgrüne , gu te Glasur. E r h . H : 9 cm, Henke lb r : 3,3 em, Henke ls tä rke : 
0,7 em. 
3. Henkelbruchstück eines Kruges. F o : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1960. Seite SO, Suchgraben 
Nr . 5. Schut t aus dem Turm. Inv . -Nr . : 70.577.9. Der dicke Henkel m i t eckigem Prof i l ist ein wenig deformier t . 
Grauer Grund , hellgelbe Oberf läche , gute gelblichgrüne Glasur'. Erzeugnis aus Tokod. Fehlbrand. E r h . H : 
6,8 cm, Henkelbr : 2,5 cm, Henke l s t ä rke : 1,8 cm. 
4. Henkelbruchstück eines Kruges. F o : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1967. T u r m W, S c h u t t . 
Inv.-Nr. : 70.593.21. Flacher , deformier te r , dreiteiliger Henkel . Schwarze obere Schicht, grünlichgelbe 
Glasur. Erzeugnis aus Tokod. Fehlbrand. E r h . H : 7 cm, Henke lb r : 2,4 cm, Wst : 2,4 cm. 
5. Henkelbruchstück eines Kruges. F o : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1961. T u r m SO, Schicht 
übe r den Terrazzofußboden. I n v . - N r . : 70.570.70. I n der Mitte des d ickem Henkels m i t ovalem Durchschn i t t 
l äu f t eine t iefe Rille. Hel lbrauner Grund, schwarze obere Schicht , grünlichgelbe, helle, löcherige Glasur . 
Erzeugnis von Tokod. E r h . H : 6,4 cm, Henke lbr : 4 cm, Henke ls tä rke : 1,2 cm. 
6. Mundbruchstück eines großen Kruges. Fo : Tokod Cast rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1960. E c k t u r m N . 
Inv. -Nr . : 70.545.1. U n t e r dem schräg hervors tehenden R a n d Rille u n d da run t e r Wölbung nach innen, noch 
tiefer s tarke Ansa tzspuren des Henkels . Grauer Grund , ziegelfarbige Oberfläche, in der sehlechten, gelblich-
grünen Glasur sind a n h a f t e n d e Tonkrümehen . E r h . H : 7,2 cm, M d m : ca. 13 cm, R b r : 1,3 cm, W s t : 0,7 cm. 
7. Halsbruchstück eines Kruges. F o : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1969. Suchgraben ß,-ß, aus d e m 
Mauerniveau. Inv . -Nr . : 70.634.2. Das Bodenbruchs tück desselben K r u g ° s siehe an der Abb. 17, 10. D e r 
Hals verbre i ter t sich s tark . Grauer Grund, schwarze obere Schicht , g rüne Glasur. Erzeugnis aus Tokod 
E r h . H : 3 cm, W s t : 0,3 cm. 
8. Mund- und Henkelbruchstück eines Kruges. Fo : Tokod Cast rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1960. Lage rmaue r 
NO, Schut t zwischen NO]—NO, . Inv.-Nr. : 70.54.16. Dem t reppenar t igen R a n d k n ü p f t sich der zweiteilige, 
dicke Henkel an . Grauer Grund , ziegelfarbige Oberf läche, b räun l ichgrüne Glasur. E r h . H : 4 c m ' H e n k e l b r . 
2,8 cm, Henke l s tä rke : 2,7 cm. 
9. Halsbruchstück(?) eines Kruges. F o : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von G. Alföldy 1959. „Várberek" , Such-
graben Nr. 1. Mauerschut t auße r der Lagermauer 50 — 80 cm t ief . Inv . -Nr . : 70.521.1. Hellgrauer, r a u h e r 
Grund von Tokoder Typ, auf d e m zylindrischen Henkel innen g rüne Glasur tupfen . Erzeugnis aus Tokod, 
Fehlbrand. E r h . H : 6,1 cm, E r h . Bre i t e : 4 cm, W s t : 0,8 cm. 
10. Bodenbruchstück eines Kruges. F o : Tokod Oas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1969. Suchgraben ßß aus d e m 
Mauerniveau. Inv . -Nr . : 70.634.2. Holier Boden mi t Standring, gehör t zum Bruchs tück Abb. 12, 7. Graue r 
Grund, schwarze, obere Schicht , g rüne Glasur, a m Boden röt l iche Glasur. E r h . H : 3,2 cm, Bdin: 4,3 cm, 
W s t : 0,8 cm. 
11 —12. Mund- und Henkelbruchstück eines Kruges. F o : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1960. S c h u t t 
von E c k t u r m N. Inv.-Nr. : 70.539.58. Außen u n d innen Rillen u n t e r dem R a n d . Der Henkel hat ovalen 
Durchschni t t . Ziegelfarbiger, homogener Grund , schwarze, obere Schicht , gute g rüne Glasur E r h . H :3,4 c m , t . 
Mdm: ca 10 cm, Henke lbr : 2,2, Ws t bei dem R a n d : 8,0 cm. 
13. Kleiner Bleiklumpen. Eo: Tokod — E. Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.15. Flaches Bleis tück. H : 2,8 cm, Br : 2,3 
em Dicke: 0,4 em (Abb. 23, 18). 
14. Bleistück. Fo : Tokod — E . Dsp . 1969. Inv . -Nr . : 70.650.15. Auf d e m eckigen Bleistück oben neuzeit l iche, 
un ten urspüngliche Einr i tzungen . H : 3,9 cm, B r : 2,5 cm, Dicke: 0,5 — 1,2 cm (Abb. 23, 16). 
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Abb. 19. Tokod. Glasierte L a m p e n ans der Fes tung von oben und in der Seitenansicht 
15 .Hundes Bleistück. Fo : Tokod — E . Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.15. In der Mit te konisch hervorragendes 
Bleistück. Länge : 4,4 cm, Brei te : 4,2 cm, H : 1,2 cm (Abb. 23, 17). 
16. Bleistäbchen. Fo : Tokod — E . Dsp. 1969. Inv . -Nr . : 70.650.15. Auf dem leicht gebogenen S täbchen tiefe, 
schräge E inr i t zungen . Länge: 5,5 cm, D m 1,9 c m (Abb. 23, 19) 
Abb. 18. 
1. Vorratsgefäß in Bruchstücken. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung von A. Mócsy 1961. N — W t übe r der oberen 
Schicht. Inv . -Nr . : 70.596.1. Eingezogene, konkave Randb i ldung . Rauhe r , g rauer G r u n d von Tokoder Typ, 
schwarze, innere Schicht, die grüne Glasur ist s t a r k gebrannt , der R a n d deformier t . Erzeugnis aus Tokod. 
Fehlbrand. E r h . H : 8 cm, Mdm: 22 cm, R b r : 3,3 cm, Wst : 0,6 ein. 
2. Bruchstücken einer zweihenkeligen Schale. F o : Tokod Castrum. Ausgrabung von A. Mócsy 1960. Suchgraben 
Nr . 6. T o r t u r m N W , , innen aus der Schut t sch ich t . I n v . Nr . : 70.609.1. Drei B r u c h s t ü c k e einer großen, zwei-
henkeligen Schale. U n t e r dem schmalen, senkrech ten R a n d drei Ril len, da run te r in vier Reihen in entgegen-
setzter R i c h t u n g eingesteinpelte Kei lmot ive . U n t e r dem einen H e n k e l laufen Kei lmot ive ineinander . Ziegel-
farbiger Grund , graue obere Schicht, gu t e g rün l ichbraune Glasur. E r h . H : 8 cm, M d m : ca. 17 cm, H b r : 2,4 
cm, Wst : 0 , 7 - 0 , 8 cm. 
3. Zylindrisches Tonstäbchen aus zwei Seiten. Fo : Tokod — E. Ausgrabung von V. L á n y i 1965. Suchgraben Nr . 13. 
0 — 60 cm t ie f . Inv . -Nr . : 70.496.35. Stück eines Stäbchens, das z u m Stützen des Gefäßes diente. Hellgelber, 
rauher , Tokoder Ton, m i t z i t ronengelben Glasur tupfen . Länge: 18,2 cm, Breite: 5,4 cm, D m des S t äbchen : 
1,3 cm. Puhl : V. Lánvi T O K O D 1981. Abb. 21:12. (Abb. 24, 14). 
4 —6. Zylindrisches Tonstäbchen mit Querstab aus drei Se i ten . Fo: Tokod — E. Ausgrabung von V. Lányi 1965. Such-
graben Nr. I. südlich, 110 cm t ief . Inv . -Nr . : 70.456.4. Hellgelber, rauher G r u n d m i t zi tronengelben Gla-
sur tupfen . L ä n g e : 9,4 cm, Brei te : 6,2 cm, D m des Stäbchen: 1,3 cm. Puhl : V. Lány i , T O K O D 1981. Abb. 
21:13. (Abb. 24, 1-5). 
7 — 8. Bruchstück einer Tonstütze. Fo : Tokod Cas t rum. Ausgrabung v o n A. Mócsy 1960. T u r m N, obere Schicht . 
Inv . -Nr . : 70.536.2. Die kegelförmig zusammenges te l l te Stütze s teht auf vier zyl indrischen Füßen . Die F ü ß e 
bestehen aus, vor dem Brennen zusammengedrück ten Stäbchen. Weißgelber G r u n d , grobe Oberf läche, mi t 
gu te r hellgelblichgrüner Glasur bedeckt . E r h . H : 2,7 cm, Brei te : 4,7 cm, Dm des S täbchen : 1,1 cm, P u h l : 
V . Lányi , T O K O D 1981. Abb. 21:14. (Abb. 24, 12). 
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Abb. 20. Tokod. Stelle der graue und glasierte W a r e erzeugenden Töpferöfen 
!). Zylindrisches Tonstäbchen mit Sohle. Fo : Tokod Cas t rum. Ausg rabung von A Mócsy 1960. E c k t u r m N, 
innerer Schut t . Inv . -Nr . : 70.544.3. Gräulichweißer Grund , glänzende, gelblichgrüne Glasur. E r h . H . : 5,8 cm 
D m : 1,1 cm Sohle: 1,8 cm. Puhl . V. Lányi T O K O D 1981 Abb. 21:11. (Abb. 24, 43). 
10. Amorphes, geschmolzenes Bleistück. Fo: Tokod Cas t rum. Ausg rabung von A. Mócsy 1963. T u r m O, innere 
Schut t , 1 m t ief . luv.-Mr. : 70.557.1. I I : 5 cm, B r : 5,6 cm 
Abb. 19. 
1 a — b. Tonlampe. Fo : Tokod „ V á r b e r e k " 1966. Aus kuns tdenkmalpf leger i schen Arbe i t en . Inv . -Nr . : 75.12.1. 
Hunde Lampe , grob geformt , u m das Eingußloch s t a rke Rippe . Die Brennöf fnung groß und s t a r k durch-
gebrannt . Der f lache Griff ist abgebrochen. Bräunlichziegelfarhiger Grund , bräunl ichgrüne, löcherige Glasur. 
H: 4 cm, Br : 6,8 cm, Länge : 10 cm. 
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2a —b. Tonlampe. F o : T o k o d „ V á r b e r e k " 196(1. Aus k u n s t d e n k m a l p f l e g e r i s c h e n A r b e i t e n . Inv . -Nr . : 75.14.3. 
R u n d e h a n d g e f o r m t e L a m p e m i t f l a c h e m Körpe r . Kleines , r undes E i n g u ß l o c h und noch kleineres B r e n n l o c h . 
Hel lge lb l ichgrauer , r a u h e r G r u n d , g r a u e obere Sch ich t , hel lgelbl iehgri ine, löcherige Glasur m i t a n h a f t e n d e n 
T o n k r ü m c h e n . U n t e r d e m E i n g u ß l o c h auch auf d e m inneren Boden Glasu r . Erzeugn i s a u s Tokod . H: 4,2 c m , 
B r : 8 cm, L ä n g e 9,8 cm. 
D I E H A U P T F O R M E N D E R G L A S I E R T E N K E R A M I K A U S T O K O D U N D I H R E 
P A R A L L E L E N 
a) I)ie Reibschüsseln 
Die bedeutende Rolle der Reibschüsseln (mortarium) in den provinzialrömischen militäri-
schen und zivilen Haushalten wurde in der Abhandlung von Baatz sehr treffend charakterisiert.25 
Er führte das Hausgeschirr (in einzelnen Fällen Tischgeschirr), vor allem die zum Anrühren von 
pikanten Saucen, Kremen usw. dienenden Gefäße als typische Merkmale der Romanisierung vor. 
Unsere bisherige Meinung, daß diese ausgesprochenen Eßgefäße nie in die Gräber gekommen 
sind,26 müssen wir ändern. Und nicht nur anläßlich der Bestattungen der außerhalb der Reichs-
grenzen lebenden Völker27 wurden Reibschüsseln in die Gräber gelegt, sondern schon zur mittleren 
Kaiseizeit z. B. in Nijmegen (Noviomagus).28 Aus der Spätkaiserzeit stehen uns Angaben aus 
Tessin,29 aus dem bayerischen und pannonischen Raum über beigelegte Reibschüsseln zur Ver-
fügung.30 
Die Beliebtheit der Reibschüsseln nahm auch in der Spätkaiserzeit nicht ab; sie machten 
sogar im 4. Jh. einen großen Prozentsatz der Keramikfunde aus. Überall in den Provinzen verbrei-
tete sich statt der schräg, rinnenförmig, zuweilen »ferkelrüsselartig« ausgebildeten Gefäßschnauze 
eine viel einfachere Formung. Die beiden Endstücke der ringsumlaufenden, hohen Randleisten 
wurden einfach auf den äußersten kragenförmigen Rand hinausgeführt und dieser Teil bildete 
zugleich auch den Schnabel. Dieser Vereinfachung entgegen wurden die Typen des 4. Jh. zuweilen 
mit Bemalung, eingetieften Wellen, eingestochenen Punktreihen verziert. Ungeachtet des sen, ob es 
sich bloß um bemalte oder glasierte Varianten handelt, wird der Boden der Reibschüsseln weniger 
rund, ihre Wand stets steiler, ihr Kragen schmäler und kleiner, biegt sich zuweilen — in der Profil-
ansicht — schnabelförmig ab. Aus dem 4. Jh. sind uns auch31 nicht glasierte, sondern verzierte 
Exemplare aus Britannien bekannt.32 Die glasierten Reihschüsseln stammen der Meinung vieler 
Forscher entgegen nicht nur aus Pannonién, sondern kommen auch in viel größerem Bereich in 
Mode. Wie wir sehen werden, waren sie in der Spätkaiserzeit in der Rätien, Noricum und Pannonién 
umfassenden Zone in Gebrauch. Über die ähnlichen, glasierten Keramikfunde von Mösien 1 und II, 
sowie von Dacia Ripensis gab N. Gudea in seinem Vortrag zu Oxford einen gründlichen Aufschluß.33 
Die glasierten Reibschüsselfunde des 4. Jh. aus der Schweiz gruppierte zuerst F. Ettlinger und wurde 
auf die verhältnismäßig große Zahl dieser Schüsseln aufmerksam.34 Sie wies auf die Zusammenhänge 
25
 D . BAATZ: Rc ibscha l e u n d R o m a n i s i e r u n g . 
R C R F 17—18 (1977) 147—157. 
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 B A B K Ó C Z I - B Ó N I S (1954) 160.; E . E T T L I N G E R : 
Die K l e i n f u n d e a u s d e m s p ä t r ö m i s c h e n Kaste l l 
S c h a a n . J b . des h i s t . Vere ins f ü r d a s F ü r s t e n t u m 
L ich t ens t e in . 59 (1959) 291. 
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 G A B L E R - V A D A Y ( 1 9 8 6 ) 6 9 . 
28
 J . K . HAALEBOS: Die K e r a m i k d e s Gräberfe l -
d e s N i j m e g e n - H a t e r t . V o r t r a g in W o r m s auf den 
I n t e r n a t . K o n g r e ß de r R C R F , 1986. I m D r u c k . 
29
 CHR. SIMONETT: Tess incr G r ä b e r f e l d e r . Monogra-
phien zu r Ur - u n d F r ü h g e s c h i c h t e d e r Schweiz. Bd . 
I I I . B a s e l 1941, 30. 
3 0
 V o r t r a g v o n W . CZYSZ a m 16. J u n i 1 9 8 7 im 
Hi s to r i s chen M u s e u m der S t a d t B u d a p e s t ; M. M. 
ALBEKER: K é s ő r o m a i k o r i t e m e t ő D o m b ó v á r o n . (Spa t -
römerze i t l i ches Gräbe r f e ld in D o m b ó v á r . ) A r c h E r t 
105 (1978) 66., A b b . 9, 3; Abb . 1 1 , 7 . 
3 1
 A R T H U R — W I L L I A M S (1981 ) T y p e 1, 1. Fo : Cais te r 
b y Y a r m o u t h ; P . ARTHUR—D. WILLIAMS: A n U s u a l 
L a t e R o m a n M o r t a r i u m f r o m Cais ter b y Y a r m o u t h , 
N o r f o l k , B r i t a n n i a 9 (1978) 394—395. , F ig . 2, 1. 
32
 M. G. FULFORD: New F o r e s t R o m a n P o t t e r y . 
B A R 17. O x f o r d 1975. 105., F ig . 25.; H . J . C H A R L E S -
TON: R o m a n P o t t e r y . L o n d o n é. n . 39, Fig. 93. 
33
 N . GUDEA: P a n n o n i a n g lazed p o t t e r y a v iew 
f r o m t h e E a s t . R C R F 25—26 (1987) 409 - 4 2 5 . 
34
 E . E T T L I N G E R op . cit . , p a s s i m . 
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der Verbreitung der Reibschüsseln und der militärischen Organisation hin,35 verglich das Fundma-
terial der rätischen Kastelle und der befestigten Stellen des 4. Jh. in Rätien miteinander, und be-
stimmte das Fundmaterial des Lagers von Schaan auf die zweite Hälfte des 4. Jh.36 Auch im spät-
römischen Lager von Vemania (Bettmauer bei Isny) bilden die glasierten Reibschüsseln die Mehr-
heit des Scherbenmaterials.37 Anläßlich der Beschreibung der bei Gundremmingen erschlossenen, 
»Bürgle« genannten, spätrömischen Befestigung (Piniana, Not. Dign.) hebt G. Bersu hervor, daß 
in Rätien in den Befestigungen des 4. Jh. unter sämtlichen Gegenständen die glasierten Reih-
schüsseln die häufigste Fundart bilden,38 auf dem »Bürgle« befinden sich außer einer glasierten 
Schale nur Reibschüsselfragmente, aufgrund dieser von etwa 100 Exemplaren. Hie Bauzeit des 
Lagers auf dem »Bürgle« kann zwischen 335/340 und 380 begrenzt werden.39 Anläßlich der Aus-
grabung der spätkaiserzeitlichen Befestigung und des Horreums am Goldberg bei Türkheim werden 
wir schon über 650 glasierte Reibschüsseln in Kenntnis gesetzt.40 Die Verfasserin weist hier schon 
auf die nicht weit gelegenen Werkstätten von Stätzling und Rohrbach hin, wo glasierte Reibschüs-
seln erzeugt wurden. Sie hält die dickwandigen Schüsseln für in die erste Hälfte des 4. Jh. datier-
bare Übergangsformen, auf dem Goldberg kommt hingegen der dünnwandige Typ häufig vor und 
die e Form scheint die spätere zu sein. Bei der Ausgrabung der befestigten Straßenstation auf 
dem Lorenzberg bei Epfach (Abodiacum, Not. Dign.) kamen die Scherben von 130 glasierten Reib-
schüsseln ans Tageslicht.41 Hier wurden außer mehreren dick- und dünnwandigen, von den übrigen 
rätischen Fundorten bekannten, auch mit Wellenlinien und eingestochenen Motiven verzierte, 
glasierte Reibschüsseln gefunden, die auch italische Parallelen haben. Außer den bereits erwähn-
ten, glasierte Reibschüsseln erzeugenden Werkstätten von Stätzling und Rohrbach setzt man auch 
in Augusta Vindelicum (Augsburg) eine solche Ware herstellende Töpferzentrale voraus.42 Die 
Töpfersied lu ngen von Stätzling und Rohrbach, sowie die dortigen Ziegeleien wurden nach dem 
Anfang des 4. Jh. einsetzenden, germanischen Einfällen und dem Zusammenbruch des Limes neu 
gegründet. Die hier gefundene Ware aus Argonnen und die nordafrikanische Terra sigillata chiara 
bieten uns eine Zeitbestimmung auf die zweite Hälfte des 4. .Jh.43 In dieser Phase wurden hier 
rötlichbraune glasierte Reibschüsseln mit dichter, weißer Bekieselung hergestellt. Im oben ange-
führten Vortrag von W. Czysz wird diese Keramikgruppe aus Pannonién abgeleitet, jedoch weichen 
die auf Farbdias vorgeführten Stücke von den Typen der pannonischen glasierten Reibschüsseln 
ab. Auch auf der Siedlung vom Moosberg bei Murnau wurden Fragmente von mehr als 200 
glasierten Reibschüsseln aus dem 4. Jh erschlossen.44 
35
 E b e n d a 284—, Taf . 3. 
36
 E b e n d a 291 - . ; Zu den Schweizer F u n d o r t e n der 
glasierten Reibschüsseln s.: K . ROTH-RUBI: Die 
glasierte Ke ramik der Spä tan t ike in der Schweiz. 
Gorna ta di s tudio sul la ceramica inve t r i a t a . Como 
1981. 9 15.; P . u n d .T. ENGEL: Römische K e r a m i k 
aus d e m Bereich des C a s t r u m Vindonissense. 49—50, 
Abb. 1, 1 0 - 1 2 . 
37
 J . GABBSCH: Grabungen im spä t römischen 
Kaste l l Vemania . Vorber ich t über die K a m p a g n e n 
1966- 1968 F B Schw. N F 19 (1971) 207- . 216., 
Abb. 10. 1—6. 
38
 G. BERSU: Die spä t römische Befes t igung »Bür-
gle« bei Gundremmingen . MBV Bd . 10. München . 
67—, 
39
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München 1969. 168—., T a f . 34—36. 
42
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Vindel icum und U m g e b u n g . I n : Die Römerze i t in 
Schwaben . Jub i leumsaus te l lung 2000 J a h r e Augsburg. 
Zeughaus 25 Mai—3 N o v e m b e r 1985. Bayer . Lan-
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Abb. 21. Tokod. F r a g m e n t e von glasierten Reibschüsseln 
In der Untersuchung der rätischen glasierten Reibschüsseln weiter nach (I schreitend, 
stehen uns aus den in München-Denning durchgeführten Ausgrabungen über eine Zivilsiedlung 
Angaben zur Verfügung. Im Zusammenhang mit diesem Material ist zum erstenmal davon die Rede, 
daß die glasierte Reibschüssel im späten 3. Jh. erscheint. Die Formen sind Iiier übrigens dieselben, 
wie bei den oben erörterten Reibschüsseln.45 In den Schichten der Ausgrabungen von Pfaffen-
45
 W . CZYSZ: D e r römische Gutshof in München 
Denning und die römerzei t l iche Besiedlung der 
Münchner Schot terebene. Ka ta loge der P räh i s t S taa t s -
sammlung. Hrsg . H . - J . K E L L N E R . N O 1 6 K a l l m ü n z 
/ O p f 1 9 7 4 . 2 3 — . " , T a f . 1 6 : 8 , 9 , T a f . 17 . 
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hofen (am Inn: Pons Aeni)46 tauchen von der Mitte des 4. Jh. an die glasierten Reihschüsseln auf, 
ebenso wie an den übrigen rätischen Fundorten. 
Am sehr wichtigen Punkt des rätisch-norischen Lime3 wurde im spätrömischen Lager 
Boioduro (Passau-Innstadt) ein reiches glasiertes Keramikmaterial zutage gefördert. Obwohl das 
Leben dieser späten Befestigung über die Wende des 5. Jh. hinaus bewiesen ist, bestimmt der Ver-
fasser die glasierten Reibsehüsseln für das 4. .Jh.47 Die glasierten Reibschüsseln des nahen Fund-
ortes Batavis (Passau-Niedernburg) werden von R. Christlein aufgrund der eingeglätteten und 
germanischen Charakter zeigenden Keramikkomplexe auf das 4. und 5. Jh. datiert.48 Selbst das 
Material von Carnuntum liefert keine differenziertere Zeitbestimmung. M. Grünewald weist dar-
auf hin,49 daß der glimmerige Gehalt des Grundstoffes zur Bestimmung der Erzeugungsstelle 
und -zeit nicht verhelfen kann, wie dies im Zusammenhang mit dem rätischen Material aufge-
worfen wurde. Ein Teil der rätischen glasierten Reibschüsseln wurde — mit Ausnahme der 
Exemplare von Carnuntum — mit Standring erzeugt. Unter den glasierten Reihschüsseln von 
Carnuntum kommt die olivgrüne Glasur und die steile Wand vor, in diesem ähnelt das Material -
wie wir sehen werden — den Schüsseln aus Tokod. Eine nähere Zeitbestimmung bietet im Zusam-
menhang mit dem Material des Lagers von Barátföldpuszta (Quadrata) D. Gabler, der im 
Laufe der Ausgrabungen des Jahres 1969 in der Aufschüttung des Grabens um den fächerförmigen 
Eckturm olivengrüne, glasierte Reibschüsselfragmente erschlossen hat, die in die früher gereinigte 
fossa nach 380 gekommen sein dürften.50 In dem auf dem Kalvarienberg von Pilisszántó erschlos-
senen, unter Valentinianus I., nach 370 erbauten Wachtturm wurden ebenfalls glasierte Reibschüs-
seln späten Typs gefunden. Die Randleiste der Reibschüsseln reicht bis zum äußersten Rand, 
auf diese Weise wurden auch die Schnäbel dieser Schüsseln ausgebildet.51 Bei Pilismarót-Malompatak 
grub S. Soproni graue, eingeglättete Ware erzeugende Töpferöfen aus.52 In dieser Kleinfestung 
(370 — 420 u. Z.) kamen auch Ränder von glasierten Reibschüsseln zum Vorschein.53 Diese Schüs-
seln dürften aber aus einer anderen Werkstätte und nicht aus Tokod gestammt haben, da ihre 
Ausführung viel massiver und ihre grüne Glasur von viel dunklerer Nuance ist. Im Material 
des palatium von Tác (Gorsium) konnten ebenfalls Fragmente von glasierten Reibschüsseln mit 
stark ausladender, innerer Randleiste gefunden werden,54 jedoch keines der Stücke stammt vor 
Fehlbränden. Ihre Glasur ist dunkler als die der Schüsseln aus Tokod. Auch aus der späten 
Periode der Villa in der Pomáz-Lugi-Flur kam das Fragment einer glasierten Reibschüssel 
hervor.55 Aus Intercisa wurden in größeren Menge noch keine glasierten Reibschüsseln mitge-
teilt. K. Póczy berichtete über eine glasierte Reibschüssel mit dünnen Rand aus dem 4. Jh., die 
unter Bauresten gefunden wurde.56 Große, hellgrüne, glasierte Reibschüsseln liegen uns aus In-
tercisa vor, mit gezacktem, hufeisenförmigem »Meisterzeichen«.57 Wahrscheinlich sind sie Produkte 
einer früheren Periode, als die bisher erörterten Schüsseln. Den Rand einer eigenartigen, mit 
konzentrischen Kreisen eingestempeltem Motiv verzierten, glasierten Reibschüssel fand F. Tho-
mas im Material einer späteren Villa in Pécs-Rácváros Mecsekalja. Das in einem Milieu des 4. 
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Jh. zum Vorschein gekommen Randstück gehört in die Gruppe der späten eingestempelten 
Gefäße.58 
IVSTINIANVS ist wahrscheinlich das späte Mitglied einer Töpferdynastie aus Poetovio.59 
Er stellte große Reibschüsseln her und stempelte außer seinem Namen in seine Schüsseln auch 
solche hufeisenförmige Verzierungen ein, wie der oben erwähnte Meister aus Intercisa. Uber die 
späten Reibschüsseln von Emona erhielten wir die Information, daß viele solche grün- und braun-
glasierte Schüsselfragmente gefunden worden sind.60 Ein interessantes, glasiertes Reibschüssel-
material publiziert 0 . Brukner aus Sirmium,61 wo auch eine Werkstätte glasierter Gefäße in Be-
trieb gewesen war. Die Schüsseln haben eine steile Wand und einen schmalen Rand, wie die von 
Tokod. Als guter Vergleich dient in ihrer Arbeit die in Taf. 60 sichtbare, frühere, mit massivem und 
verziertem Schnabel erzeugte Reibschüsselgruppe. 
Auch außerhalb des Reiches gelangte die Reibschüssel, den Publikationen nach im 3 — 4. 
Jh.62 Ein spätkaiserzeitliches Stück aus Dévény wurde derart geschätzt, daß es — wie die Löcher 
zeigen — auch ausgebessert wurde.63 Viel reeller als die angeführten Beispiele aus dem Barbaricum 
ist die Zeitbestimmung jener glasierten Reibschüssel, die in Ujhartyán, im Grab eines gepidischen 
Kriegers gefunden wurde.64 Laut I. Bona wurden die in das Grab gekommenen Gegenstände im 
ersten Drittel des 4. Jh. gefertigt. Der auf den Tokoder Schüsseln sichtbaren, schütteren Bekieselung 
völlig ähnliches Verfahren wurde an einer glasierten Reibschüssel angewendet, die man im weit 
gelegenen Závist (ursprünglich keltisches Oppidum) in einer »spätrömerzeitlichen« Hütte gefunden 
hat, die in der zweiten Hälfte des 4. Jh. und zu Beginn des 5. Jh. in Gebrauch war.65 
Unter den glasierten Reibschüsseln aus Tokod befinden sich die in der örtlichen Tokoder 
Werkstätte hergestellten Exemplare, jedoch kommen auch Produkte von anderen Werkstätten 
vor. In interessanter Weise ähnelt die halbbogige Form einer solchen »fremden« glasierten Reib-
schiissel (Abb. 9,5) sehr einem aus dem Fundort von Tiszaföldvár stammenden ähnlichen Gefäß.66 
Hingegen entspricht das Fragment einer anderen glasierten Reibschüssel völlig der durchschnitt-
lichen Tokoder Form.67 
Die glasierten Reibschüsseln aus Tokod haben eine fast konisch ansteigende Wand, einen 
dünnen, waagerechten Kragen, ferner zeigt die Innenleiste zwischen dem Kragen und dem Schüs-
selinneren einen runden Querschnitt (Abb. 15.1,2). Die beiden Enden der wulstartigen Leiste gehen 
auf den Rand des Kragens aus und bilden auf diese Weise den Schnabel (Abb. 13, 11, 12, 14) 
Charakteristische Fehlbrände sind in (Abb. 3,11 ; Abb. 9.17 ; Abb. 14,4) dargestellt. Die Glasur 
bedeckt meistens nicht den Kragen, häufig kommen nur Tropfen auf den Kragen und auf die 
Außenwand. Die Farbe der Glasur ist im Falle der »Tokoder Werkstätte« hellolivengrün. Das 
Material der Gefäße ist von gelber Oberfläche, sein Bruch weißlichgrau, unter der Glasur in dünner 
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Schicht grau oder schwarz. Falls es im Ofen allzu stark gebrannt wurde, so wird die Glasur dunkel-
bräunlichlila. Seine Bekieselung, die zuweilen auch auf den Rand überspringt, ist sehr ungleich-
mäßig, schütter und zerstreut, die Kiesel sind von der olivengrünen Glasur unregelmäßig bedeckt. 
In einer »Tokoder grauen« Ausführung wurden hingegen verhältnismäßig wenige Reibschüsseln 
erzeugt.08 Ihre Form gleicht den glasierten Varianten09 mit Ausnahme einer stark »barbarisierten« 
Schüsselform, die statt der Bekieselung nur Einkerbungen enthält.70 Auch dieses letztere Stück 
weist darauf hin, worauf wir auch schon aus der großen Zahl der späten Reibschüsseln schließen 
können, daß die spätrömische Bevölkerung noch lange Zeit ihre Eßbräuche aufrechterhalten und 
den barbarischen Ansiedlern weitergegeben hat. Zur spätesten Erzeugung der glasierten Reib-
schüsseln fand man in der Töpferei des norischen Mautern (Favianis) ein Beweismaterial, wo diese 
Schüsseln mit der eingeglätteten Ware gemeinsam hergestellt wurden.71 
b) Schalen, Teller und Schüsseln mit waagerechtem Rand 
I lu e Gruppe bildet eine der charakteristischen Gefäßfornien der spätkaiserzeitlichen glasier-
ten Keramik. Ihre meisten Varianten verraten schon auf den ersten Blick, daß sie als Nachahmung 
der Silber- und Bronzegefäße erzeugt worden sind. In dem in Tokod ausgegrabenen Eundmaterial 
sind sie mit den Schüsseln mit eingebogenem Rand fast in gleicher Zahl vertreten (73 St.) wie die 
Reibschüsseln (79 St.). Die eine örtliche Erzeugung beweisenden Fragmente von Fehlbränden 
zeigen mannigfaltige Formen. Als Fehlbrände blieben auf uns Schüsselfragmente mit Wellen ver-
ziertem oder mit Einkerbungen gezacktem RandfAW;. 1,3,8,18; Abb. 8.9; Abb. 9,1 ; Abb. 10,15 = Abb. 
12,12). An die letzte, völlig ergänzbare Schüssel war auch ein kleines Stück einer glasierten Reib-
ichüssel angebrannt, die zwei Gefäßarten wurden also in ein und demselben Ofen ausgebrannt. 
Örtlich erzeugte man auch jene glasierten Schüsseln, deren waagerechter Rand mit dichten Kanälen 
(Abb. 9,10) oder mit eingetiefter Wellenlinie (Abb. 9,4,7) verziert wurde. Für diese Schüsseln ist 
in jedem Fall die hellolivgrüne Glasur charakteristisch. Die allernächsten Analogien der Gefäße 
mit waagerechter Wellenlinie oder Einschnitten am verzierten Rand sind in der Tokoder grauen 
Keramik anzutreffen.72 Die auf dem Rand von unten durchgestochene und auf diese Wreise her-
vorgehobene Buckelreihe73 (s. Metallgefäße !) fanden wir nur im grauen Material, jedoch in der 
glasierten Gruppe bisher noch nicht vor. Die mit dieser charakteristischen Zierart hergestellten 
glasierten Gefäße kamen am häufigsten in Tác vor, wo sie auch gewiß erzeugt wurden.74 Ein 
Fragment wurde hier aus einem Milieu des 4. Jh. gefunden.75 
Im glasierten Material aus Tokod tritt auf dem waagerechten Rand der einen Schüssel 
(Abb. 1,1) unter der hellolivgrünen Glasuer eine braune Bemalung mit eigenartigem, aus 
Rhomben gebildetem Gittermotiv hervor. In der provinzialrömischen Keramik des 4. Jh. ist 
die Bemalung gerade in den westlichen Provinzen in Mode, wo sich der Gebrauch der Bleiglasur 
nicht verbreitet hat. Für das bemalte Rhombusmotiv liegt vorläufig nur eine Parallele im Kreise 
der britannischen, bemalten Ware des 4. Jh. mit auf die Ecke gestellten bemalten Rhomben vor.70 
Forschen wir nach der Herkunft der Metallgefäße nachahmenden glasierten Schüsseln 
mit waagerechtem, verziertem Rand, so müssen wir eine weitläufige Mode in Betracht ziehen. 
Die kleinen nordafrikanischen Terra sigillata-Schüsseln mit gezacktem und waagerechtem Rand 
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ahmen gleichfalls Metallgefäße nach,77 ebenso wie die aus Brescia stammenden glasierten Schüsseln 
mit eingeschnittenem Rand. Die Zeit der letzteren wurde ebenfalls mit den Terra sigillata chiara-
Parallelen auf das 4 — 5. Jb. bestimmt.78 Auch im glasierten Material der über stärkere italische 
und dalmatische Beziehungen verfügenden Stadt Sirmium ist dieser Schüsseltyp in stattlicher 
Zahl vertreten.79 Von hier können auch die verzierten Schüsseln mit waagerechtem Rand des 
Gräberfeldes von Zengővárkony abgeleitet werden. Der mit konzentrischen Kreisen verzierten 
Schüssel80 ist eine aus Ruma8 1 stammende Schüsseln ähnlich verziert. Ruma liegt nahe zu Sir-
mium.82 Die Parallelen der aus der Mitte des 4. Jh. stammenden Schüsseln von Zengővárkony 
und der vorgeführten Schüsseln aus Tokod können in den nördlichen Teilen Pannoniens, vor allem 
auch in Carnuntum vorgefunden werden.83 M. Grünewald zieht auch die Schüssel mit waage-
rechtem Rand — mit dem Material des glasierten Gefäße erzeugenden Töpferofens von Mautern 
verglichen — in die Untersuchung des Materials des frühen 5. Jh. ein.84 Die kleine Schale und 
die Schüssel mit gezacktem Rand gehörte — ihrer Meinung nach — zum Eßservice ein und der-
selben Person.85 Eine große glasierte Schüssel mit gezacktem Rand wurde auch in Batavis (Passau-
Niedernburg) in einem Fundmaterial aus dem 4—5. Jh. gefunden.80 Eine kleine Schüssel und ein 
Teller von gleicher Form kam in Scarbantia in der Hátulsó-utca (»Hintergasse«) in einem Gräber-
feld aus dem Ende des 4. und Beginn des 5. Jh. zum Vorschein.87 Dieses sehr charakteristische 
Material gleicht sehr dem von Tokod und dies ist auch um so wichtiger, da — laut I. Bona — 
dieses nur von einigen Gräbern belegte Gräberfeld das beste pannonische Beispiel des römisch-
barbarischen Zusammenlebens zeigt.88 Im weiteren führen wir noch einige glasierte Schüsseln 
mit waagerechtem Rand aus Pannonién bzw. aus Dacia Ripensis vor. Ein Fragment von Schüsseln 
mit gezacktem Rand kennen wir aus Tác,89 mit olivengrüner Glasur aus Aquincum,90 glasierte 
Schüssel mit geripptem Rand aus Szentendre,91 glasierte Schüsselfragmente mit eingeschnittenem 
Rand aus Pilismarót-Malompatak92 mit gezacktem Rand und eingetiefter Wellenlinie verzierte 
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Schüssel und eine kleine Schale mit gezacktem Rand aus Pécs aus dem Gräberfeld unter István 
tér 12 — Geisler E. G. 14 aus dem späten 4. Jh.,93 ein mit gezacktem Rand und Wellenlinie ver-
ziertes Schüsselfragment aus Sucidava94 und neuerdings aus Gornea.95 
c) Schüsseln mit eingebogenem Rand 
Der Rand dieser Schüsseln ist von kleinen Kanälen profiliert. Mehrere Kanäle verzieren 
auch das Innere der charakteristischen Tokoder Produkte (Abb. 4,9—11; Abb. 5,1 — 2; Abb. 
15,4 — 5). Die flacheren Varianten solcher Schüsseln finden wir ebenso im Fundmaterial der 
spätkaiserzeitlichen rätischen Limes-Festungen von Quintanis (Künzing), Batavis (Niedern-
burg),90 wie in Sirmium97 und Gornea98 vor. Zu den Grundformen der Schüsseln mit verdicktem, 
schräg nach außen abschüssigen Rand dienen die Terra sigillata chiara-Schüsseln aus dem Ende 
des 4. und Beginn des 5. Jh. als Vorlage.99 
d) Die konische kleine Schüssel 
Daß die kleine Schüssel von umgekehrter Stumpfkegelform mit stark einspringendem 
Rand aufgrund eines Fehlbrandes in Tokod erzeugt worden ist, steht außer Frage (Abb. 5,6). 
Dieser Schüsseltyp ist — vor allem in grauen, rauhen Varianten — von der Mitte bis Ende des 
4. Jh. in Pannonién eine charakteristische Beigabe der Gräber.100 
e) Zweihenklige Schale 
Ihre mit Rädchenverzierung bedeckte Form von klassischer Herkunft (skyphos) und 
ihre dichte Verzierung erregte mit Recht die Aufmerksamkeit der Forscher. In Tokod kamen 
überentwickelte Varianten dieses Gefäßtyps zum Vorschein. Sie sind keine Fehlbrände, ihre 
örtliche Erzeugung kann nicht bewiesen werden. Die zweihenklige Schale, die wegen ihrer grazilen 
Form auch Skyphos genannt wird, stammt von der östlichen Region des Schwarzen Meeres, 
taucht in bemalten Varianten im Rheingebiet auf,101 in Pannonién verbreitete sie sich schon in gla-
sierter Ausführung. In Carnuntum erkennt diese Form M. Grünewald in zwei kleinen Fragmenten,102 
die den Gebrauch dieses Gefäßtyps aufgrund der Parallelen von Vindobona,103 Gerulata,104 und 
Intercisa105 auf die zweite Hälfte des 4. Jh. bestimmt. Diese Chronologie entspricht der Zeit des 
93
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Abb. 23. Tokod . Glasierte Feh lb rands tücke mid Bleiklumpen 
g l a s i e r t e k e r a m i k a u s t o k o d 1 3 3 
voti mir in Halimba, aus einem Grab ausgegrabenen Exemplars106 und widerspricht auch nicht 
der von Póczy angegebenen Zeitbestimmung.107 In Emona und Poetovio108 wurden die Paral-
lelen der breiten, massiven Schalen von Tokod gefunden. In guter Ausführung kommt diese Form 
mit schöner, grünbrauner Glasur sehr häufig in Gorsium vor.109 Hier wird auf einzelnen Exemplaren 
die Gefäßwand statt einer dichten Rädchenverzierung von eingedrückten, eckigen Stäbchen 
verziert,110 wie an drei Tokoder Exemplaren (Abb. 10,5; Abb. 11,6—7). Diese Verzierung wieder-
holt sich auf einem ähnlichen Stück aus dem Lager von Barátföldpuszta (Quadrata)111 und auf 
einem Aquincumer Exemplar.112 Die Form der innerhalb des Torturmes der Befestigung von 
Tokod gefundenen Schale (Abb. 18,2) weicht stark von der ursprünglichen »skyphos«-Form ab, 
sie ist groß, ihre Wände sind senkrecht, ihr Motiv besteht aus keilförmigen Eindrücken, ihr Henkel 
hat einen großen Bogen und ist massiv. Den großen und mit Stäbchen verzierten, zweihenkligen 
Schalen aus Tokod ähnelt die norischen, Mautern (Favianis) erzeugte zweihenklige glasierte 
Schale, die mit eingeglätteten Gefäßen gemeinsam zum Vorschein gekommen ist.113 
f) Fragment eines mit plastischen Halbmonden verzierten Gefäßes 
Im Schutt der NO-Festungsmauer wurde das mit plastischen Halbmonden verzierte 
Fragment eines Gefäßes mit sehr glänzender, guter, rötlichbrauner Glasur gefunden (Abb. 16,7). 
Kein Produkt von Tokod-Typ, jedoch ist sein Vorkommen in diesem Milieu des späten 4. ,Jh 
wegen der Zeitbestimmung der mit plastischem Halbmond (Schuppen) verzierten, glasierten 
Gefäße von Belang. Die Halbmondform verzierte vor allem die Wand von Bechern, vasenförmigen 
Gefäßen und henkellosen oder einhenkligen Krügen. Obwohl dieser Typ vor allem in Westpan-
nonion (mit Savaria als Zentrum) häufig ist, kamen die charakteristischen, gelbglasierten Varianten 
auch in Intercisa114 ans Tageslicht (Abb. 26.1 — 3). Den Ursprung der Verzierung sieht K. Póczy 
in den plastischen Halbmondformen der sog. »rätischen« Ware.115 Die »rätischen« Becher mit 
Metallbezug und dichten, halbmondförmigen Verzierungen116 können in der Tat Vorgänger der 
glasierten Varianten sein.117 Bemalte Gefäße wurden mit schütteren Halbmonden schon in Gor-
sium verziert,118 ebendort können auch grünglasierte. mit Halbmonden verzierte Gefäße gefunden 
werden,119 sogar ihre Erzeugung an Ort und Stelle ist wahrscheinlich.120 Hntgegen den früheren 
Anschauungen, wonach dieser Gefäßtyp aus dem 3. Jh. stammen würde,121 dürfte er aufgrund 
der auf den folgenden Fundorten zum Vorschein gekommenen Stücke im 4. Jh. entstanden und 
106
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Abb. 24. Tokod. Glasierte Schüsse l—Krugbruchstücke u n d Tons täbchen 
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in den Boden gekommen sein. Von Noricum ausgehend erscheint zu dieser Zeit diese Ware in 
Lauriacum-Enns,122 Favianus-Mautern,123 Klosterneuburg,124 Carnuntum,125 Gerulata-Rusovce 
(Oroszvár),126 Tokod, Intercisa-Dunaújváros,127 in der Umgebung von Keszthely in einem Grab 
aus Karmacs,128 in Cibalae-Vinkovci und Sirmium.129 Einen ganz anderen Charakter zeigendes, 
mit winzigen Schuppen bedecktes, Pinienzapfen nachahmendes, braunglasiertes Gefäß teilte 
L. Barkóczi aus der Wende des 3 — 4. Jh. aus Brigetio-Szőny mit.130 
g) Einhenklige Krüge 
Im Tokoder Material fanden wir insgesamt 84 glasierte Krugfragmente; ihre Vorlage 
wird dadurch erschwert, daß während die pannonischen Gräberfelder eine ganze Reihe von unver-
sehrten Krügen geliefert haben,131 ist das Material der Siedlung bzw. der Befestigung — gesetz-
mäßig—nur in Fragmenten auf uns gekommen ist. Die zwei-und dreiteiligen Henkelfragmente mit 
großem Bogen (Abb. 7,1; Abb. 17,1 — 5) weisen auf den Gebrauch von zahlreichen großen Krügen 
hin. Gleichfalls aus großen Krügen blieben die Mündungsteile mit verdicktem Rand und mannig-
faltigen Profil erhalten (Abb. 5,8.10; Abb. 17,6), von diesen beweist das eine Fehlstück die ört-
liche Erzeugung (Abb. 5,10). Örtliche Produkte sind die Fragmente aus »Tokoder grauem« Mate-
rial. die von solchen Gefäßen stammen, die diesmal mit Glasur überzogen erzeugt wurden (Abb. 
5,3; Abb. 10,4; Abb. 11,9). Sehr charakteristisch sind zwei Exemplare mit trichterförmiger Mün-
dung und doppeltem Rand. Diese sind aus typischen, schön profilierten Krügen des späten 4. Jh. 
erhalten geblieben (Abb. 5,7; Abb. 11,18). Den Hals dieser Krüge verzierten meistens auch eine 
Leiste.132 Gerade in Grab 48 des Gräberfeldes von Tokod wurde ein solcher glasierter К rug mit 
einer durchbrochenen, durch eine Felta verzierten Fibel aus dem Anfang des 5. Jh. gemeinsam 
vorgefunden.133 Auf die Parallele des einen gleichaltrigen Kruges aus dem Gräberfeld von Csák-
vár134 wurde schon M. Grünewald aufmerksam.135 In Tokod entstand auch der Krug mit waage-
recht abgeschlagenem Mündungsrand, aus dessen abfälligem Material (Abb. 5,14) wir ein in den 
spätpannonischen Gräberfeldern oft erscheinendes Gefäß erkennen.136 Aus den auf uns gebliebenen 
Fragmenten läßt sich nur schwer auf Formen schließen, jedoch gibt es einige Verzierungen, die 
122
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Abb. 25. Tokod. Glasierte Krugbruchs tücke und Lampe 
für die späte glasierte Keramik sehr charakteristisch sind. Zu Krügen mit etwas geschweifter 
Wand gehören die glasierten Fragmente aus Tokod, die vor dem Brand eingetiefte Wellenlinien 
erhielten (Abb. 10,4; Abb. 11,8—9; Abb. 16,9). Zuweilen wurden die Krüge mit diesen Wellen-
linien zusammen vor dem Brand auch mit einer Reihe kleiner, linsenförmiger Fintiefungen ver-
ziert (Abb. 16,3), oder nur mit diesen (Abb. 8,8; Abb. 12,2). Die eingetiefte Wellenlinien und 
eingestochenen Verzierungen sind uns an glasierten Krügen aus dem Material des Wachtturmes 
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von Leányfalu,137 aus Pilismarót,138 Tác,139 und Intereisa140 bekannt. K. Póczy fand diese Ver-
zierung auch auf den spätesten Gefäßen aus Intereisa vor.141 Unter den glasierten Krugfragmenten 
aus Tokod können einige sehr eigenartige Formausbildungen beobachtet werden, fürdie wir gleich-
falls im spätkaiserzeitlichen Material entsprechende Parallelen finden. Eine solche Form ist der 
mit eckigem Vorsprung verzierte Henkel (Abb. 16, 11), der in Tokod auch in grauer Ausführung 
hergestellt wurde und die sich dem Mündungsrand anschließende eckige Ausbildung. Letzterer 
stammt aus einem an Ort und Stelle erzeugten Fehlstück (Abb. 8,14) und wir finden in Süd-
Pannonien, in Taurunum (Zemun-Polje) ein ähnliches Stück vor.142 In Tokod wurde der bei der 
Ansatzstelle des Henkels zusammengekniffene Krug erzeugt (Abb. 16,12—13), hier entstanden 
auch ähnliche Stücke in grauer Ausführung.143 Unter dem Henkelanschluß des glasierten Tokoder 
Kruges (Abb. 8,12) wurden auf dem Bauch des Gefäßes runde Eintiefungen eingedrückt. Die ,e 
eigenartige Verzierung unter dem Henkel eines grauen, durch Einglättung verzierten Kruges 
fand E. Maróti im Wachtturm auf dem Kalvarienberg zu Pilisszántó.144 Hier erwähnen wir, daß 
die halbkugelförmigen, großen, eingedrückten Löcher auch für die eine Reibschüssel charakte-
ristisch sind (Abb. 15,2). Diese eingedrückten Eintiefungen charakterisieren die Gefäße aus dem 
Anfang des 5. Jh., sie wiederholen sich in mehreren Reihen auf einem sehr grob aufgeführten 
schwarzen Krug aus Leányfalu.145 Von einer ziemlich seltenen Gefäßform stammt das abfällige 
Fragment einer in Tokod gefertigten, weitmündigen Kanne mit stark gebogenem Henkel (Abb. 
6,l).liK 
h) Zweihenklige Krüge 
Sie kommen im Tokoder Material sehr selten vor. Der in Abb. 8,11 dargestellte, tordierte 
Henkel dürfte aufgrund der Parallelen zu den zweihenkligen Krügen gehört haben. Er hat eine 
sehr schöne, örtlich erzeugte, geblichgrüne Glasur. Aus »Tokoder grauem« Material wurden mehrere 
Stücke gefunden, auch solche, die aus einhenkligen Krügen stammen.147 Der tordierte Henkel 
wurde nicht von örtlichen Töpfern erfunden,148 sondern man dürfte diese Mode von den größeren 
Töpferzentralen übernommen haben. Der tordierte Henkel ist letzten Endes eine hellenistische 
Nachlassenschaft (»Plakettenamphoren«). In Italien kommt diese Form in glasierter und nicht 
glasierter Ausführung in den spätrömischen Zeiten wieder in Mode. Lamboglia teilt aus dem 
4 — 5. Jh. sowohl unglasierte wie auch glasierte, tordierte Henkel aus Albintimilium mit und 
betrachtet sie als typisch für die spätrömische Periode.149 Von den dem griechischen Kultur-
gebiet näher gelegenen Lagern der Unteren Donau wurden in Novae bemalte und glasierte, tor-
137
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Abb. 26. Analogien: 1—3. Gelbglasierte Becher m i t ha lbmondförmigen Aufsä tzen . 4—6. Grünglasier te , zylindri-
sche Krüge. 1. D u n a ú j v á r o s (Intercisa). U M N . R o m . Samml . Inv . -Nr . : 89.1909.3. Unpubl iz ier t . — 2. Dunaú jvá -
ros. UNM. Rom. Samml . Inv. -Nr . : 139. 1910. 3. Unpubl iz ie r t . — 3. Dunaú jvá ros . UNM. R o m . Samml . Inv . -Nr . : 
27. 1910. 1. Unpubl iz ier t . - 4. D u n a ú j v á r o s . UNM. R o m . Samml . Inv.-Nr.: 100. 1912. 301. [Póczy (1957) Abb. 
47, 110.] — 5. D u n a ú j v á r o s . UNM. R o m . Samml. Inv . -Nr . : 75. 1911. 104. Unpubl iz ier t . — 6. Dunaú jváros . 
UNM. R o m . Samml. Inv . -Nr . : 14. 1907. 33. [Póczy (1957) Abb. 47, 110] 
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Abb. '27. Analog ien : Grünglas ie r te , zweihenkl ige Krüge . 1. S o m o d o r p u s z t a (Szomor) G r a b 15. UNM. R m ö . 
S a m m l . Inv . -Nr . : 2. 1906. I 73. [A. Burger , A r c h É r t 101 (1974) Abb . 3, 15, 173 u n d Abb . 12, 1.] - 2. D u n a ú j v á r o s . 
U N M . R o m . S a m m l . I n v . - N r . : '246. 1974. 3. F e h l b r a n d . Unpub l i z i e r t . — 3. Budakesz i . A u s g r a b u n g von E. 
Mahle r . 2. G r a b . U N M . R o m . Samml . Inv . -Nr . : 66. 1904. 2. Unpub l i z i e r t 
dierte Henkel aus spätkaiserzeitlichen Schichten ausgegraben.150 In Süd-Pannonien sind uns 
von weitmündigen, zweihenkligen, glasierten Krügen bekannt: Boljetin, Sirmium, Mursa und 
Cortanovci.151 0 . Brukner stellt die Erzeugung solcher von ihr Amphoren genannter, großer, 
glasierter Krüge für das 4. Jh. fest. 
In Pannonién hat sich ein schön geformter, zweihenkliger Krug eingebürgert, den die 
ausländischen Forscher zuweilen Amphora nennen. Das Fragment eines oberen Teiles aus Tokod 
(Abb. 8.13) stammt von einem großen, rundbauchigen Gefäß mit trichterförmiger Mündung, mit 
vom Hals geschweift in die Schulter übergehenden zwei Henkeln und auf dem Hals mit ein-
geschnittenen Leisten. Dieses Stück ist ein örtliches Fehl product aus Tokod mit gelblichgrüner 
Glasur. Einen solchen Krug mit leicht bogenförmigem Henkel fand V. Lányi in Grab 51 des Gräber-
feldes von Tokod. Seine Form läßt sich von den Tonnachahmungen der Glasgefäße des Rhein-
gebietes ableiten.152 Sie ist auch im Mediterraneum beliebt, später auch zur Form der Terra sigil-
lata chiara gewählt.153 In einer einhenkligen, glasierten Variante erscheint sie auch am norischen 
Limes, in Mautern.154 Aus dem selten vorkommenden Gefäß kamen drei Exemplare in Intercisa 
150
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Abb. '28. Analogie: Grünglasier ter , zweihenkliger Krug . Csákvár . UNM. K ö m . Samml. Inv . -Nr . : (17. 1Í107. I. 
Unpubl iz ier t 
aus Gräbern, aus einer älteren Ausgrabung155 zwei, mit eingestochenen Reihen verzierte Krüge 
aus Grab 45 des südöstlichen Gräberfeldes zum Vorschein.156 Das Ungarische Nationalmuseum 
bewahrt einen solchen Krug, der ein Fehlbrand ist157 und einen Beweis dafür liefert, daß solche 
auch in Intercisa gefertigt worden sind (Abb. 27,2). In Gorsium blieb ein solches Halsfragment 
erhalten.158 Ein zweihenkliges Gefäß führt K. Póczy159 aus dem Gräberfeld von Csákvár an und 
deutet auf den Beginn des 5. Jh. hin. Es gibt im Nationalmuseuni auch ein anderes Exemplar 
aus Csákvár (Abb. 28), das die gröbere Variante des schön geformten Kruges darstellt.160 Diese 
Form ist in unglasierter und glasierter Variante aus Sirmium bekannt.161 Sie lebt lange in den 
Limeslagern an der Unteren Donau fort.162 Der zweihenklige, glasierte Krug von Sucidava wird 
zur byzantinischen Keramik gereiht.163 
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i) Fragment eines Schlangengefäßes 
Das breite, flache, unter clem Rand zurückgeknüllte Henkelfragment (Abb. 12,7) zeigt 
auf gelbem Grund eine rot bemalte, fleckig-grüne Glasur. Die mit einem Rohrstengel in drei 
Reihen eingedrückten, geriffelten Kreiszierden deuten an, daß es sich um eine Schlange handelt. 
Von den zahlreichen Parallelen sollen hier eher die mit konzentrischen Kreisen und eingedrückter 
Verzierung hervorgehobenen, spätkaiserzeitlichen Schlangengefäße erwähnt. Einen solchen 
Schlangen körper teilte aus Carnuntum M. Grünewald104 von einer glasierten Krugmündung mit. 
V. Gassner erörtert südlich vom Mithräum des heiligen Bezirkes von Carnuntum 20 Schlangen-
gefäßfragmente.165 Statt den konzentrischen Kreisen verzieren den Henkel des bräunlichgrün-
glasierten Schlangengefäßes von Barátföldpuszta eingedrückte Rosetten.1(W In Poetovio wurden 
die glasierten Schlangengefäße erzeugt.107 In Dacia, Sarmisegethusa wurden diese kultischen 
Gefäße noch in der mittleren Kaiserzeit, in den Heiligtümern von Aesculapius-Hygieia und 
Liber Pater gefunden.168 In ähnlicher Weise kamen aus dem Heiligtum des Lagers von Romula-
Malva zahlreiche Schlangengefäße zum Vorschein, die die Verfasser mit ganz bis Rätien vorfind-
baren Parallelen vorführten.169 
j) Gemischte Formen 
Eine außerordentlich schöne »Tokoder« Glasur befindet sich auf einem kleinen, mit 
Wellenlinie profilierten Gefäßboden (Abb. 6.8). Die Form der zum Boden gehörenden Schale ist 
uns — leider - nicht bekannt, auch im Falle der Tokoder grauen Parallelen fehlt der obere Teil 
des Gefäßes.170 
Ein ganz kleines Fragment stammt von dem sog. »Leuchtturm« (Abb. 11,5). Es blieben 
bloß die zum Teil glasierten Reste der eckigen Ausschnitte von dem kleinen, runden Turm erhalten. 
Auch in grauer Ausführung wurden solche kleinen Türme von den Tokoder Töpfern erzeugt.171 
k) Lampen 
Im untersuchten Material fanden wir drei glasierte Lampen. Das Exemplar von einfacher, 
runder Form und hohem Fuß kam fragmentarisch / Abb. 12.10) aus der Siedlung ans Tageslicht. 
Gleichfalls als nicht örtlich erzeugtes Tokoder Lampe scheint das auf seinem Discus mit mehreren 
Rundleisten profilierte, grünlichbraun glasierte Exemplar zu sein (Abb. 19,1a b). Das dritte 
Stück von flachem Körper und hohem Roden bildet eine aus gänzlich Tokoder Material und Glasur 
hergestellte Lampe (Abb. 19,2a — b), die mit ihrer sehr schwachen Formung und schönen, obwohl 
löchrigen, hellgelblichgrünen Glasur unter den bisher bekannten pannonischen Lampen einzig-
artig ist. Alle drei Lampen gehören in den XXII . Typ nach Iványi.172 Solche, auf ihrem Discus 
mit großer Brennöffnung versehenen, Scheiben- oder bandhenkligen, glasierten Lampen wurden 
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vor allem in Pannonién hergestellt. Uns sind zwei Fehlbrände173 und mehrere un Versehrte Exem-
plare aus Gorsium bekannt,174 in Intercisa gibt es bisher noch keine Spuren ihrer dortigen Erzeu-
gung, jedoch wurden — vor allem aus Gräbern des 4. Jh. — mehrere solche glasierten Lampen 
mitgeteilt.175 Die südpannonischen glasierten Werkstätten von Emona, Mursa, Sirmium176 und 
Taurunum stellten alle glasierte Lampen her, aus Mursa ist uns auch der Name des Meisters be-
kannt.177 Die Vorgänger der pannonischen glasierten Lampen führte neulich E. Aham Stern 
vor.178 Den Import der pannonischen glasierten Lampen leiten die Ausgräber im Falle der an 
der Unteren Donau gelegenen Lager von Sucidava179 und Iatrus aus Pannonién ab, wobei sie mit 
örtlicher Nachahmung und Fortloben rechnen. Das glasierte Lampenmaterial von pannonischer 
Herkunft kann in den Schichten aus dem Ende des 4. und Beginn des 5. Jh. angetroffen werden.180 
Ein lampenhaltender, säulenartiger Ständer in glasierter Ausführung kam in Tokod noch 
nicht zum Vorschein, nur in grauer Farbe.181 Die auf Säule stehende, zuweilen mit einem kleinen 
Pferd verzierte Lampe ist übrigens für das pannonische Material charakteristisch.182 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
Das Lager von Tokod ist die späteste militärische Anlage in Pannonién, deshalb steht 
es im Mittelpunkt des Interesses der Fachwelt. Selbst seine Benennung ist umstritten, da es 
unter den in der Notitia Dignitatum aufgezählten Lagern nicht vorkommt. A Mócsy nahm beding-
terweise die Identifizierung mit Gardellaca-Cardabiaca an,183 S. Soproni schließt seine Identi-
fizierung mit einem anderen Ort in der Umgebung aus, da die sorgfältige topographische For-
schung auf ein solches Objekt in der Umgebung nicht gestoßen ist.184 Die Siedlung von Tokod 
liegt auf einem höheren Rand des Überschwemmungsgebietes der Donau, zwischen Nyerges-
újfalu und Esztergom.185 Es befindet sich an einer vom Gesichtspunkt der Strategie und des 
Handels ideellen Stelle, 3,5 km weit von der Donau, dort wo sich die nach Aquincum führende 
diagonale Straßenlinie von der Limesstraße abzweigt. 
Seit der Publikation der Monographie über Tokod tauchte die Meinung auf, daß die bei 
dem Bau des Lagers (nach den Verfassern: »Festung«) »wegplanierte« Schicht (in der auch die 
oben erwähnten Reibschüsselstücke waren) eventuell aus der Wegplanierung eines früheren 
Lagers stammt und zu diesem Lager dürften die zwei, viereckigen Tortürme alten Typs gehört 
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haben.186 Auch S. Soproni ist der Meinung, daß das Lager früher als die Zeit des Valentinianus L, 
Zeitalter von Constantinus II. erbaut wurde.187 Er betont stark den militärischen Zweck und 
Charakter des Baues und sieht nicht nur eine Nachschubsbasis in ihm, sondern ein zumindest 
einmal erneuertes Lager. Sein Abstand von der Donau ist — seiner Meinung nach — zu dieser 
Zeit nicht ungewöhnlich, die engste Parallele in seiner Lage und in seinem Aufbau erblickt er im 
Lager von Pilismarót.188 Dio Hauptperiode der Errichtung oder Erneuerung des Lagers fällt 
jedenfalls auf die Zeit des Valentinianus 1., wie dies die Veröffentlicher des Lagers betonen. Schon 
in einer vorausgesetzten, vorangehenden Periode dürfte man glasierte Keramik gebraucht haben, 
wie dies die Funde der Planierung zeigen. Die valentinianische Verteidigungskonzeption erstreckt 
sich auf den ganzen rätischen, norischen, pannonischen Limes.189 Ks wurden überall an den ala-
mannischen, quadischen, sarmatischen Fronten die Lager befestigt und auch neue Kleinfestungen 
errichtet. Auch bei der LTitersuchung der glasierten Keramik können wir das Ergebnis dieser 
großangelegten Tätigkeit sehen. Bei der Berücksichtigung der glasierten Reibschüsseln konnten 
wir die Lager und die befestigten Städte dieser Limeslinie und der inneren Alpenpässe, die 
Italien schützten, verfolgen. Die parallele Lage des im späten 4. Jh. erbauten Tokod mit dem 
Lager von Alzey wurde von Mócsy190 und seinen Rezensenten bereits betont.191 Auch mehrere 
Lager wurden später zu Refugien. Wir sehen eine starke Parallelität zur rätischen Festung von 
Moosberg bei Murnau, wo innerhalb der ziemlich unregelmäßig verlaufenden Lagermauer Holz-
häuser gestanden haben.192 Pfostenlöcher wurden von Mócsy in der Festung von Tokod nicht 
gefunden,193 jedoch konnten eingestürzte Lehmmauern gefunden werden. In der Keramik der oben 
erwähnten valentinianischen Festungsreihe wurden überall in großer Menge (100, 130, 200, 650 St.) 
Reibschüsseln gefunden, die mit ihren steilen Wänden, dem auf den Rand hinauslaufenden, 
charakteristischen Schnabel der im Lager und auf der Siedlung von Tokod zum Vorschein gekom-
menen Stücke gleichen. In den nach einem System aufgebauten (erneuerten) Lagern versah, 
ließ die militärische Organisation einen einheitlichen Keramiktyp herstellen und besorgte für 
seine Mitglieder eine einheitliche Ernährungsart. Die Reibschüsseln von Tokod zeigen mit ihrer 
hellen, gelblichgrünen Glasur und unregelmäßigen, zerstreuten Bekieselung irgendeinen örtlichen 
Charakter,194 jedoch verlassen sie auch hiermit nicht den Typenkreis der glasierten Keramik des 
4. Jh. Von Noricum an sind die Schalen, Schüsseln und Teller ebenso allgemein beliebt in der 
zweiten Hälfte des 4. Jh. Von Batavis (Passau-Niedernburg) bis Sirmium und Sucidava kommen 
sie an mehreren Stellen vor. Am meisten sind die aus dem Gräberfeld von Sopron-Hátulsó(Hinter)-
gasse stammenden Parallelen, die auf den Anfang des 5. Jh. übergehen, beachtenswert. In Scar-
bantia läßt sich am besten die sog. Kontinuität nachweisen.195 Den Beobachtungen von K. Póczy 
nach kommt im Laufe der Ausgrabungen die glasierte Keramik in den Schichten nach 380 schon 
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mit den eingeglätteten Scherben zusammen vor, sodann in den noch späteren Schichten bloß 
die eingeglättete Keramik ohne glasierte Scherben. In der folgenden Phase kam die eingeglättete 
Keramik mit grauer und schwarzer Ware, sodann die schwarze Ware mit Gefäßfragmenten ger-
manischen Charakters an die Oberfläche.196 
Gleichfalls aus dem Ende des 4. und Beginn des 5. Jh. stammende Eigenartigkeit ist die 
Verzierung der glasierten Krüge vor dem Brand mit eingetieften Wellenlinien und eingestochenen 
Punktreihen. Die meisten Parallelen hierfür können wir in Pannonién vorfinden. Jedoch gerade 
die eingestochene, girlandenartige Verzierung bildet das eine Verbindungsglied zu der aus dem 
Gräberfeld von Krefeld-Gellep a/R. stammenden glasierten Keramik »pannonischen« Charakters. 
Auf dem einen zweihenkligen Krug des südöstlichen Gräberfeldes von Intercisa197 geht über die 
Gefäßschulter eine eingestochene Punktreihe ebenso bogenförmig, wie auf dem glasierten Krug 
des Gräberfeldes von Krefeld-Gellep.198 Die zylindrischen, zweihenkligen Krüge dieser zwei 
Gräberfelderzeigen auch eine enge Parallelität.199 Der Ausgräber R. Pirling nimmt an, daß forthin 
mit einer militärischen Einheit ein pannonischer Töpfer gelangen konnte, der dann diese, dort 
nicht mehr gebrauchten glasierten Waren erzeugt haben dürfte. Auch Fehlbrände beweisen, daß 
es sich nicht um einen Import handelt, sondern um die Weiterentwicklung einer pannonischen 
Töpferpraxis.200 Ein ähnlicher Prozeß dürfte auch im Falle der in Tessin, in der Süd-Schweiz 
gefundenen Gefäße gewesen sein. Aus einem späten Grab des 4. .Jh. kam in San Pietro di Stabio 
ein solcher einhenkliger, hoher, glasierter Krug mit starker Schulter zum Vorschein201 wie aus 
dem Gräberfeld von Ságvár ein Krug von gleicher und seltener Form.202 
Die für die aus Tokod, Intercisa und sonstigen pannonischen Fundorten aus dem Ende 
des 4. und Anfang des 5. Jh. stammenden Krüge charakteristischen Wellenlinien erscheinen auch 
auf den in Nord-Italien erzeugten glasierten Krügen. Im Jahre 1970 wurden in Carlino, 14 km 
weit von Aquileia anläßlich der Erdarbeiten 6 Töpferöfen aus verschiedenem Alter freigelegt. 
Laut der Publikation von L. Bertacchi203 wurden am NO-Rand der Grabungsfläche ein 8 x 8 m 
großer, 50 cm dicker Scherbenhaufen mit Ziegeln, Amphorenfragmenten, spätkaiserzeitlichem 
Scherbenmaterial, glasierten Scherben und Münzen gefunden (die späteste von diesen stammt 
von Constantius IL, jedoch wird sie selbst vom Ausgräber nicht für ein Stück von datierendem 
Wert gehalten). Es wurden hier zwischen 350 und 430 datierbare Stücke eines Terra sigillata 
chiara-Materials gefunden. Das glasierte Material besteht vor allem aus Krügen mit geriffelter 
Leistenverzierung, grünlicher und rötlichbrauner Glasur. Es wurden auch dreihenklige, glasierte 
Gefäße gefunden. Bertacchi führt pannonische und von der Unteren Donau stammende Paral-
lelen an. Auch glasierte Reibschüsseln, sowie glasierte Lampen mit hohem Fuß kamen hier zum 
Vorschein, als Parallele führt die Ausgräberin auch die Lampe mit säulenartigem Fuß und zwei 
kleinen Pferden aus Intercisa an. Bertacchi bringt die glasierte Keramik von Carlino mit der 
Wanderung der Westgoten in Verbindung. Aufgrund der pannonischen Parallelen können wir 
eher daran denken, daß zu Beginn des 5. Jh. von den pannonischen Flüchtlingen204 ein oder mehrere 
Töpfer nach Carlino gekommen sind. 
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Bei den verschiedenen Typen des glasierten Materials aus Tokod, jedoch besonders im 
Falle der Schüsseln mit waagerechtem Rand und der zweihenkligen bzw. tordiertem Henkel 
versehenen Krüge kann eine starke Verbindung mit Süd-Paimonien, hauptsächlich mit dem 
Material von Sirmium nachgewiesen werden. Aus Sirmium haben wir — bereits erwähnt — auch 
über eine glasierte Keramik erzeugende Töpferwerkstätte Kenntnis. Dem Beweis des Tokoder 
Materials nach beschränkten sich die Töpfer nicht auf die von ihnen selbst entwickelten Formen, 
sondern es ist eine Verbindung mit Süd-Pannonien vorauszusetzen. In den letzten Jahrzehnten 
des 4. Jh. nahm — wie dies K. Póczy in ihrem Vortrag zu Oxford erörtert hatte205 — der aus 
Italien und den orientalischen Provinzen nach Pannonién kommende Import stark zu. Dies 
beweisen der Import der Terra sigillata chiara,206 der Fondo d'oros, der orientalischen Glasgefäße,207 
die Parken darstellenden glasierte Krüge,208 und die oinophoroi eines Grabes aus Arrabona des 
4. Jh.2"9 Die Bedeutung der vom Balkan, über die Kaiserresidenz Sirmium nach Italien vermit-
telnden Straßenlinie nahm zu.210 Die aus Sirmium nach W führende Hauptverkehrslinie ging bei 
Taurunum in die N-S laufende Limesstraße über, die bei Tokod in die Übergangsstelle mündete. 
Diese Straßenlinie dürfte einen bedeutenden Verkehr abgewickelt haben, da sie auch noch zu 
Beginn des 7. Jh. bekannt war.211 
Nach der entscheidenden Niederlage bei Hadrianopolis (378) wurden die pannonischen 
Zustände, nach dem mit den Barbaren abgeschlossenen foedus durch Ansiedlungen geregelt. 
Zur Konsolidierung und zu einem gewissen wirtschaftlichen Aufschwung kam es erst in den 80er 
Jahren.212 In dieser Periode können wir uns die Vollentfaltung der glasierten Keramikproduktion 
in Tokod vorstellen, jedoch wie lange die Erzeugung dieser Gefäßart gedauert hat, wissen wir 
nicht. Aufgrund der Parallelen von Batavis, Scarbantia und besonders von Mautern können 
wir voraussetzen, daß die glasierte Keramik in den ersten Jahrzehnten des 5. Jh. noch gebraucht 
wurde.213 ihre Parallelität zur grauen Keramik war wahrscheinlich nur im Anfang vorhanden, 
in dem mit frühchristlichen Symbolen verzierten Material gibt es schon keine glasierten Scherben. 
Das glasierte Material von Tokod ist zahlenmäßig viel geringer, bildet bloß ein Zwanzigstel des 
grauen Materials.214 Die typisch Tokoder graue, rauhe Keramik war bestimmt auch weiterhin 
in Gebrauch, ihre Herstellung ist nämlich leichter als die der glasierten Stücke. Die Zeitbestim-
mung der grauen Keramik auf das ausgehende 5. Jh. ist aufgrund der späten Zeitbestimmung 
des Kreuzes mit Alpha- und Omegaanhänger nicht überzeugend,215 da es beispielshalber in dem 
ausgesprochen auf das 4. Jh. datierbaren Silberschatz von Water-Newton schon vorkommt.216 
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29 Feinschliffe aus der glasierten Keramik von Tokod, l a — b. Probf 
4. P robe 4 
Dies bedeutet natürlich nicht, daß diese charakteristische Keramik217 nicht das Vorhandensein 
einer späten, christlichen Gemeinde in Tokod beweist. Mit anderen pannonischen Parallelen kann 
die Zeitdauer des Gebrauches der glasierten Keramik vorläufig schwer bewiesen werden, zur 
Mitteilung des glasierten Materials kam es z. B. aus dem bis zum zweiten Viertel des 5. Jh. belegten 
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Gräberfeld von Szabadbattyán noch nicht die Reihe.218 Das Ende der Belegung der typisch spät-
römischen Gräberfelder setzt J. Bona auf das Jahr 456, demnach haben sich selbständige, bar-
barische Siedlungs- und Wirtschaftsblöcke vor diesem Zeitalter nirgends ausgebildet.219 
Bei der Übersicht des glasierten Keramikmaterials aus Tokod ist ersichtlich, daß es sich 
industrielle Tätigkeit einer über weitverzweigte Verbindungen verfügenden Bevölkerung, die 
einem ziemlich einheitlichen Schema nach die Versorgung des Militärs gesichert hat. L. Barkóczi 
setzt selbst noch zu dieser Zeit späten Periode weitausstrahlende, sich bis in das Mediterraneum 
erstreckende Beziehungen voraus.220 Sehr charakteristisch für dieses Zeitalter ist, was 1. Bona 
im Zusammenhang in der Bearbeitung des spätrömischen, südöstlichen Gräberfeldes von Intercisa 
geschrieben hat.221 Die materielle und geistige Kultur der hier (vor dem Ende des 4. Jh.) Bestat-
teten ist typisch provinzialrömisch, also eine hellenistische spätrömische Kultur. 
Die aufweite Beziehungen der glasierten Keramik aus Tokod hinweisende Analyse führt 
durch die Erörterungen von P. Arthur, D. Williams222 und N. Gudea223 zu konvergenten Ergeb-
nissen. Bei der Untersuchung der glasierten Keramik müssen wir mit dem pannonischen Schwer-
punkt auch die Produkte des von Rätienund Italien bis zum Schwarzen Meer reichenden Gebiete 
in Betracht ziehen. 
A N H A N G 
Materialuntersuchung 
Die typische spätkaiserzeitliche »Tokoder Glasur« ist hellgeblichgrün, glänzend. Unmittel-
bar unter der Glasur (Probe 1: Abb. 29,1a —b) befindet sich eine schwarze oder graue (Übergangs-) 
Schicht (Probe 2: Abb. 29,2), sodann folgt das Grundmaterial, die »Scherbe« selbst in zwei Schich-
Chemische Untersuchung der Proben 1, 2, 3, 4: 
Glasur tlbergangsschichten Gruudmat. 
1 2 3 4 
Hitzeverlust 
SiO.j 




















































Erdspat in Spuren 
Amorph 12% 
Spektroskopische Untersuchung der Schichten: 
Probe l zeigt starke Si- und AI Pb-Linien, schwächer die Linien von Mg -Ca K —Na Ti Fe. 
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ten (Probe 3 — 4: Abb. 29,3a—b und 4). Die chemische Analyse der in vier Schichten, in Staub-
form zerlegten (Probe 1 — 4), gelblichgrünen Tokoder Scherbe führte der Universitätsdozent 
Z. Németh durch, u zw. derart, daß die Schichten einzeln untersucht wurden Für seine hilfs-
bereite Arbeit sprechen wir auch an dieser Stelle unseren Dank aus. 
In der Probe 2 ist die Pb-Linie noch intensiv, jedoch können die Pb-Linien auch in den 
Proben 3 und 4 (schwach) vorgefunden werden. Im meßbarer Menge sind sie bloß in den Proben 
1 und 2 wahrnehmbar. 
Bemerkungen, Schlußfolgerungen. Aufgrund der chemischen Untersuchungen kann fest-
gestellt werden, daß Probe 1 eine rohe Glasur mit ziemlich hohem Bleigehalt zeigt, die wahr-
scheinlich Kalkspat und Dolomit enthält. In der Umgebung sind beide in großer Menge und 
Reinheit anzutreffen. Probe 2 kann als eine Ubergangsschicht zwischen der Glasur und der Scherbe 
betrachtet werden, die Glasur löst im Laufe des Brandes zimelich vie PbO, CaO, MgO, A1203 
und sonstige Metalloxyde aus. Hier ist schon das Vorhandensein der Kristallphase wahrzunehmen. 
Aus der chemischen Analyse der Proben 3 und 4 kann festgestellt werden, daß der hohe A1203-
Gehalt für die pannonischen Materialien nicht charakteristisch ist, dies scheint auch die niedrige 
und geringe Menge von CaO, MgO, Fe203 zu untermauern. 
Es ist anzunehmen, daß das zur Untersuchung einbezogene Material (Tonmineralien) 
aus einem weiß ausbrennenden, brandfesten Ton, eventuell Schiefer mit niedrigem Eisengehalt 
besteht. Aufgrund der Proben 2, 3 und 4 kann festgestellt werden, daß es zum Brand stets in 
einem starken Reduktionsmittel (Atmosphäre) gekommen ist, wo in der festen Phase die Reak-
tionen eingesetzt haben, jedoch sich nur ein Teil der kristallchemischen Prozesse abgespielt hat, 
trotz dessen, daß an der Oberfläche die Glasur geschmolzen war und die Scherbe nur den Meta-
kaolinzustand erreicht hatte. Ferner kann auch fastgestellt werden, daß der Brand aus irgend-
einem Grund sich nicht vollzogen hat, wahrscheinlich hätte die Scherbe aufgrund ihrer mineralo-
gischen Zusammensetzung einen höheren Brenngrad beansprucht, vor allem infolge des hohen 
Aluminiumoxydgehaltes bzw. des Charakters des feuerbeständigen Materials. Aufgrund der 
Analyse kann der hohe Hitzeverlust mit dem organischen Stoffgehalt der benutzten Grundstoffe 
(Humussäure) bzw. mit der Behandlung (Ablagern, Faulenlassen) des Tones vor der Benutzung 
erklärt werden. 
Die physikalischen Eigenschaften, Viskosität, Ausdehnungskoeffizient, Oberflächen-
spannung, Haftvermögen der aufgetragenen Glasurschicht (Probe 1) können — trotz dessen, 
daß der Brand nicht als beendet betrachtet werden kann — als entsprechend bezeichnet werden. 
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É . G A R A M 
ÜBER HALSKETTEN, HALSSCHMUCKE MIT ANHÄNGERN UND 
JUWELENKRAGEN BYZANTINISCHEN URSPRUNGS AUS DER 
A WARENZEIT 
Die Fühlungnahme zwischen den A waren und Byzanz fällt in das Jahrhundert der awari-
schen Landnahme, ('her intensive Beziehungen können wir aus dem Zeitraum zwischen 558 
und 626 berichten, aus einer Periode, die von dem Erscheinen der von Kandik geführten ersten 
awarischen diplomatischen Mission bei Justinianus I. bis zu ihrer Niederlage unter den Mauern 
Konstantinopels reicht. Infolge der für die frühawarische Geschichte ausschlaggebenden, kriegs-
bedingten und politischen Ereignisse kam es zwischen ihnen in dieser Zeitspanne zu Handels-
beziehungen und auf das Awarentum übte damals Byzanz am meisten einen kulturellen Einfluß 
aus. Im großen und ganzen können auf dieselbe Zeit auch die onogur-bulgarischen byzantinischen 
Beziehungen gesetzt werden, die im dritten Drittel des 7. Jh. infolge der onogur-bulgarischen 
Einwanderung indirekt auch das Awarentum berührt haben. Aus den Werken der byzantinischen 
Historiker sind uns über awarisch-byzantinische Kriege, diplomatische Missionen, Tributzahlungen 
verhältnismäßig viele Informationen bekannt, die geschriebenen Quellen schweigen sich aber 
über die awarisch-byzantinischen Handelsbeziehungen fast aus. Bloß in einem Menander-Frag-
ment wird erwähnt, daß die A waren in Konstantinopel Waffen gekauft haben.1 Nach dem Beweis 
der awarenzeitlichen Grabfunde gelangten aber nicht nur byzantinische Waffen in die Gräber. 
Mehr als 90% der zum Vorschein gekommenen Waffen ist von östlicher Herkunft. In der Miracula 
Sancti Demetrii können wir folgendes lesen: »kamen die Barbaren furchtlos bis vor die Mauern, 
um zu niedrigen Preisen ihre Gefangene zu verkaufen und mit verschiedenen Gegenständen zu 
handeln«.2 Über die im awarischen Gebiet erschienenen byzantinischen Waren erfahren wir schon 
mehr, wenn wir die archäologischen Funde untersuchen. Die Untersuchung, Erforschung des 
auf Byzanz hinweisenden, verhältnismäßig nicht allzu großen, jedoch ziemlich gut umgrenzbaren 
Fundkreise ist aber keine einfache Aufgabe, sondern regt eher Fragen an. in den meisten Fällen 
ist es fast unmöglich zu entscheiden, oh die Gegenstände als Tribut, Geschenk, Beute oder durch 
den Handel zu den Awaren gelangt sind, oder aber von byzantinischen bzw. von den eigenen 
Goldschmieden erzeugt, eventuell nachgeahmt wurden. 
Bei diplomatischen Missionen war es gang und gebe Geschenke zu bringen oder zu erhalten. 
Schon die erste awarische Gesandschaft erhielt im Jahre 558 »goldverziorte Ketten zur Fesselung 
Flüchtiger, Ruhebetten, Seidenkleider und viele andere Gaben« — berichtet Menander.3 Es ist 
anzunehmen, daß auch die byzantinische Silberschüssel von der ein später zerstückeltes Viertel mit 
goldener Pseudoschnalle in Tépe (Kom. Hajdú-Bihar) ans Tageslicht gekommen ist, ein früh-
awarischer Khagan als Geschenk bekommen hat.4 Auch die Amphore, Glasgefäße, die uns aus 
den frühawarischen Gräbern bekannt sind, dürften die Awaren als Geschenk erhalten haben. 
Laut Pohl haben die Awaren den Wein wahrscheinlich auch durch Kauf erworben.5 
1
 POHL (1988) 174. 1 SUPKA ( 1913) . 
2
 P O H L ( 1 9 8 8 ) 1 9 6 . 5 P O H L ( 1 9 8 8 ) 1 9 6 . 
3
 P O H L ( 1 9 8 8 ) 1 8 0 . 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 43, 1991 
Akadémiai Kiadó, Budapest 
152 fi. g a r a m 
Über die den A waren gezahlten byzantinischen Tribute wissen wir mehr. I. Bona schätzte 
die den Awaren in 53 Jahren bis 626 ausgezahlten Tribute aufgrund der Quellen auf 4,5 Millionen 
Solidi, was etwa mit 20.000, also jährlich 400 kg Gold gleich ist (dies dürfte aber durch das Beschnei-
den der Solidi bloß etwa 350 kg gewesen sein). Die ungefähr 20.000 Krieger erhielten demnach 
jährlich und pro Kopf 18 g Gold.6 Pohl nimmt an, daß die Awaren für einen Teil des Tributes an 
Ort und Stelle Kleider und Waffen gekauft haben.7 Der größte Teil der Solidi wurde aber von den 
Awaren eingeschmolzen, dies bildete für die frühawarische Kunst und die prunksüchtigen Höfe 
der Khagane/Fürsten die Golddeckung. Ein verschwindend geringer Teil der Solidi kam als 
Grabobolus in die friihawarenzeitliehen Gräber. Die Bedeutung dieser Münzen istzweifach: einer-
seits sind sie unter den awarenzeitlichen, arhäologischen Gegenständen gewiß byzantinische 
Stücke, anderseits bilden sie sichere chronologische Anzeiger, denen in der Datierung der früh-
awarenzeitlichen Gegenstände, Gräber und Gräberfelder eine wichtige Rolle zufällt. 
Das 6. Jh. war die Blütezeit der byzantinischen Geschichte. Dies manifestierte sich 
sowohl in der architektonischen Tätigkeit, wie auch in den kunstgewerblichen Produkten. In der 
Herstellung von Luxusgegenständen spielte Byzanz stets eine große Rolle. Entwickelt war die 
Goldschmiedekunst, die Emailarbeit, die Elfenbeinschnitzerei und die Seidenverarbeitung. Die 
Erzeugung der Luxusgegenstände, da ihnen eine rangbezeichnende Rolle zugefallen war, richtete 
sich stark den Ansprüchen der oberen Schichten an. Außer den Werkstätten der Hauptstadt 
waren solche auch in anderen Städten des Römerreiches bedeutend (Antiochia, Alexandria, 
Thessaloniké). Untersuchen wir die Kunstgegenstände byzantinischen Ursprunges, so muß man 
gleichfalls auch mit dem örtlichen und internationalen Charakter rechnen und hier kann der 
spätantike Nachlaß auch nicht außer acht gelassen werden.8 
Aus den Goldschmiedeprodukten der justinianischen und folgenden Zeiten gelangten 
durch die Awaren zahlreiche Produkte auch in das Karpatenbecken. Diese bilden in der Awaren -
zeit die größte Gruppe der Gegenstände byzantinischen Ursprunges. Wie aber die byzantinischen 
Gold- und Silberschmucke in das Karpatenbecken gelangt sind, ist noch immer nicht geklärt. 
Es ist schwer zu entscheiden, ob diese Gegenstände als Geschenk, Beute oder als Handelswaren 
in den Besitz der Awaren gekommen sind. Die ersten zwei Möglichkeiten scheinen ziemlich wahr-
scheinlich zu sein. Der eingehenden technischen Untersuchung der Gegenstände nach ist ein 
Großteil der früher für Originalstücke gehaltenen, byzantinischen Gegenstände nur mehr oder 
weniger gelungene Nachahmungen, deshalb dürften sie Handelswaren zwischen den im Karpaten-
hecken tätigen Goldschmieden und den Besitzern der Gegenstände gewesen sein. 
Eine eigene Gruppe der Gebrauchswaren byzantinischen Ursprunges bilden die sog. 
byzantinischen Schnallen. Diese, nicht als Schmuck gebrauchten Gegenstände befinden sich im 
Karpatenbecken in derart großer Menge, daß es anzunehmen ist, daß sie durch Handelsbezie-
hungen zu den Awaren gelangt sind.9 Originale byzantinische Gegenstände finden wir auch in 
den frühawarenzeitlichen Goldschmiedergräbern vor. Die Gewichte aus Bronze und Glas, ferner 
die mit byzantinischen Motiven verzierten Preßmodel sind bestimmt von byzantinischer Herkunft. 
Unter den frühawarenzeitlichen Gegenständen stammen also zahlreiche und vielerlei 
Gegenstände aus Byzanz, jedoch über die Umstände ihres Hierhergelangens kann kaum etwas 
sicheres gesagt werden, wir sind diesbezüglich eher bloß auf Voraussetzungen angewiesen. 
Zur Klärung dieser Frage müssen wir uns zu allererst mit den byzantinischen oder ver-
mutlich aus Byzanz stammenden Gegenständen vertraut machen. Diese Funde wurden bisher 
nicht entsprechend betont bei der Analyse der einzelnen Gegenstandsgruppen, trotz dessen »daß 
die Untersuchung der byzantinischen Beziehungen in der ungarischen Archäologie eine alte 
6
 B O N A ( 1 9 8 4 ) 3 3 1 . 
' P O H L ( 1 9 8 8 ) 3 9 7 . 
8
 L A F O N T A I N E - D O S O G N E ( 1 9 7 9 ) 1 0 3 . 
9
 C S A L L Á N Y ( 1 9 5 4 ) 1 0 1 - 1 2 8 ; C S A L L Á N Y ( 1 9 5 5 ) 
2 5 0 — 2 7 4 . 
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Tradition hat«.10 Außer der Untersuchung der einzelnen Gegenstandsgruppen oder Gegenstands-
typen müssen wir die awarenzeitlichen Gegenstände byzantinischen Ursprungs möglichst mit 
Anspruch auf Vollständigkeit einsammeln und analysieren. Aus meiner bisherigen Material-
sammlung möchte ich jetzt eine Fundgruppe byzantinischen Ursprunges: die Halsketten, Hals-
schmucke mit Anhänger und die Juwelenkragen vorführen. 
Die Tracht, das Tragen von Schmuckgegenstände des byzantinischen kaiserlichen Hofes 
und seiner Umgebung übte auf die Mode der im Anziehungskreis des Reiches lebenden Völker 
eine starke Wirkung aus. Diese Wirkung kann nicht nur bei den mit dem Reich in unmittelbarer 
Verbindung stehenden Völkern, z. B. bei den Awaren beobachtet werden. Die Mode der byzan-
tinischen Kostüme und Schmucke verbreitete sich nach Westen bis in die merowingischen, frän-
kischen und angelsächsischen Gebiete und auch ganz bis Skandinavien. Von dem prägnanten, 
byzantinischen Einfluß konnten selbst die weit gelegenen, östlichen Gebiete sich nicht entziehen. 
Über die Wirkung der Zierkragen mit Pendilien auf die fränkische Tracht schrieb unlängst 
M. Schulze, die auch die mit der Kette Zusammengeheftelten Ohrgehänge byzantinischen Ursprun-
ges analysierte und sie auch aus dem merowingischen Raum belegte.11 Auf der Suche nach west-
lichen Parallelen der byzantinischen Zierkragen stellte H. Vierck fest, daß die mehrreihigen, aus 
iPrien mit Anhänger zusammengestellten Halsschmucke einfachere Varianten, Nachahmungen 
der aus Edelsteinen und Edelmetallgliedern sowie Anhängern bestehenden, nach byzantinische 
Muster gefertigten Juwelenkragen sind.12 Vierck erwähnt den bekannten Halsschmuck des Grabes 
A von Kiskőrös-Vágóhíd als die eine Nachahmung des aus Edelmetall und Halbedelsteinen 
zusammengestellten Juwelenkragens mit Pendilien.13 
Die byzantinische Schmuckmode übte auch im Awarenreich, das mit Byzanz fast 70 
Jahre hindurch in enger Beziehung stand, ihre Wirkung aus. Es sind allgemein bekannt die 
halbmondförmigen, mit Pfau verzierten, goldenen Ohrgehänge und die Goldkette des Fundes von 
Gács, ferner die zur Ausstellung in künstlerischer Weise rekonstruierten Juwelenkragen des 
Grabes A von Kiskőrös und der Fürstengräber von Ozora-Tótipuszta. 
Untersuchen wir etwas eingehender diese Gegenstandsgruppe ! 
1. Von den Schmucken byzantinischen Ursprunges, die den Hals, den Besatz an den Kleidern und 
die Brust verzieren, können die byzantinischen Halsketten in die erste Gruppe gereiht werden. 
Diese aus goldenen Kettengliedern, länglichen Gold- oder Halbedelsteinperlen beste-
henden Ketten ohne Anhänger, die aus runden, durchbrochenen Verbindungsliedern mit Schlin-
gen bestehen, wurden im Gebiet des Byzantinischen Reiches erzeugt.11 Der bekannten Kette 
von Gries (Holic, Tschechoslowakei)15 (Abb. 1,1) ähnlicher Kettenverschluß befinden sich auch in 
dem auf das letzte Drittel des 7. Jh. datierbaren Frauengrab von Igar II. Außer den zwei 
druchbrochenen, beschädigten Verbindungsgliedern waren im Grab auch 3 längliche Goldperlen, 
die wahrscheinlich zur Kette vom Type Gács gehört haben16 (Abb. 1.2). Die gerippten, in der 
Mitte und an den Enden mit je einem gerippten, schmalen Band verzierten Perlen sind den 
gleichaltrigen, aus Goldblech gefertigten Glockenanhängern ähnlich (z. B. Ozora, Kiskőrös). 
Vielleicht sind die Perlen der Kette von Igar schon barbarische Nachahmungen ? 
2. Eine andere Gruppe der byzantinischen Halsketten bilden die Halsketten mit Anhängern. Kette 
und Verbindungsglied gleichen den aus einfachen Ketten und Perlen zusammengestellten 
Ketten, auf die Kette wurden aber verschiedene Gegenstände aufgehängt. 
1 0
 B O N A ( 1 9 7 1 ) 2 9 2 2 9 4 , m i t d e r f r ü h e r e n L i t e r a -
t u r . 
1 1
 S C H U L Z E (1976) 149—151; S C H U L Z E (1984) 
325—335. 
12
 VIERCK (1981) 64—101. 
14
 Siehe z. B. R o s s (1965) Pl. V I I I . 4; E A R L Y 
C H R I S T I A N A N D B Y Z A N T I N E A R T (1947) Pl . 
L X . 434; C Y P R U S M u s e u m (o. J . ) P l . X X X V I I . 
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Abb . 2. 1 = K u n á g o t a ; 2 = u n b e k a n n t e r F u n d o r t ; 3 = Óbuda; 4 = Pente le ; 5 = Dunapente le ; 6 = H a j d ú -
szoboszló; 7 = unbekann te r F u n d o r t (M = 1 : 1 , Vorderseite) 
Abb. 3. 1 = K u n á g o t a ; 2 = u n b e k a n n t e r Fundor t ; 3 = Óbuda; 4 = Pente le ; 5 = Dunapen te l e ; 6 = H a j d ú -
szoboszló; 7 = unbekann te r F u n d o r t (M = 1 : 1, Rücksei te) 
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Abb. 4. Goldket te mit Anhänge rn von Mersin, E n d e 6. J h . (nach B A N K 1978, Abb. 98) 
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Im awarenzeitlichen Denkmalmaterial kennen wir keine einzige solche unversehrte Kette, 
jedoch weisen mehrere Grabfunde und ohne Fundumstände zum Vorschein gekommene Gegen-
stände auf die einstigen Halsketten mit Anhänger hin. 
Aus Kunágota kamen unter den zahlreichen Goldgegenständen auch in ovaler Gold-
fassung ein Rauchopalanhänger mit Öse17 und 3 an der einen Seite mit geschlossenem Goldblech 
erzeugte, kleine Zylinder mit Öse in das Nationalmuseum (Abb. 2,1; Abb. 3,1). Den Fund von 
Kunágota datiert die etwas abgewetzte Münze des Justinianus I. auf den Anfang des 7. Jh. In die 
kleinen Zylinder mit Öse dürfte man ursprünglich Granatplatten eingesetzt haben. Schon früher 
dachte ich daran, daß diese kleinen Anhänger mit dem Rauchopalanhänger zusammen, Bestand-
teile einer der mit Anhänger versehenen ähnlichen Kette des Schatzfundes von Mersin gewesen 
sein dürften.18 Auf der Kette von Mersin hängt auch ein Kreuz19 (Abb. 4). Daß der Großherr 
von Kunágota auch eine mit Kreuz verzierte Kette getragen hätte, werden wir nie erfahren. 
Möglicherweise gelangten von einer ursprünglichen byzantinischen Kette nur die bekannten 
Stücke nach Kunágota, die aufgeschnürt waren, da den Anhängern ja letzten Endes keine andere 
Rolle zugefallen sein haben dürfte. (Hier sei erwähnt, daß die Balkenenden des Kreuzes an der 
Kette von Mersin, die mit granulierten Halbkugeln verzierten Zylinder mit der Schließungsweise 
der Bullen an einigen awarenzeitlichen Torques völlig übererinstimmen, was auch ein Beweis 
dafür ist, daß die auf dem Halsring hängenden Bullen gleichfalls von byzantinischem Ursprung 
sind.) Auch die einfacheren Varianten der die byzantinische Hofmode nachahmenden goldenen 
Halsketten mit Anhängern treffen wir im Gebiet des A warenreiches an. 
Aus Nagyharsány stammen als Streufunde, jedoch aus einem Grab in der Schädel- und 
Brustregion die folgenden Gegenstände: das Stück einer aus Achtergliedern bestehenden Silber-
kette, Bullen aus Silberblech mit Ösen und eine römerzeitliche, dunkellila Gemme in Goldband-
fassung mit Öse20 (Abb. 5,1). Diese Gegenstände blieben von der aus Silber erzeugten barbari-
schen Nachahmung einer byzantinischen Halskette mit Anhänger erhalten. 
In diese Gruppe gehören auch einige Funde aus Grab 5 des auf das 6. Jh. datierten Gräber-
feldes von Vajslca (Jugoslawien). Die im Grab gefundenen 2 ovale blaue Steine in Silberfassungen 
und die, aus den gepreßten Silberblechen rekonstruierbaren Kreuze waren aller Wahrscheinlich-
keit nach ursprünglich auf einer Kette aufgeschnürt21 ( Abb. 6). Im Grab waren noch Körbchenohr-
ringe, ein mit eingraviertem Kreuz verzierter Fingerring, alle von byzantinischem Typ und eine 
typisch frühawarenzeitliche Augenperlenkette. 
Das Kreuz von Vajska gehört in den Kreis der Kreuze von Ozora-Tótipuszta-Typ. Die 
Forschung hielt das Kreuz von Ozora früher für ein Unikum. Die anläßlich der Ausgrabungen 
der letzteren Jahre zum Vorschein gekommenen Kreuzeähnlichen Typs lassen aber darauf schließen, 
daß die gepreßten Kreuze awarische Nachahmungen von den byzantinischen ähnlichen Kreuzen 
sind.22 Von den awarenzeitlichen Kreuzen ahmt das Kreuz von Ozora in seinem Material noch 
das byzantinische Vorbild nach,23 jedoch dürften auf den Balkenenden des Kreuzes in den 
runden Medaillons statt den Apostelköpfen bloß Glasplatteneinlagen gewesen sein. Die übrigen 
awarenzeitlichen Kreuze wurden schon aus Bronze- oder Silberblech gepreßt. 
3. Die awarenzeitlichen Juwelenkragen bilden im Kreis der Halsschmucke byzantinischen Ursrpun-
ges eine eigene Gruppe. 
17
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Anm. 29. Nach mündl icher Mit te i lung von A. Kiss k a m 
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Abb. 6. Blaue Ste inanhänger und rekons t ru ie r te r Silberbleehkreu/. von Vajska (Jugoslawien) 
(M = 1 : 1 ) 
In diese Gruppe können die in Europa überall bekannten, oft angeführten und in Repros 
dargestellten Kragen von Ozora-Tótipuszta und Kiskőrös-Vágóhíd gereiht werden. Lange Zeit 
hindurch war es allgemein akzeptiert, die zwei Kragen als byzantinische Schmuckgegenstände 
zu beschreihen oder als einen »die byzantinische Mode nachahmenden« Schmuck zu erwähnen. 
Um die Richtigkeit dieser Feststellungen entscheiden zu können, müssen wir diese Funde gründ-
lich untersuchen. 
Fassen wir zuerst den Kragen von Ozora ins Auge ! In seinem über die awarischen Fürsten -
funde geschriebenen kritischen Werk klärte schon I. Bona, daß der für eine Ausstellung von 
I. Kovrig zusammengestellte Kragen von Ozora in dieser Form nie existierte.24 Zu den Zierden 
des Halsschmuckes (oder der Halsschmucke) von Ozora gehören ein tordierter, goldener Halsring 
mit Goldblechbulle, ein gepreßtes Goldblechkreuz (Abb. 7). ein Kreuzbalken, ein blattförmiger 
Anhänger und aus 6, viereck- bzw. scheibenförmigen Zellen, aus Amethystperle und Blech-
glöckclien zusammengestellter Anhänger (Abb. 8,1- 3/. Das Zusammengehören der 2 runden 
Zellen, der 2 großen Amethystperlen und der 2 kleinen Glocken ist als sicher anzunehmen. I. Bona 
zerlegt in seinem oben angeführten Werk eingehend diese Frage und seiner Meinung nach würden 
die großen Perlen eher zu den kleinen Ohrgehängen gehören. Dies ist aber wegen den Maßen 
unmöglich. Die Lösung ist in dem Umstand zu suchen, daß diese Gegenstände alle unter den in 
Beschlag genommenen Gegenständen des Juweliers aus Fehérvár waren, der das Goldgewicht nur 
in der Weise wiegen konnte, daß er die Anhänger auseinandergelegt hat. Obwohl die Beschreibung 
der Erschließung der Gräber von Ozora im vorigen Jahrhundert vorzüglich ist, kann es dennoch 
nicht genau entschieden werden, wieviel Gräber gefunden wurden und in welchem Grab die in 
das Museum gelangten Funde, in unserem Fall die Halsschmucke und Anhänger waren.20 Das 
gepreßte Kreuz, dessen gerippte Öse abgerissen war und dessen Befestigung mit Hilfe der auf 
24
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25
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Abb . 7. Goldener Halsr ing mi t Bulle und Goldblechkreuz von Ozora-Tótipuszta 
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APLJ g 1—3 = Goldene Pendil ien, Kreuzbalken u n d bla t t förmiger Anhänger aus den Fürs tengräber von 
Ozora-Tótipuszta (M = 1 : 1) 
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dem oberen Kante der Rückplatte vorhandenen Löcher vorgenommen wurde, kann — wie bereits 
erwähnt eine awarische oder onogurische Nachahmung sein. Dies unterstützt auch der Kreuz-
balken des Fundes, der auf demselben Preßmodel erzeugt wurde, wie das unversehrte Kreuz. 
Dieses kleine Stück gelangte als Fragment in das Grab. Als Beweis hierfür soll erwähnt werden, 
daß es auf dem Rand mit je zwei Löchern, auf dem gebrochenen Balkenende mit einem kleinen 
Loch durchbohrt war, also aufgenäht wurde (Abb. 8,2). In ähnlicher Weise ist auch die als »halb-
mondförmiger« Lochschützer rekonstruierte, gepreßte Verzierung mit zwei Löchern und einem 
Loch durchgeschlagen, die ursprünglich ein blattförmiger Anhänger mit Öse war (Abb. 8,3). 
Zahlreiche Analogien finden wir z. B. in den Funden von Kyrenia, Mersin (Abb. 10) und Konstan-
tinopel (Abb. 11,1) in Form von gepreßten oder gegossenen Varianten vor.20 Der blattförmige 
Anhänger von Ozora ist eine gepreßte Variante des gegossenen Anhängers von Mersin, seine 
barbarische Nachahmung. Den Anhänger verzierten ursprünglich ein runder und ein dreieck-
förmiger Ausschnitt, in welchen Steineinlagen gewesen sein dürften. Gepreßte runde Verzierungen 
sind an dem blattförmigen Anhänger der Netzkette von Fayum auch zu sehen.27 Der Blattanhänger 
war vermutlich an eine Kette oder auf den Halsring appliziert. Aufgrund der Analogien bin ich 
der Meinung, daß er mit dem Kreuz gemeinsam aufgehängt wurde und ursprünglich war vielleicht 
je ein Stück an beiden Seiten des Kreuzes.28 Dem Blattmotiv oder in umgekehrter Lage betrach-
tet — dem Zipressenmotiv dürfte der Taube ähnlich in der zeitgenössischen christlichen Symbolik 
eine Bedeutung zugefallen sein. 
Die 6 Anhänger der Gräber von Ozora, die aus Goldblech einst mit Steineinlage, Amethyst-
perle und Glockenanhänger zusammengestellt wurden (Abb. 8,1), sind in ihrer gegenwärtigen 
Form keine originellen, byzantinischen Erzeugnisse, sondern bilden eine awarische Variante des 
Anhängers der byzantinischen Juwelenkragen. Einzelne Elemente der Anhänger sind von byzanti-
nischer Herkunft, die auseinandergelegt, sekundär angewendet, sodann ergänzt als Teile eines 
Halsschmuckes mit Anhänger benutzt wurden. An der einen freien Seite der oberen viereck-
und runden Zellen sind die Spuren einer abgezwickten Schleife zu sehen (Abb. 9). Ihr Endstück 
blieb im Inneren der Zellen erhalten. Daraus schließe ich darauf, daß die Zellen in einer anderen 
Stellung waren und zwar so, daß die in ihnen durchgeführten, langen Schleifen waagerecht standen, 
Teile eines Halsschmuckes waren. Die byzantinischen Juwelenkragen sind öfters durch vier-
eckigen Zellen mit Steineinlagen verziert.29 Auf den abgezwickten Schleifen dürften kleine Perlen 
gewesen sein. Es fragt sich, ob die Amethystperlen sich auch ursprünglich den Zellen angeschlossen 
haben. Ist dies der Fall, so gehörten sie zu einem solchen Halsschmuck, der aus sich abwechselnden 
Anhängerzellen mit Glasplatteneinlage und Amethystperlen bestand. Es kann aber auch daran 
gedacht werden, daß die Amethystperlen einer einfacheren, mit rundem Verbindungsglied ver-
sehenen Halskette gehörten30 (Abb. 11,2). Vom letzten Glied der langen Rendiben, von den 
offenen kleinen Glocken stellte schon I. Bóna fest, daß solche Glieder stets am unteren Teil der 
Schmucke frei herunterhangen.31 Seinen Gedankengang fortgesetzt: es gibt keinen einzigen solchen 
originellen byzantinischen Schmuck, bei dem die Pendilien in offenem Glöckchen ausgehen würden. 
Das letzte Glied der byzantinischen Pendilien bildet immer je eine kleinere oder größere Perle 
oder Edelstein, handle es sich entweder um Pendilien eines Halsschmuckes, Juwelenkragens oder 
Ohrgehänges, unter den Gliedern der Pendilien können hingegen die viereckigen oder runden 
Zellen mit Glasplatteneinlage vorgefunden werden, denen die Zellen von Ozora gleichen (z. B. 
auf dem Mosaik der San Vitale-Kirche zu Ravenna die Pendilien auf den Ohrgehängen der Kaiserin 
2 0
 B R O W N (1984) PI. 5, 1'2, 15; R o s s (1965) Pl . 
X I I I , X I X . 
27
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12* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 43, 1991 
164 t . g a r a m 
Abb. 9. R u n d e und viereckige Zellen mi t abgezwickten Schleifen der Goldpendil ien von Ozora-Tótipuszta 
in Vergrößerung 
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Abb. 10. Goldket te mi t gegossenem Kreuz und B la t t anhänger von Mersin, E n d e 6. J h . (nach B A N K 1978, 
Abb. 99) 
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Abb. 11. 1. Goldene Ha l ske t t e mi t gepreßten B l a t t a n h ä n g e r n von Kons tan t inope l oder Syria, 7. J h . (nach 
ROSS 1965, Pl. X I I I A); 2 Goldene Ha l ske t t e mi t Amethys tpe r l en von Kons tan t inope l , 7. J h . (nach R O S S 
1965, Pl. V I I I . 4A) 
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Theodora und ihrer Hofdamen, die Pendilien von Sadovec und die der Votivkrone von Svinthila 
usw.). Unter den byzantinischen Denkmälern kommen die kleinen glockenförmigen Pendilien 
mit Ösen selten vor. Ein solches Stück ist uns aus der Sammlung von Dumbarton Oaks mit dem 
Fundort Konstantinopel oder aus Syrien bekannt und es erscheint auch in Südrußland, im Fund 
von Wosnesenka größtenteils byzantinischer Herkunft.32 Die awarenzeitlichen Glockenpendilien, 
die die Awaren um den Hals und als Verzierungen der Ohrgehänge getragen haben, können Nach-
ahmungen von kleinen Glocken solchen Typs sein. Auch die Glöckchen der bekannten "Ohrgehänge" 
mit Vogel33 sind sekundär angewendet. Auf den Ohrgehängen dürften ursprünglich überall kleine 
Kugeln (beim Prototyps Echtperlen) gewesen sein, die Zahl der abgezwickten Schleifen ist viel 
größer, als die auf den von diesen bis heute erhalten gebliebenen Stücken gesehen werden können. 
Glockenpendilien aus Blech befinden sich auch auf dem mit Vogelkopf verzierten Gegenstand 
von Ráckeve,34 von welchen es schwer zu entscheiden ist, ob sie Pendilien eines Ohrgehänges 
oder eines Halsschmuckes gewesen waren. Am oberen Teil des Gegenstandes befindet sich eine 
doppelte Hängeöse, diese kommt unter den byzantinischen Schmucken bei den Pendilien der 
Halsketten im allgemeinen vor. Uns sind aber auch solche byzantinische Ohrgehänge bekannt, 
dessen Pendilien sich gleichfalls mit einer Doppelschlinge dem Ring anschließen. Die Schmucke 
von Ráckeve und die »mit Vogeldarstellung« dürften aber gerade infolge ihrer Kugel- und Glöck-
chenverzierung, solche Schmucke gewesen sein, welche sich frei bewegten. Zusammengefaßt: 
die 6 Pendilien von Ozora dürften auf einem Juwelenkragen heruntergehangen haben, auf 
welchen als Nachahmung der mit großen Edelsteinen verzierten Scheiben auf dem mit Pendilien 
versehenen Kragen der Kaiserin Theodora vielleicht auch noch die zwei große Rosetten mit 
Zellen (die sogenannten Agraffenpaar)angenäht waren.35 Im Fund von Ozora gibt es eine goldene 
Miniaturschnalle (275/187 1.1.17, N 284), die vielleicht zum Verschluß des Juwelenkragens 
gedient hat. 
Es ist unwahrscheinlich, daß man es irgendwann genau entscheiden könnte, wie der Hals-
schmuck und der Juwelenkragen von Ozora ausgesehen haben. Ihre genaue Rekonstruktion wird 
nicht nur durch die Unsicherheit der Zusammenstellung der Grabkomplexe verursacht, sondern 
auch dadurch, daß der Hersteller des Halsschmuckes mit Pendilien und des Juwelenkragens 
nicht einen bestimmen Halsschmuck hzw. Kragen, sondern im allgemeinen die byzantinischen 
Halsschmucke und Kragen nachahmen wollte. 
Der Juwelenkragen in Grub A von Kiskőrös-Vágóhíd (Abb. 12) ist dem von Ozora ähnlich, 
international bekannt. Das Mädchengrab wurde nicht von einem Fachmann erschlossen, deshalb 
kann die Rekonstruktion des aus 6 Glockenpendilien und 5 in gepreßter Goldbandfassung vor-
handenen, aus ovalen, konkaven Almandinen bestehenden Kragens nicht als ganz zuverlässig 
betrachtet werden. Nach Aussage des Erschließers waren die Glöckchen »bei dem Hals«, die mit 
Almandinsteinen verzierten Pendilien hingegen »an der Brust«. Der Rekonstruktion von Gy. 
László nach, hangen die Glöckchen und die mit Edelsteinen verzierten Pendilien in einer Reihe 
von einem mit Goldfäden durchwirkten Kragen herunter.38 Es kann aber vorgestellt werden, 
daß die Glöckchen einen Halsschmuck verziert, die mit Edelsteinen verzierten Pendilien hin-
gegen von Juwelenkragen heruntergehangen haben. In mehreren gestörten Gräbern des Gräber-
feldes von Kiskőrös wurden die kleinen Glocken ohne diese Pendilien gefunden. Man kann nicht 
wissen, was alles auf diesen Männergräbern geraubt wurde, deshalb ist es schwer zu entscheiden, 
32
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ob in Kiskőrös der Juwelenkragen mit Glöckchen in Mode war oder ob sich die Glöckchen auch 
ohne Pendilien mit Edelsteinen auf einer um den Hals gehängten Kette befunden haben. 
Die Glockenpendilien in mehreren Gräbern des Gräberfeldes von Kiskőrös-Vágóhíd 
weisen schon in sich darauf hin, daß diese Gegenstände bereits örtliche Produkte und nur Nach-
ahmungen der originellen byzantinischen Pendilien sind. Sie sind einfacher als die Pendilien von 
Ozora, an ihren Rand wurde kein schmales, geripptes Band angelötet und man verzierte nur den 
Rand nachträglich mit eingedrückten Kerbungen. 
Die ovalen Almandine stammten zweifelsohne nicht aus dem Gebiet des Awarenreiches, 
die gepreßten Fassungen sind aber Erzeugnisse von awarischen oder im awarischen Raum arbei-
tenden byzantinischen Goldschmieden. In der Mitte der Steine stimmen die in der runden, Perlen-
draht- und erhöhten Blechfassung sitzenden Glasteine völlig mit dem runden, mit Steineinlage 
verzierten Kopf der gleichaltrigen, dünnen Ringbänder überein. Auch das Mädchen des Grabes A 
von Kiskőrös trug ähnliche Stücke.37 Die gerippten Querbänder der Almandine sind ebenfalls 
bekannt, diese gleichen den allgemeineren, eine Perle nachahmenden Bändern mit glattem Rand, 
die man als Bandbeschläge an Schwerten und an den Messerscheiden gebraucht hat (z. B. Bócsa, 
Cibakháza). 
Der Zierkragen von Kiskőrös ist dem von Ozora ähnlich gleichfalls ein Beweis für die 
Mode der imitatio imperii. Seit der Rekonstruktion von Gy. László wurde allgemein, sich den 
Kragen von Kiskőrös aufgrund des Mosaiks der Kaiserin aus der San Vitale-Kirche zu Ravenna 
vorzustellen. Auf diesem Mosaik sind aber auf der Darstellung der Kaiserin Theodora auch die 
37
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großen, in Querbändern gefaßten Steine zu sehen, die den Juwelenkragen der Kaiserin verzieren. 
Die Pendilien der byzantinischen Zierkragen sind immer an Schleifen hängende, durchbohrte, 
kleinere oder größere Steine und Perlen. Solche tragen auch die so oft angeführten Hofdamen 
aus Ravenna. Die in Fassung gesetzten Steine mit Öse trug man — wie dies auch die Kette von 
Dshiginskoje-Michaelsfeld beweist — in allgemein an eine Goldkette geschnürt38 (Abb. 13). 
In diese Gruppe gehören auch die Steine von Kunágota, Vajska, Nagyharsány, die sich in einer 
Fassung mit Öse befinden. Aufgrund all dieser halte ich es für vorstellbar, daß das Vorbild des 
Juwelenkragens von Kiskőrös ein Halsschmuck von Michaelsfeld-Typ geweisen sein dürfte, wo 
die Edelsteine in einem Granulationsrahmen an einer dicken Goldkette hängen. Wahrscheinlicher 
ist aber, daß der Kragen von Kiskőrös dem von Ozora ähnlich, ebenfalls nur eine allgemeine 
Nachahmung der byzantinischen, mit Pendilien verzierten Halsschmucke und Juwelenkragen ist. 
Die frühawarenzeitliehen Brustschmucke mit Pendilien, aber auch die sich den übrigen 
Gruppen mit mehreren Fäden anschließende Gruppe bilden jene Brustschmucke, die aus mehreren 
Pendilien bestehen, welche in einem Granulationsrahmen, in der Mitte mit ovaler oder runder 
Steineinlage verziert sind und mit einem oder mehreren, tropfenförmigen Anhängern ergänzt 
wurden. 
Von diesen ist das als älteste bekannte und wahrscheinlich noch originelle byzantinische 
Stück die ovale Scheibe mit granuliertem Rahmen aus Hajdúszoboszló (Abb. 2.6). Die Steineinlage 
fehlt, die Scheibe ist abgewetzt, bröckelig, mit sekundärem Loch durchgeschlagen. Es kam mit 
silbernen Pferdegeschirrbeschlägen von Martinovka-Typ aus einem friihawarenzeitlichen Pferde-
grab zum Vorschein.39 Die Scheibe von Hajdúszoboszló dürfte auf einer dicken Goldkette gehangen 
haben, ähnlich den Michaelsfeld Pendilien (Dshiginskoje-Kubangebiet). In das runde Schlußglied 
dieser Kette war der eine Solidus des Justinianus I. eingefaßt40 (Abb. 13). Die Scheiben von 
Hajdúszoboszló und Michaelsfeld sind in gleicher Weise aufgebaut. 
Dem Fund von Hajdúszoboszló ähnliche, mit Halbedelsteineinlage verzierte, ovale 
Scheiben und eine große Scheibe mit Steineinlage kamen unlängst aus dem reichen Frauengrah 
des frühawarenzeitlichen Gräberfeldes von Szegvár zum Vorschein41 (Abb. 14,1). Die ovalen 
Scheiben sind noch mit Granulation verziert, die große Scheibe ist aber schon eine gepreßte Nach-
ahmung. Das Gräberfeld datiert die Münze von Maurikios Tiberios auf die Jahre um 600.42 Der 
Halsschmuck von Szegvár dürfte dem auf der Scheibenfibel von Canosa di Puglia in der Castellani 
Sammlung dargestellten Stück ähnlich gewesen sein, das in einer italo-hyzantinischen Werkstätte 
erzeugt wurde43 (Abb. 14,2). 
Im frühawarenzeitlichen Fundmaterial finden wir mehrere solche Nachahmungen der 
Scheiben von Hajdúszoboszló-Тур vor, die schon aller Wahrscheinlichkeit nach im Karpaten-
becken gefertigt wurden. In Grab 31 des Gräberfeldes von Desz/c G. war ein aus 4 großen, ovalen, 
mit Steineinlage verzierten Scheiben in gepreßtem Rahmen alle mit je 3 kleineren, tropfen-
förmigen Anhängern — bestehender Brustschmuck (Abb. 14,3; Abb. 15). Die Scheiben waren 
von dünnen Blechröhrchen voneinander abseitsgehalten, damit sie auf der durch die Röhrchen 
gezogenen Schnur nicht aufein anderrutschen. Ein ähnlicher Brustschmuck mit Anhängern war 
auch in Grab 5 des Gräberfeldes Desz/c L.44 (Abb. 16). Die einfachsten örtlichen Varianten der 
38
 BANK (1965) 101. 
3 9
 F E T T I C H ( 1 9 3 7 ) T a f . X X V I . I 3 . 
4 0
 K R O P O T K I N ( 1 9 6 2 ) A b b . 14 . 
1 1
 B Á L I N T ( 1 9 8 3 ) 1 1 6 - 1 2 5 ; A W A R F N - K a t a l o g 
( 1 9 8 5 ) 2 7 . A b b . 1 0 . 
42
 A W A R E N - K a t a l o g (1985) 27. 
43
 VIERCK (1978) 529, Fig . 5 : 4; B1ZANT1NJ . . . 
(1982) 263, 406; Ähnliche Halsschmucke in Scheiben-
fo rm von byzant inischen Ursp rung sind im Gräberfeld 
von Ufa, im G r a b 8 v o r h a n d e n : A H M E R O V ( 1 9 7 0 ) 
1 6 1 — 1 9 3 . 
44
 Diese Mont ie rungsmethode k o m m t an der 
spätrömischen K o t t e n mit Scheibenanhängern schon 
vor , wie es an e iner K e t t e aus dem 3—4. J h . im Field 
Museum zu sehen ist. H A C K E N S — W I N K E S ( 1 9 8 3 ) 
1 3 3 — 1 3 5 . 
Die aus d e m a l ten Material dos Museums Móra 
Fe renc in Szeged s t a m m e n d e n Gegens tände k a n n ich 
D a n k der Freudl ichke i t von В. K ü r t i an füh ren . 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 43, 1991 
170 t . g a r a m 
Abb. 13. Goldket te von Dshiginskoje (Michaelsfeld in K u b a n ) , ti. J h . (nach BANK 19/8, Abb. 93) 
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Abb. 14. 1 = Szegvár (verkleinert) (nach A W A H EN-Kata log , A b b . 10); 2 = i ta lo-byzant inische Scheibenfibel 
von Canosa di l'uglia (nach V i E R C K 1978, Eig. 5.4); 3 = der Halsschmuck von Deszk G, Gr. 31 künstlerisch 
zusammengeste l l t (nach A W A R E N - K a t a l o g Abb. 15) 
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Abb. 15. Brus t schmuck aus vergoldetem Bronzeblech mi t Glassteinen von Deszk G, Cr. 31 (nach der Zeichnung 
von Á. Szűcs) (M = 1 : 1) 
großen, gepreßten Scheiben sind diejenigen, bei denen auch schon die Steineinlage die Preßarbeit 
nachahmt (z. B. Nagykajdacs45 und Keszthely)4fi (Abb. 5,7 — 8). 
In Grab 27 des Gräberfeldes von Előszállás-Öreghegy waren 4 gepreßte, dünne, ovale, 
eine Steineinlage und Granulation imitierende Silberbleche mit Öse, welche die beim gemeinen 
Volk gebrauchten Varianten der Brustscheiben von Hajdúszoboszló-typ darstellen47 (Abb. 5.2). 
Im Männergrab 5 von Balctó war eine ovale, gepreßte Bronzeblechscheibe auf dem Brust-
korb, als ganz vereinfachte Variante der früheren, aus Goldblech hergestellten Scheiben mit 
45
 MNM Dokumenta t ionsab te i lung Photonega t iv 46 HAMPEL (1905) I I I . Taf . 170, 3; 171, 1. 
N 882. " " M A R O S I F E T T I C H (1936) 26—27, Abb. 4. 
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Steineinlage48 (Abb. 5,3). In Keszthely49 (Abb. 5,4) und in Kishegyes in Grab 7350 (Abb. 5,5) 
waren tropfenförmige Brustschmucke mit Öse und Steineinlage, in Kishegyes außerdem ein 
Ohrgehänge mit Perlenanhänger. Die gepreßte Variante der tropfenförmigen Anhänger finden 
wir im Frauengrab 142 des Gräberfeldes von Kiskőrös-VArosalatt zwischen Perlen in aufgeschnürter 
Form vor.51 Die gepreßten, tropfenförmigen Anhänger und mit ihnen die gepreßten ovalen und 
runden Scheiben dürften im Karpatenbecken entstanden sein. Ein Beweis hierfür ist der eine 
tropfenförmige, in der Mitte eine Steineinlage und um diese eine Granulationsreihe nachahmende 
Preßmodel des Goldschmiedegrabes von Fonlak (Felnac)52 (Abb. 5,6). Die mit kleineren-größeren, 
runden, ovalen und tropfenförmigen Anhängern verzierten Ketten byzantinischen Ursprunges, 
die Halsschmucke mit Anhängern und die Juwelenkragen waren nicht nur in dem mit dem Byzan-
tini chen Reich benachbarten awarisch-onogurischen Raum und in den westlich davon gelegenen 
Gebieten, sondern auch bei den mit dem Reich in Handelsbeziehungen gestandenen östlichen 
Völkern verbreitet. Auf den Wandgemälden von Afrasiah, Varahsa und Pendshikent aus dem 
7 — 8. Jh. trugen die Vornehmen oft Halsketten mit Anhängern und Juwelenkragen byzantini-
schen Typs.53 Die byzantinischen Halsketten mit Anhängern gelangten auf der Seidenstraße ganz 
bis China.54 
Ein weniger bekanntes, originalbyzantinisches oder italo-byzantinisohes Exemplar der 
Juwelenkragen kam im Mädchengrab 5 von Keszthely-Fenékpuszta zum Vorschein. Aus dem Grab 
kamen halbmondförmige, mit Pfau verzierte, goldene Ohrgehänge, eine silberne Scheibenfibel, 
goldene Haarnadel mit der Inschrift BONOSA, ein Bronzering mit Steineinlage, Glasperlen und 
ein Juwelenkragen aus Tageslicht. Letzterer bestand aus 14 dreieckförmigen, mit Pendilien und 
Steineinlage verzierten Goldplättchen sowie aus 6 dreieckförmigen Knochenplättchen.55 An der 
Rückplatte der dreieckförmigen Goldblechfassungen befindet sich eine Granulation, in der Mitte 
der Vorderplatte eine veilchenfarbene oder weiße Glasplatteneinlage. Zur einen Spitze der dreieck-
förmigen Zellen ist auf einem langen, in Hakenform ausgehenden goldenen Dorn eine kleine Rerle, 
sodann vorne und hinten ein offener, in 1 — 2 Fällen mit Glasplatteneinlage verzierter Goldblech-
zylinder, wiederum eine kleine, echte Perle und bei 1 — 2 Stücken eine mittelgroße Perle auf-
geschnürt. Der Dorn wurde unten hakenförmig eingebogen. An den Seiten der dreieckförmigen 
Zehen und der Knochenplättchen befinden sich je 2 Löcher. 
Laut L. Barkóczi schlössen sich die 20 Anhänger (mit Steineinlagen verzierten Goldbleche + 
6 Knochenplättchen) an je 10 Schleifen der Ohrgehänge an, mit einer durch die Steinplatten der 
Anhänger gezogenen Schnur befestigt.56 Dies ist unvorstellbar. Die Anhänger der Ohrgehänge 
nach Barkóczi entworfen, ist klar ersichtlich, daß die dreieckigen Anhänger und Plättchen neben-
einander gar keinen Platz hätten, sogar für den laut Barkóczi nach oben stehenden beperlten 
Teil der Anhänger wäre keine Stelle zu finden. Ganz zu schweigen davon, daß solche Ohrgehänge-
typen überhaupt nicht existieren. Die auf den Rändern sichtbaren Schleifen der Ohrgehänge 
waren Schleifen der einstigen perlenhaltenden Ketten. Solche Ohrgehänge sind unter den byzanti-
nischen Funden bekannt. 
Die dreieckförmigen Pendilien und Knochen platten (von diesen dürften ursprünglich 
auch mehrere gewesen sein) sind Teile eines Juwelenkragens. Aufgrund der Grabbeschreibung, 
des Grabplans und des Fotos ist auch eindeutig, daß die dreieckförmigen Zierden nicht neben 
dem Ohrgehänge waren. Am Ende seines erzwungenen Rekonstruktionsversuches bemerkt auch 
Barkóczi im Zusammenhang mit der Verzierung des Ohrgehänges, daß die als Pendilien gehrauch-
ten, dreieckförmigen Zierden ursprünglich Verzierungen eines Halsschmuckes gewesen sein konnten. 
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Abb. 17. 1 = Rekons t ru ie r t e Juwelenkragen von Keszthely-Fenékpuszta , Gr. 5; 2 = Halsket tentei l von Varna 
(nach О VC AROV-VA К LINOVA 1978, 116); 3 = Halske t ten te i l von Sadovec (nach OVCAROV-VALKLINOVA 
1978, 111) 
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Aufgrund des aus ähnlichen Verzierungen des Fundes von Sadovec, der dreieckförmigen 
Pendilien und Knochen plättchen57 (Abb. 17,3) und des aus dreieckigen Pendilien des frühbyzan-
tinischen Schatzfundes von Varna, sowie des aus Pendilien von Ozora-Typ bestehenden, durch 
die Löcher der Seitenplatten zusammengeschnürten Juwelenkragens58 (Abb. 17.2) läßt sich der 
Juwelenkragen von Fenékpuszta leicht rekonstruieren. Stellen wir die dreieckförmigen Zellen 
auf die Spitzen der Pendilien und schnüren wir die Knochenplättchen in umgekehrter Lage 
zwischen sie, so erhalten wir eine geschweifte Kragenform (Abb. 17.1). Auf diese Weise bildet 
der Juwelenkragen des Grabes 5 von Fenékpuszta im awarischen Raum die bisher einzige Paral-
lele der Kragen von Sadovec- und Varna-Тур. Die Mode des Juwelenkragens mit sog. Wolfszahn-
verzierung verbreitete sich auch in den westlichen Gebieten, wie dies der gestickte Juwelenkragen 
von Chelles (sog. Bathilde-Hemd) zeigt.59 
Im Gräberfeld von Fenékpuszta sind mit den einfachsten Varianten bzw. Nachahmungen 
der byzantinischen Juwelenkragen auch die aus mehreren Perlenketten zusammengestellten 
Halsschmucke vertreten. hei denen die länglichen Einzelperlen wahrscheinlich als Pendilien auf-
geschnürt wurden. (Keszthely-Fenékpuszta, Grab 6 und 8. In beiden Gräbern waren original-
byzantinische Ohrgehänge. In Grab 8 dürften die gepreßten, kleinen Goldzylinder von Mersin-
und Kyrenia-Typ zwischen die Perlen aufgeschnürt gewesen sein. Den Fund des Grabes 8 datiert 
die in eine Medaillon gefaßte Nachahmung der Münze von Maurikios Tiberios oder Fokas auf 
das erste Drittel des 7. Jh.)60 
4. Zum Schluß der Erörterung über die awarenzeitlichen Halsschmucke mit Anhängern und 
Juwelenkragen führe ich jene von unbekannten Fundorten stammenden, jedoch vielmehr ohne 
Fundumstände und -zusammenhänge zum Vorschein gekommenen Stücke vor, bei denen in 
Ermangelung genauer Analogien, nur schwer entscheiden werden kann, ob sie an Ketten gehan-
gen haben oder aber Teile von Juwelen к ragen waren. 
("her die Scheiben von unbekanntem Fundort, bei denen sich in der Mitte in runder Fas-
sung eine Steineinlage befindet, welche von einer perlenhaltenden Schleifenreihe und am Rand 
von einem Perlendraht umsäumt ist, berichtete ich schon früher61 (Abb. 2,2; Abb. 3,2). Es ist 
schwer zu entscheiden, ob diese Halsschmucke byzantinische Erzeugnisse gewesen waren. Auf 
den Scheiben sind Spuren von Umänderungen, Durchbohrungen zu sehen. Der aus drei Scheiben 
und auf der mittleren Scheibe aus einem tropfenförmigen Anhänger bestehender Halsschmuck 
(neue Inv.-Nr.: 87.3.1.) kann der Teil oder die Nachahmung eines aus mehreren Gliedern beste-
henden, mehrreihigen Juwelenkragens sein. Es ist ein Juwelenkragen mit Anhänger von Fayum 
oder Oxyrchynchus (Egypt) bekannt, welcher aus Scheiben in vier Reihen besteht und er ist am 
Ende des 6. Jh. Anfang des 7. Jh. datiert62 (Abb. 18). 
Der mit dem Fundort Obuda identifizierte, runde Anhänger mit dem sich anschließenden, 
halbmondförmigen unteren Teil kann ebenfalls das eine Stück von einem aus mehreren Gliedern 
bestehenden Halsschmuckes sein. Der halbmondförmige Anhänger gehörte wahrscheinlich 
ursprünglich nicht zum Halsschmuck (Inv.-Nr.: OrnJank 5!) = 62.155.104)63 (Abb. 2.3; Abb. 3,3). 
Beide Seiten des scheibenförmigen Anhängers mit Steineinlage aus dem Fundort »Pentele« sind 
verziert. Am Rand befinden sich Schleifen zum Zusammenhalten der Perlenkette. Am unteren 
Teil der Scheibe wurde in umgekehrter Lage mit einem gebogenen Eisenstab ein tropfenförmiger 
Anhänger befestigt . Diese Montage ist vermutlich schon einem neuzeitlichen Eingriff zu verdanken 
(Inv.-Nr.: OrnJank 60 = 62.155.8) (Abb. 2,4; Abb. 3,4). Der Scheibenanhänger und der trop-
fenförmiger Anhänger sind originalbyzantinische Erzeugnisse, das entweder der eine Anhänger 
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Abb. 18. Goldener Netzkragen aus F a y u m (Egypt) , E n d e 6. J h , Anfang 7. J h . (nach R O S S 1965, 
Pl. XVI IL) 
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einer dicken Halskette gewesen sein dürfte oder — da es an beiden Seiten verziert war — kann als 
der Anhänger eines Ohrgehänge (wie der Anhänger mit Menschengesicht im Schatz Senise84) vorges-
tellt werden. Der zusammenmontierte Anhänger könnte aber Anhänger einer Halskette gewesen sein. 
Runde Goldanhänger mit Öse, die in der Mitte von einem durchbrochenen Peltamotiv 
verziert ist, kennen wir aus Dunapentele und von einem unbekannten Fundort65 (Abb. 2,5,7; Abb. 
3,5,7). Ein ähnliches Stück befindet sich auch in Grab 152 des unveröffentlichten Gräberfeldes 
von Előszállás-Bajcsihegy. Die aus Gold erzeugten, mit Granulation verzierten Pelta-Anhänger 
sind ursprünglich an Goldketten hängende, byzantinische Produkte. (Ähnliche Peltaanhänger 
hat die Kette von Visnjica aus dem 6 7. Jh.)88 
Zusammenfassung: im bekannten archäologischen Fundmaterial der Awarenzeit des 
ersten Jahrhunderts treffen wir byzantinische Gegenstände unci ihre Nachahmungen an. Eine 
charakteristische Gruppe dieser bilden die Schmucke, von welchen ich mich mit den Halsketten, 
mit Pendilien verzierten Brustschmucken und Juwelenkragen befaßt habe. In der untersuchten 
Gruppe fand ich sehr wenige originalbyzantinische Gegenstände vor. Ein Teil der mit Anhängern 
versehenen Halsschmucke sind mit der Umänderung von originalbyzantinischen Stücken erzeugte 
örtliche Goldschmiedarbeiten, den größeren Teil bilden die barbarischen, onogurischen oder im 
Karpatenbecken entstandenen, awarischen Nachahmungen der zum Teil im onogur-bulgarischen 
Raum bekannten, byzantinischen Halsschmucke und Juwelenkragen mit Pendilien. Die Erzeuger 
der Nachahmungen dürften vor allem aus Byzanz stammende, im Awarenreich lebende Gold-
schmiede gewesen sein. Auch die im Karpatenbecken zum Vorschein gekommenen ursprünglichen 
byzantinischen Exemplare der mit Anhängern verzierten Halsschmucke halte ich nicht für Han-
delswaren. Die unversehrten Ketten und Halsschmucke (wie z. B. aus Gáes, Keszthely-Fenék -
puszta) konnten als Geschenk oder mit ihren Besitzern in das Karpatenbecken gelangt sein. Über 
die wenigen originalen Anhänger können wir in Ermangelung der Kenntnisse der Fundumstände 
nicht vieles sagen. EinzelneTeile der umgeänderten Stücke (z. B. die Anhänger von Ozora) dürften 
zu den Vorräten der Goldschmiede gehört haben, d. h. in diesem Falle bloß als Warenbestände 
der Goldschmiede zu Gegenständen des örtlichen Handels geworden sein. Dasselbe bezieht sich 
auch auf die in großer Menge erzeugten, gepreßten Nachahmungen (Kreuze, Anhänger, Glöckchen). 
In der Verbreitung der mit Pendilien verzierten Halsschmucke und Juwelenkragen fiel 
der byzantinischen zeitgenössischen Mode eine große Rolle zu. Die Nachahmung der Hofmode, 
die invitatio imperii fand ebenso wie in den angelsächsischen, frankischen und merowingischen 
Gebieten87 auch bei den mittelasiatischen Nomaden und Awaren bloß in der Mode der führenden 
Schicht einen Eingang. Es handelt sich nicht um den Handel, sondern um eine kulturelle Ein-
wirkung, die das Awarentum aus zwei Richtungen erreichte, u. zw. unmittelbar aus Byzanz und 
durch die Vermittlung der im südrussischen Raum gelebten Onoguren, von denen ein Teil im 
ausgehenden 7. Jh. in das Karpatenbecken einwanderte. Dies widerspiegelt sich in den auf das 
Ende des 7. Jh. datierbaren Funden byzantinischen Charakters. 
Die Mode der byzantinischen Halsschmucke mit Anhängern wird im 8. Jh. nicht mehr 
nachgeahmt. Einzelne Elemente der Verzierungensweise der Anhänger (z. B. die Perlenkette 
haltenden Schleifen, Perlenkettenimitationen) können aber an den gleichfalls aus Byzanz stammen-
den, Schachtel- und Zellenagraffen bis zum Untergangdes Awarenreiches wahrgenommen werden.88 
64
 B1ZANTINI . . . (1982) 262; S I V I E R O (1959) 66 K A T A L O G Belgrad (1970) 40. 
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L. B A R T O S I E W I C Z and A. M. C H O Y K E 
ANIMAL REMAINS FROM THE 1970 1972 EXCAVATIONS OE IATRUS 
(KRIVINA), BULGARIA1 
The 2241 animal hones from the Roman fortification and later settlement at latrus 
represent several centuries of deposition. The site is located in northern Bulgaria along the Danube 
river in the former Roman province of Moesia Inferior. 
The overall faunal list of the 1989 identifiable animal bones from the 1970—1972 cam-
paigns is shown in Table 1. The bones from a full range of domestic species mostly reflect animal 
keeping aimed at providing food for a military encampment as well as subsequent sedentary 
populations. In view of the site's location hy the Danube river it is natural that bones of water 
birds and fish should be present. 
In addition to environmental effects, diachronic changes in the composition of the assem-
blage are influenced by taphonomic factors such as food preferences, butchery and cooking prac-
tice, building clearence as well as scavenging hy dogs and pigs. 
As regards the outpost nature of the settlement, it is understandable that the large scale, 
"industrial" processing of animal remains for byproducts such as glue, horn and bone ornaments 
or tools is less important than at larger, more commercially oriented centers. 
I ' E R I O D I Z A T I O N 
Part of the excavated bone material could not be evaluated due to its ambiguous strati-
graphic position. The remaining bones may be assigned to one or two of the following settlement 
periods : 
Period A dates to the second quarter of the 4th century AD when a Castrum was con-
structed. That time Constantinian building activity was apparent on other sections of the Danu-
bian limes as well as part of a defensive strategy.2 In order to stabilize the Dacian frontier during 
this period a cuneus equitum was stationed in latrus, and Novae some 20 km west of latrus was 
occupied by the legio prima Italien.3 From this period only a few animal hones were identified. 
During the second, В period the last quarter of the 4th century, a new settlement was 
built over the Castrum. Major leveling took place and a number of buildings including a basilica 
were erected. Aside from workshops two grain storage houses are also known from this period. 
With the exception of a small number of hones, most of the animal remains could not he clearly 
separated from the material of the subsequent occupation and were thus labeled B/C. 
1
 This work was carried ou t in the f r a m e w o r k of 2 A. MÓCSY: Pannón ia a n d Uppe r Moesia. Lon-
the coopera t ion between t h e ZIAGA A d W de r DDK don—Bos ton 1974. 2S0; J . HERRMANN: l a t r u s -Kr iv ina 
and AI de r U A d W . Gra te fu l t h a n k s are d u e t o prof . I . Berlin Akademie Verlag 1979, S. 12. 
Dr. J . H e r r m a n n and Dr . В. Döhle for the i r consis tent 3 T . IVANOV: Die Fes tungsmaue r des Kastel ls 
suppor t d u r i n g t h e analysis of faunal ma te r i a l s . l a t ru s , Klio 4 7 (190(1) 7 ; (B. Köpeczi ed.) T h e his tory 
of Transy lvan ia (in H u n g a r i a n ; Budapes t : 1986). 99. 
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T a b l e 1 
NISP MNT 
Species 
n % 11 % 
Cattle (Bos taurus L.) 1322 60.5 117 33.9 
Pig (Sus domesticus Erxl.) 364 16.7 81 23.5 
Sheep/goat (Caprinae) 278 12.7 77 22.3 
Sheep (Ovis aries L.) 61 
Goat (Capra hircus L.) 22 
Horse (Equus cabal lus L.) 52 2.4 14 4.0 
Dog (Cants familiaris L.) 26 1.2 и 3.2 
Cat (Felis domestica Schreb.) 14 0.6 2 0.6 
Ass (Equus asinus L.) 5 0.2 3 0.9 
Domestic mammals 2061 305 
Domestic lien (Gallus domesticus L.) 5 0.2 3 0.9 
Domestic birds 5 3 
Red deer (Cervus elaphus L.) 70 3.2 12 3.5 
Wild pig (Sus scrofa L.) 15 0.7 5 1.4 
Roe deer (Capreolus capreolus L.) 2 0.1 2 0.6 
Brown hare (Lepus europaeus Pall.) 2 0.1 1 0.3 
Beaver (Castor fiber L.) 1 0.05 1 0.3 
Wild mammals 90 21 
White pelican (Pelecanus onocrotalus L.) 3 0.1 3 0.9 
Crane (Grus qrus L.) 3 0.1 1 0.3 
White-tailed eagle (Haliaètus albicilla L.) 2 0.1 1 0.3 
Cormoran (I'halacrocorax carbo L.) 1 0.05 1 0.3 
White swan (Cygnus olor Gmelin) 1 0.05 1 0.3 
White stork (Ciconia ciconia L.) 1 0.05 1 0.3 
Wild birds 11 8 
Catf i sh (Silurus gtanis L.) 11 0.5 4 1.1 
Carp (Cyprinus carpio L.) 6 0.3 4 1.1 
Fish 17 8 
Total 2184 345 
The third period, С evolved from the previous one during the first half of the 5th century, 
although major destruction occurred in the 440's with the waves of the Great Migration (Huns 
and Goths). It seems that between the time of Attila and that of Justinian the Moesian provinces 
on the Danube suffered much from the shifts in power.4 This is well indicated by burnt layers at 
the site. By this time, Iatrus became a more-or-less self-supporting community relying on its 
own iron working. Invasions limited land use within the walls. 
The fourth period, D may be sub-divided into the D 1 and D 2 phases. The first of these 
is dated to around the end of the 5th century when sporadic re-settlement took place. This was 
4
 M Ó C S Y o p . c i t . 8 5 0 
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followed by the renovation of the limes during the rule of Iustinianus from the 530's onwards. 
At this time, period D 2, construction of a larger basilica also began. Of the bones, only some of 
the D 1 period material could he clearly identified and was thus included into the general D 
chronological category. 
The small Medieval bone assemblage evaluated here belongs to the F period. It comes 
from one of the long houses, 41/6 N dated to the end of the 7th century. It probably represents 
a romanized local population which re-occupied the site after Iatrus was destroyed. If this hypo-
thesis is valid, the animal bones belong to an ancient Bulgarian settlement period.5 
Of special interest are the numbers of bone fragments identified and animal species 
recognized within each of these periods defined for the purposes of faunal analysis. On the basis 
of the statistically highly significant (P <Ç 0.001) relationship between these two variables,6 
taxonomic richness of the sub-samples from Iatrus, Moesia Inferior does not differ from the values 
typical for Roman sites in Pannónia. 
S P E C I E S COM P O S I T I O N 
7. The distribution of bones from economically important animals 
A non-parametric, y2 test was carried out to find out whether bone fragments are homo-
geneously distributed over the time span of the five studied settlement periods. In addition to 
identifiable bones from the most commonly occurring animal species, sheep or goat (Caprinae) 
remains were also included in this calculation as potential indicators of change in the type of 
animal exploitation.7 
Although the high value obtained (y2 = 121.1; P </ 0.001) shows no major discrepancies 
from the general norm represented by the material as a whole, a few deviations from the theoreti-
cally expected frequencies are noteworthy (Table 2). 
Table 2 
Caprinae Sheep Pig 1 log- Red deer Wild pig 
A 
О 
66 17 9 3 41 4 0 9 1 140 
T 87 12.8 4 1.4 24 3.4 1.7 4.6 1 
B/C 
О 
389 43 21 4 83 22 7 21 4 594 
T 369.2 54.4 17 6.1 101.7 14.5 7.26 19.5 4.2 
> c 
О 376 48 14 6 82 6 2 8 3 545 
X 338.7 49.9 15.6 5.6 93.3 13.3 6.7 17.9 3.8 
I) О 468 65 17 9 144 18 15 32 7 775 
T 481.7 71.1 22.2 8 132.6 18.9 9.5 25.5 5.5 
MA О 33 22 0 0 14 2 2 0 0 73 
T 45.3 6.7 2.1 0.8 12.5 1.8 0.9 2.4 0.5 
Tota l 1322 195 61 22 364 52 26 70 15 2127 
5
. J . HERRMANN: I a t r u s u n d die f r ü h e Geschich te 
Bulgar iens . D a s A l t e r t u m 32 (1986) 75. 
(i
 D . K . GRAYSON: Q u a n t i t a t i v e zooarchaeology . 
N e w Y o r k 1984, 144; L. BARTOSIEWICZ: A n i m a l 
r e m a i n s f r o m t h e Koman F o r t . (D. Gabler ed.) T h e 
R o m a n F o r t a t Ács-Vaspusz ta on t h e D a n u b i a n 
Limes. B A R IS 531 CH.) , ( O x f o r d 1989). 600—623. 
' F . WILLIAMS: Reason ing w i t h s t a t i s t i c s . N e w 
Y o r k 1979, 106. 
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In period A, the number of pig bones is markedly higher than might have been expected, 
while cattle is relatively underrepresented. 
In period > C, the bones of horse, dog and red deer occur in smaller numbers than 
expected. Considering that remains of wild pig are also few, one may speculate the relative lack 
of dog remains found at the site itself is related to the decreasing role of hunting in food procure-
ment strategies. Such connection is apparent in a variety of Neolithic sites.8 
While sheep or goat remains could not be unambiguously distinguished from each other 
in the small Medieval sample, this sub-sample is unexpectedly rich in bone fragments from the 
Cuprinae subfamily. 
2. Other species 
Bones from two domesticates (ass and cat) and the majority of game as well as bird and 
fish species were too few for quantitative analysis. Their brief descriptive evaluation, however, 
contributes to the interpretation of chronological differences in the material. 
Remains of cat are known from the B/C and > С periods, both of which seem to have 
been at least partially stable times with signs of urban development. Cranial measurements from 
an intact cat skull found in the B/C period of this settlement could be evaluated in the context 
of the European wild cat vs. the modern domestic cat and its feral forms. The comparative sample 
included cat skulls from the British Museum of Natural History (Great Britain), the Geneva 
Museum of Natural History and the Basel Museum of Natural History (Switzerland). These 
animals represent a broad geographical area in Europe. From Hungary, a few skulls from Roman 
Period and Medieval cats were included in this comparative sample of 171 individuals as well. 
In order to decrease the heteroscedasticity of data, decimal logarithms of these measurements 
were used. 
A discriminant analysis carried out in order to craniometrically distinguish between the 
wild, domestic and feral forms of this species confirmed that wild cats have a significantly more 
robust skull formation which is expressed in the breadth of condylus occipitalis, total skull length, 
palatal length, palatal breadth, breadth of the brain case and breadth of os incisivum at canines 
being of best distinctive value between the three sets of cranial dimensions. 
However, only 75 percent of the pooled comparative sample of skulls could ho assigned 
to their respective categories with this method (wild: 61.0 percent, feral: 86.7 percent, domestic: 
75.0 percent). This overlap between groups is shown in Figure 1 in which the transitional position 
of the latrus—Krivina B/C cat skull may be appraised as well. The skull under discussion here 
was classified on a craniometric basis in the group of domestic cats, although it certainly represents 
a primitive form within that subset of data due to its relative robustness. It is unlikely, on the 
other hand, that at this site where so few wild animal bones are suggestive of hunting, this indi-
vidual would in fact have been wild. The similarity may be better explained by potentially close 
genetic links to the local wild ancestor (European wild cat). Crosses between the wild ancestor 
and its domestic form may always have occurred at places which may have served as a natural 
habitat for wild cats. 
Undoubtedly, sexual dimorphism may also be expressed in more robust cranial features 
in males. The extent of sexual differences, however, is relatively small in wild cat and is rather 
expressed in size in domestic cat as well. Using the same sample, however distinction between 
the two sexes was possible only in 71 percent of the cases in light of the sample's great variability 
and the measurements involved were also different with the exception of palatal length. 
8
 L. BARTOSIEWICZ: Species interferences in pre- historic an ima l husbandry , WAC precirculated papers . 
London 1986, 1—12. 
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Fig. 1. The location of the Kr iv ina ca t skull (full circle) in re la t ion to the conf igura t ion of wild, domest ic and 
feral cats 
These cranial data suggest that the cat skull found in the B/C deposit of Iatrus-Krivina 
belonged to a domestic cat whose ancestors could be imported by Roman settlers, one should 
not exclude, however, the potential impact of local gene pools either. One such population may 
have been wild cat populations living in the area. In any case, the presence of domestic cat at this 
site falls in line with the relatively urban character of the settlement, as well as its function as 
a major trading post. 
Bones from ass occur exclusively in the fauna! material of the D period. This is a 
relatively late time, since Romans theoretically introduced the use of domestic ass in their 
provinces as is shown by numerous finds from Europe.9 Disregarding the possibility that ass bones 
from the earlier, A-C periods were discarded off site, we may explain the apparently sudden occur-
rence of this species in the D period by the influence of migrations. 
Of the wild mammals roe deer is represented by one bone in both the A and B/C periods. 
In light of the relatively consistent presence of remains from red deer and probably wild pig, this 
may he indicative of the fact tha t the Danube floodplain was not among the preferred habitats 
of this game. This hypothesis is to some extent contradicted by the evidence of grain remains10 
9
 F . E . ZEUNER: A his tory of domes t i ca t ed an imals . 
London 1963, 382; M. SCHLOSSER: Uebe r Säugert ier-
und Vogelreste aus den Ausgrabungen in K e m p t e n 
s t a m m e n d , Correspondenzbl . d. Deu t sch . Ges. f. 
An throp . , E t h n . u. Urgesch. , X I X , 1888, 19, etc. 
10
 E . HAJNALOVÁ: I a t ru s -Kr iv ina I I . Berl in 1982, 
Tab. I I I — V . , 210. 
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and hare bones illustrating the proximity of drier areas. It is possible, that hunting in general, 
was not frequent enough to produce more remains of roe deer. 
The riverine environment, on the other hand is well characterized by the beaver mandible 
found in the D period material. With the exception of five bones from the B/C and С periods 
identified as remains of domestic hen, all bird remains belong to species typically found in flood-
plain areas. From a chronological point of view, it is interesting, that similarly to cat, domestic 
hen is known from relatively peacefid periods while (with the exception of white-tailed eagle) 
water birds were hunted in the more hectic D period. 
On the basis of the few fish remains, the significance of fishing can not clearly he ascer-
tained. All bones belong to large catfish and carp which were caught in every but the A period. 
In the case offish, however, one must always reckon with considerable taphonomic loss, including 
recovery bias, unless specialized excavation techniques are applied.11 
While bones from the animal species of greater economic importance may cast some light 
on cultural change, remains of wild animals are more reliable indicators of the natural environ-
ment. 
MEAT C O N S U M P T I O N 
With only a few exceptions one may well assume that animals at the site were exploited 
for their meat. Some diversity, however, is apparent between the ways cuts were chosen and 
prepared. This is best shown by the differences in the representation of meat value categories12 
and bones showing patterned butchering. 
1. Period A 
The assumption that animal bones from Iatrus are byproducts of meat consumption is 
well confirmed by the fact that in spite of the equestrian nature of the first settlement period 
hardly any bones of horse were uncovered from the A levels. The presence of metapodial bones 
is usually explained by the returning of hides to the site with the autopodium bones still attached 
to it. In any case, most horse hones must have been deposited outside the walls of the Castrum.13  
All body regions of cattle are relatively homogeneously represented in the material, although 
bones of the dry limb (autopodium) are slightly under-represented. This is even more so with the 
bones of sheep, goat and pig. Certainly, the fact that the majority of the bones come from more 
meat hearing parts is of significance. 
Teeth, phalanges etc. are the best preserved and most commonly found at archaeological 
sites. Some of the animals during the A period may have been butchered away from the site, 
either in the immediate neighbourhood, or at other centers where the meat might have been 
imported from. Salted or even smoked cuts may have been purchased with animal keeping not 
yet advanced during the first, construction period. Bones of dogs are missing and wild species 
exploitation was not yet established at the site, being perhaps too time consuming. In fact, eight 
of the ten wild animal remains are pieces of red deer antler, a special class of skeletal element, 
which may he procured by gathering after the rutting season.14 In addition, antler is related 
to craft activities instead of food consumption ( Fig. 2). 
11
 L. BARTOSIEWICZ: Possibilities in t h e re f inement 
of excavat ion t echn iques (in Hungar i an ) , Reg. 
T o v á b b k . Fiiz. 2 (1983) 48. 
12
 H . -P . UERPMANN: Tie rknochenfunde und Wir t -
schaftsarhäologie. Arch. In f . 1 (1972) 12. 
13
 L. BARTOSIEWICZ: Animal bones f r o m the L a t e 
R o m a n Castrum at Mora Vagei , Dacia Ripens is 
(Eastern Serbia), 1980, ms. 
14
 A. M. C H O Y K E — L . B A R T O S I E W I C Z : I n t e r ac t ions 
between game biology, env i ronmen t and h u m a n 
behaviour in p a t t e r n s of deer hun t ing . M i t t A r c h l n s t 
12/13 (1984) T a b . 3, 200. 
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While the relatively great number of neurocranium fragments is clue to poor skull pre-
servation, a sheep neurocranium was found displaying marks of longitudinal splitting (Fig. 2a) 
a traditional way of brain extraction.15 
2. Period В/С 
The majority of hones from the В and С periods are mixed, period В may be seen as 
a building phase merging into the subsequent period. Since animal remains come from the street 
areas it is unlikely that they were found in a primary position. The effects of clearing, levelling 
and re-building must be taken into account during this long time interval in the settlements 
evolution. Thus, remains of non meat purpose animals, such as cat and perhaps horse, are mixed 
together with remains of kitchen refuse which also means that any industrial use of animal hones 
will be obscured. Marks of horn manufacture, however, may be discovered on several cattle horn 
cores from this period (Fig. 3b—d). 
Two changes from the preceding period are evident. The first is a wider range of animals, 
although this is partly due to the increased sample size. However, it also suggests the more settled 
15
 S . BÖKÖNYI: An ima l h u s b a n d r y a n d hun t ing in Tác-Gors ium. B u d a p e s t 1984, 106. 
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Fig. 3. Cut marks on sheep skull (upper left corner) and three ca t t l e horn cores 
and permanent nature of the Roman occupation. Cattle still dominates the sample, while caprines 
are slowly catching up to pig in importance as meat animals. Due to the unusually high number 
of A and В category horse bones one may speculate that horse meat was also consumed in contrast 
with the previous settlement period, when this animal must also have been widely available. 
Another remarkable change is the increase in the numbers of dry limb bones of cattle 
and pig in the B/C period sample. This change suggests that some cattle and pig were actually 
being kept or at least butchered at the site. This is also supported by typical marks of patterned 
butchering on a cattle mandible16 and a sheep humerus (Fig. 4a—c). 
Small size dry limb bones of cat may he missing due to the lack of specialized recovery 
techniques (water-sieving), but they may also indicate skinning, when paws were removed with 
16
 L . B A R T O S I E W I C Z : ( 1 9 8 9 ) 7 5 7 . 
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Fig. 4. Cul marks on ca t t l e mandible and sheep humerus 
the hide. Unfortunately, none of the remaining bones show skinning marks to support this latter 
hypothesis. 
Dog bones first occur in the material in this period and gnawing marks become common 
as well ( Fig. 5a). 
3. Period ^C 
Toward the end of the С period and in subsequent times the life of the settlement became 
increasingly destabilized, and the hunting of large game animals was even less than expected. 
Only bones of cattle occur in greater numbers1 ' than the expected value, being relatively evenly 
17
 Note t h a t ca t t l e a lways domina tes . 
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Fig. 5. Gnawing marks on ca t t l e meta ta r sa l (top); beaver mandib le 
distributed among the three meat value categories. All horse bones belong to the two better 
quality categories suggesting some dependence on the meat from these animals, although bones 
from this species are far fewer than expected. In general, bone material from the various destruc-
tion layers is dominated by the most important domestic animals including domestic hen. 
4. Period I) 
The largest of the studied sub-samples belongs to period D. As has been mentioned, it also 
contained the highest number of species, even relative to the norm set by Pannonian sites18 for 
the purposes of this study. As far as cattle remains are concerned, re-settlement and sporadic 
18
 S. BÖKÖNYI: His to ry of domes t i c m a m m a l s in Central a n d E a s t e r n E u r o p e . B u d a p e s t 1974, 337 — 436. 
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occupation led to the deposition of numerous hones from body parts of low meat value as well 
(C category). In addition to this large domesticate, autopodium bones of horse, ass and even red 
deer also suggest at least some degree of on-site butchering. The deposition of skull parts and 
dry limb bones would be more usual for small stock such as caprines and pig. 
Relatively many dog remains also occur during this period although several of these 
were found in an articulated position. Increase in the unexpectedly high and simultaneous contri-
bution of dog and wild animals (including birds) to the faunal list raises the possibility that dogs 
were used for hunting. Such a correlation is quite apparent not only in the case of the previously 
mentioned Neolithic sites, but could also he observed at the post-Roman (Early Medieval) site 
of Pontes in Dacia Ripensis.19 Increased reliance on hunting in meat procurement may bo regarded 
as a sign of economic destabilization at this site. The single beaver mandible found may be left 
over from food, but could also belong to an animal hunted for its fur (Fig. 5b — c). 
Fish remains are scarce from this period. 
5. Medieval period 
The small early Medieval assemblage is dominated by cattle bones associated with good 
and medium quality meat bearing bones (categories A and B). The С category is relatively under-
represented in the case of caprines (this is also shown by the fact that the bones of sheep and goat 
could not accurately be identified: horn cores as well as metapodials are instrumental diagnostic 
elements in the distinction between these two species). Pig bones are more evenly distributed 
among the meat quality categories. 
While the species composition of the Medieval material is remarkably different from that 
of previous times, the relative overrepresentation of meat bearing parts in this sample may be 
rather due to the way the single house available for study from this period was used. Butchering 
areas containing more bones from less valuable body parts must have been located elsewhere in 
the Medieval settlement : it is unlikely that primary dismemberment of large animals took place 
within the house itself. 
6. Age distribution 
Although the aging of bones is just as difficult as the estimation of the minimum number 
of individuals20 Table 9 was compiled in order to present a brief review of the problem. While the 
direct comparability of figures is hampered by a number of biasing factors (different sub-sample 
sizes, taphonomic divergence between types of deposition, various types of aggregation effects 
depending on the features available etc.) most of the percantual data reflect widely known kill-off 
patterns. When the data of five settlement periods are summarized the following values are 
obtained (Mean value d: Standard deviation): 




4 . 2 ± 3 . 4 % 
7 .8±5.1 % 
5 . 8 ± 4 . 2 % 
23 .0±10 .4% 
3 4 . 6 ± l ö . 6 % 
4 7 . 0 ± 1 5 . l % 
60 .8±9 .8% 
50 .2±19.2% 
43 .6±19 .6% 
7 .8±10 .9% 
6 .7±7 .8% 
1 .2±2 .7% 
3 . 0 ± 3 . 7 % 
1 .0±2 .2% 
1 , 0 ± 2 . 4 % 
J — juvenile, S = subadult , A - adult , M = mature , Se - senile 
19
 L . B A R T O S I E W I C Z : E a r l y Medieva l f a u n a l r e m a i n s 20 D . K . G R A Y S O N op. c i t . 3 4 . 
f r o m P o n t e s E a s t e r n Serb ia . B u d a p e s t 1985, m s . 
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High variability between the periods is apparent in several cases such as subadult caprines, 
adult caprines and pig as well as the mature and senile groups of all three species. In light of the 
potential biasing effects mentioned above we decided to refrain from conclusions concerning 
direct, diachronic differences. Unusually high contribution of senile cattle, however, seems typical 
for the A period, and the contribution of adult sheep and goat is relatively high in the B/C and 
/> С periods. This raises the possibility of exploitation for secondary products such as milk, draf t 
or wool during these settlement periods. 
Age related speculations are also hampered by the fact that aging skeletal elements may 
sometimes provide peculiar results. For more precise aging teeth should be used, these, however, 
do not always come to light frequently. 
7. Bird and fish remains 
As was mentioned, bones of domestic hen occur only in small numbers during the B/C 
and /> С periods. Undoubtedly, these birds had some role in meat production, the consumption 
of eggs, however, may only be hypothesized. Of the wild birds, a number of hones originate from 
either the wings or their attachment points (cingulum rnemhri thoracalis). This raises the possi-
bility, that wings were brought to the site and their feathers were used in some kind of decora-
tion. This may have been the case with the bones of white-tailed eagle21 during the > С period. 
As far as bones of the other water birds are concerned, their bones may alternatively be considered 
as food remains. The consumption of their meat may be indicative of economic hardship or cultural 
preferences of other peoples migrating through the area. Crane is particularly interasting from 
this point of view: its meat was even considered a delicacy in Roman times.22 
Of the fish bones, remains of car]) mostly belong to the head and zonoskeleton. In the case 
of catfish vertebrae dominate. Considering the size range of these finds, it is possible that this 
phenomenon is rather a coincidence than a sign of selection for body parts. Carp vertebrae are 
relatively small and thus fall into the category which is mostly lost when only hand collection is 
used.23 However, even the number of larger fish bones is too small to suggest heavy dependence 
on aquatic resources for animal protein. 
ZOOLOGICAL E V A L U A T I O N 
The number of morphologically characteristic and measurable bones was relatively small. 
The only exception is cattle, which dominates the faunal assemblage in each settlement period. 
Thus the evaluation of this species may seem disproportionally detailed. 
1. Cattle 
Horn cores of cattle are among the characteristic skeletal parts from a morphological 
point of view. Unfortunately, well preserved pieces are rare at this site: Aside from numerous 
fragments from all periods but A and the Medieval house, only a few characteristic pieces were 
found. Of these, brachyceros type fragments of the B/C period (with cutmarks) have already 
been presented in Fig. 3. The only other, well preserved horn cores were recovered from 13 period 
layers (Fig. 6a—b). They are all relatively large. One of them seems to have belonged to a bull, 
three come with great probability from cows, and one may originate from an ox (Fig. 7a —b). 
21
 Similar f inds in P a n n ó n i a : L . BARTOSIEWICZ, 22 P . MONTAGNE: Larousse gas t ronomique . L o n d o n 
( 1 9 8 9 ) 6 1 3 . 1 9 7 2 , 3 1 6 . 
2 2
 L . B A R T O S I E W I C Z : ( 1 9 8 3 ) 6 2 . 
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Although all of the tips are damaged and thus none of these bones are measurable, the general 
appearence of horn cores raises the possibility that one is dealing with remains of improved forms 
of cattle so characteristic of the animal husbandry of Roman provinces.24 
The stature of cattle from Iatrus-Krivina was estimated using complete bones. Long 
bones used in the reconstruction of withers height grow with different intensities so that their 
proportion within the limb varies by age and sex.25 Thus, the relationship between the length of 
24
 S. BÖKÖNYI (1984) 28. bone g rowth in catt le, Ac ta V e t . H u n g . 32/3—4 ( 1 9 S 4 ) 
25
 H BARTOSIEWICZ: Sexual d imorph i sm of long 138. 
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one bone and stature as a whole is usually not linear.20 Equations used in this paper were developed 
on the basis of 93 skeletons.2' Withers heights calculated from all three long bones of the front 
limb28 were defined as the function of individual bone types. 
Greatest lengths of bones measured in the material from this site were substituted into 
these equations. Of the long bones, sexual dimorphism is not well expressed in the relative lengths 
of radius and tibia, thus no sex specific calculations were carried out in the case of these bones. 
On the basis of the 30 complete metacarpals recovered from the five settlement periods 
of the site, Nobis indices recommended for sexing29 and slenderness indices for typological cate-
26
 J . S. HUXLEY: Prob lems of relat ive growth , 28 J . KOLBA: Ana tomicky at las , Praha, 1951, 28. 
London: Methuen 132, 8fi. 29 G. NOBIS: Ur- und Frühgeschicht l iche R i n d e r 
27
 L. BARTOSIEWIGZ: Inter re la t ionships in the Nord- a n d Mit te ldeutschlands , Zeitschr. f. T ie rzüchtg . 
format ion of catt le long bones, Zool. Anz. 215 (1985) n. Züchtungsbiol . 63 (1954) 159. 
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gories are highly correlated (r — 0.857; P < 0.001). With one exception, these bones seem to have 
belonged to cows30 in which both the proximal and smallest width of the bone are small relative 
to its greatest length. Apparently, individuals after the С period were slightly more massively 
built, although they overlap with the rest of the sample in terms of size. The single metacarpals 
from period A and the early Medieval occupation respectively are among the smallest in the entire 
assemblage. 
Complete metatarsals were available only from the Б/С, > С and D periods. Using Nobis 
indices as the criterion, one of these 16 individuals could have been a bull. On the whole, animals 
in the B/C period seem to have been the most massively built, while metatarsal bones from 1) 
period seem to be relatively consistent from a morphometric point of view. Mean withers heights 
also show that these cows were the tallest in the entire sample, which confirms the observation 
that horn cores from this period were relatively large. 
The e s t i m a t e d withers he igh t s (era) were a s follows: 
Period: 
В/с ^ с D 
Metacarpal 125.5 125.8 127.2 
Metatarsal 120.1 122.8 124.1 
The great morphometric variability of metapodials from the B/C period raises the question 
whether during this peaceful period trade networks could have provided access to a genetically 
more heterogeneous source of beef. This would be in contrast with period D, when the site's 
inhabitants might have been limited to the exploitation of a more homogeneous local stock with 
characteristics of Roman period cattle. The small stature of the Medieval cow conforms the basic 
type known from the early Middle Ages. 
2. Other domestic animals 
Since usually only individual hones were available for the purposes of stature reconstruc-
tion no detailed statistical analysis could he carried out. Some outstanding values, however, 
deserve attention. 
Using factors developed by various authors31 the sheep studied was slightly smaller, and 
the goat slightly taller than the mean value of the large Tác-Gorsium sample available for com-
parison.32 One of the pigs was near to tha t mean value as well, while a particularly large calcaneus 
may have belonged to a wild boar. As far as horse is concerned, the individuals from Iatrus-
Krivina were as big as an average horse in Tác. A particularly small femur may originate from 
a less improved breed of eastern horse (D period !) or even a mule, since ass bones were also 
frequent in the D assemblage. While morphologically this bone seems to originate from horse, 
there is no large enough reference material to determine its position in quantitative terms. With 
one exception, a particularly large individual, all D period dog bones available for measurement 
came from the same skeleton. Two small femora are known from period B/C as well. 
30
 See S. B Ö K Ö N Y i 1984 35, Figs 7—8. 
31
 L. KIESEWALTER: Skele t tmessungen a m Pferde , 
Diss. Leipzig 1888; E . MAY: Widerr i s thöhe und 
Langknochenmasse bei P f e r d e n — ein i m m e r noch 
aktuel les Problem, Z. Säuger t ie rkunde 50, 371; 
F . KOUDELKA: Das Verhä l tn i s der ossa longa zur 
Ske le t thöhe bei Säugert ieren. Verh. d. N a t u r f o r s c h . 
Vor. B r ü n n , 1884, 24; Z. SCHRAMM: Kosc i dlugie 
a wysokosc w klebie u kozy, Roczn. wyzsz. Szkol w 
P o z n a n , X X X V I , 1967, 100; M. TEICHERT: Osteologi-
sche Un te r suchungen zur Berechnung der Wider-
r i s thöhe bei vor- u n d frühgeschichtl ichen Schweine, 
K ü h n Archiv 83/3, 1969, 239; M. TEICHERT: Osteo-
met r i schen Un te r suchungen zur Berechnung der 
Widerr i s thöhe bei Schafen, in A. T.Clason ed. Archaeo-
zoological Studies. A m s t e r d a m , 62. 
32
 See S. B Ö K Ö N Y I (1984) 37—47. 
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C O N C L U S I O N S 
The faunal analysis of the Roman and post-Roman (including early Mediaeval) settlement 
periods of Iatrus-Krivina showed the development and gradual decline of animal husbandry, 
which may well be correlated with archaeological and historical data. Changes may he followed in 
the species composition, hone distribution and zoological evaluation of the fauna throughout the 
five settlement periods defined for the purposes of this study. 
During period A, a relatively few domestic species were exploited for meat and in spite 
of its obvious availability, horse did not seem to have any such role. Both the heavy reliance 
on domesticates and a certain degree of selection for better meat hearing parts raises the question 
if the military population of that time may have had some form of an external meat supply 
(as well). 
The relatively stable B/C and > С periods provided evidence of a broader spectrum of 
animal keeping with domestic hen and cat being characteristic, even if not the most important 
species of these times. The increasing occurrence of horse bones (especially during the B/C period) 
may he attributed to leveling during construction work as much as to the possible consumption 
of horse meat. Typological studies of the cattle population (which has consistently been the most 
important supplier of meat during all five periods) show a variety of forms present during these 
times. 
By the time of period D, signs of economic destabilization plague the animal exploitation 
practices. Increased hunting results in the deposition of bones from all sorts of animals. Of all 
the studied periods, D is the only one in which taxonomic richness is far above the value expected 
on the basis of sample size. The number of dog hones also increases, in addition to ass first occurring 
in the material from this site. Remains of small horses are also noteworthy. Cattle hones from this 
period are rather large, indicating perhaps the survival of imported Roman forms. 
Finally, the early Medieval period presents a contrast to the previous times with its 
increasing reliance on caprines and pig on the expense of cattle. Evidence of hunting is entirely 
missing. This probably ancient Bulgarian settlement is sharply different from the early Medieval 
component of Pontes on the Serbian section of the Danubian limes in terms of animal exploitation. 
Inhabitants of that settlement turned to hunting as a major resource of meat when ruins of the 
Roman settlement were re-occupied there. 
On the basis of the few fish remains the role of fishing could not he reliably appraised 
Of the craft activities some degree of antler working may already have been important during 
the A period and evidence of horn extraction was found in the B/C period material representing 
a time when craft industries probably had the best possibility to flourish during the hectic history 
of this settlement. 
Although bone working is not subject to this paper33 expanded trade networks are well 
illustrated by the occurrence of sophisticated antler combs during the B/C and С periods. As far 
as primitive, mundane tools are concerned they were made from rudimentary horse metapodials, 
sheep or goat tibiae and even a dog (?) radius throughout the settlements' history, including 
the form of perforators. 
Archaeozoological studies at Iatrus-Krivina add a new dimension to the comprehensive 
evaluation of the site. Many details, however, would he beyond the focus of this short study. 
33
 G. GOMOLKA-FUCHS: I a t ru s -Kr iv ina I I . Berlin 1982, 165. 
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A P P E N D I X 
General abbrevia t ions : 
1 : greates t length 
2: proximal breadth 
3: proximal dep th 
4: smallest b read th 
5: smallest dep th 
(i: distal breadth 
7: distal dep th 
All these measurements a re given in millimeters. Measurements t a k e n otherwise are def ined separa te ly . 3 4 
Cuttle 
Neurocran ium Period 
В Op = 127.3 
Op - E e t = 161.4 
E c t - E c t = 194.2 
E n t - E n t = 146.8 
eondylus occipitalis b read th — 91.8 
processus cornualis greatest d iamete r = 49.1 
Lower M3 too th (1: greatest length, 2: greates t b read th) 
1. 2. Period 
33.9 15.8 > C 
34.8 14.0 B/C 
35.1 15.8 > 0 
38.2 15.3 B/C 
35.2 15.1 I) 1 
38.2 16.1 в 
37.2 11.5 B/C 
37.0 15.1 D 
36.3 16.1 1) 
34.9 15.8 > 0 
Scapula 
6. 7. Period 
47.9 67.5 > c 
55.8 86.5 > c 
38.0 56.0 B/C 
45.2 57.8 MA 
43.5 62.7 > c 
50.8 81.2 1) 
43.8 65.6 D 
53.5 76.1 D 
49.0 67.2 D 
51.1 75.9 B/C 
56.2 83.8 D 
45.7 66.1 D 
57.8 85.2 B/C 
46.6 67.2 D 
56.0 73.1 B/C 
42.0 66.1 > c 
38.1 56.7 : > c 
53.6 78.1 B/C 
44.1 60.9 > c 
47.9 68.5 > c 
52.1 71.5 D 
45.6 71.1 D 
55.2 83.1 1) 
44.3 66.1 B/C 
42.9 58.0 B/C 
45.6 71.1 1) 
37.8 50.8 1) 
55.2 76.1 B/C 
45.2 66.4 B/C 
34
 Fo r o the r measu remen t s as well as abbrev ia t ions guide t o t h e measurement of animal bones f rom 
see J . U. DUERST: Vergleichende Unte r suchungs - archaeological sites, P o a b c d y Museum Bullet in I 
m e t h o d e n a m Skelett bei Säugern , H a n d b . Biol. (1976). 
Arbe i t smethod . Bern 1926 a n d A. von den Driesch, A 
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H u m e r u s 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Per iod 
— 43.1 25.2 19.9 15.0 36.2 23.4 В/С 
— — — 35.2 40.9 90.2 79.9 В/С 
307.0 104.5 107.5 36.0 43.0 91.5 76.9 > С 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Per iod 
— 89.8 108.2 _ D 
— 100.1 107.8 — — — — В/С 
- 86.2 108.2 — — — — В/С 
— 102.2 123.5 — — — — D 
— — — — — 74.1 62.5 D l 
— — — — 73.5 67.2 В/С 
— 
— 
— — — 69.1 65.2 
в / с 
— 
— _ — — 73.1 62.4 D 
— — — — — 71.8 63.5 D 
— — _ — _ 71.2 68.5 D 
— — — — — 77.2 67.4 В/С 
_ — = • — — 90.6 81.1 D 
— — — — 82.0 73.5 D 
— — — — — 92.5 80.3 D 
— — — — _ 83.3 76.3 В/С 
_ — — 32.4 39.2 76.9 70.0 В/С 
— — — — — 71.1 67.9 В /С 
— — — 35.2 40.9 90.2 79.9 
В /С 
— — — — — 86.9 76.8 В /С 
— — — — — 79.0 71.8 В /С 
— — — — — 76.1 68.9 А 
— — — — — 98.2 86.8 В/С 
— — — — — 77.5 68.0 В/С 
— — — — — 79.8 72.1 
В/С 
— — — — — 87.9 73.1 D 
— — — — — 79.3 72.1 В/С 
— — — 
33.6 38.4 87.2 78.4 в / с 
R a d i u s 
1. 2. 3. 4. 
. 85.2 46.5 40.2 
— 69.2 39.1 33.4 
298.4 87.0 48.5 42.9 
288.2 76.2 39.8 35.8 
285.8 77.1 41.2 41.2 
282.4 72.6 40.8 41.4 
274.6 74.3 40.1 37.8 
— 82.2 43.8 — 
— 84.5 46.1 41.1 
281.9 79.8 41.5 43.1 
309.7 — 43.1 46.0 
_ 81.1 45.0 41.8 
256.9 71.5 39.6 37.0 
— 65.5 35.6 28.2 
302.9 98.9 45.8 43.7 
331.0 96.4 51.1 51.1 
— 65.2 33.8 — 
5. 6. 7. Per iod 
23.2 76.9 45.4 D l 
17.6 59.2 40.0 > С 
23.1 79.6 54.9 D 
18.2 69.5 44.8 
В/С 
20.6 66.8 46.1 D 
22.2 72.9 50.1 В/С 
20.9 65.2 45.6 В/С 
— — — 
В/С 
29.9 75.0 44.8 > с 
24.9 75.7 46.5 в 
26.2 74.3 43.8 > с 
24.2 73.2 45.8 > с 
19.8 63.5 41.0 D 
15.1 — — В/С 
24.5 77.7 46.4 в / с 
28.1 59.0 52.1 в / с 
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Tibia 
— — — 70.1 99.1 В/О 
— — — 104.2 124.1 B/C 
— — 
— — 
96.2 128.2 D 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1 'erioi 1 
146.3 90.6 86.1 38.0 28.4 56.9 46.9 D 
88.1 75.1 — — — — В/О 
— 87.2 69.1 — — — — В/О 
— 85.0 69.8 — — — — в / о 
— 79.1 69.2 — — — — в / о 
77. 1 — — — В/О 
— 86.5 76.1 — — — В/О 
« 66.1 48.2 1) 
57.9 44.9 > c 
69.1 52.1 D 
61.8 47.4 B/C 
— 72.4 53.9 в / о 
— 35.1 24.1 56.9 45.2 B/C 
67.2 62.6 В/С 
66.4 49.2 В/С 
- 55.7 47.1 > C 
56.3 42.8 В/С 
57.9 44.9 > C 
53.4 42.1 В/С 
- - 60.1 44.2 В/С 
58.6 42.9 D 
- 68.1 54.2 В/С 
- 69.2 52.1 > С 
58.1 44.2 > С 
60.4 47.2 В/С 
62.7 48.8 В/С 
75.2 69.1 D 
70.9 54.8 I) 
61.5 46.2 В/С 
- — 67.3 53.6 > С 
64.2 48.1 В/С 
64.9 50.8 MA 
- 67.8 52.6 D 
39.1 28.1 62.1 49.2 В/С 
39.8 27.0 64.1 47.2 D 
53.1 45.2 53.1 45.2 D 
Astragalus (1: grea tes t length, 2: medial length, 3: greatest b r ead th , 4: greatest dep th ) . 
1. 2. 3. 4. Period 
65.3 59.2 44.2 36.2 ^ C 
64.8 60.8 41.2 36.7 > C 
70.1 65.0 46.8 36.3 > C 
67.4 62.1 42.4 38.1 ^ C 
70.1 64.0 65.2 39.0 1) 
69.4 64.2 48.2 38.5 D 
58.1 53.1 38.1 32.2 D 
61.1 56.8 38.2 33.6 > C 
68.4 61.3 45.6 37.5 В/О 
72.5 65.0 46.8 38.3 ^ C 
59.1 53.9 40.2 32.8 > C 
70.1 65.2 47.1 39.2 D 
68.5 63.1 47.8 37.5 T) 
73.8 68.1 49.2 41.8 D 
65.1 60.8 46.1 36.1 D 
60.4 55.5 39.8 33.2 В 
72.4 66.2 48.2 40.1 В/С 
62.9 59.9 40.2 35.1 1) 
69.2 63.4 42.5 38.1 В/С 
66.1 59.8 41.2 36.3 В/О 
64.2 59.2 42.1 34.5 D 
78.8 70.6 51.6 44.1 В/С 
67.1 65.0 45.6 37.8 I) 
58.5 55.0 34.2 33.0 В/С 
66.0 60.1 44.0 36.2 В/С 
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Calcaneus (1: g rea t e s t l eng th , 2: g r e a t e s t b r e a d t h , 3: g r e a t e s t d e p t h ) . 
1. 2. 3. P e r i o d 
122.8 39.9 48.8 > C 
144.1 52.8 53.1 I) 
143.8 45.9 54.9 > C 
122.6 44.1 52.1 1) 
119.2 40.9 48.1 D 
125.4 43 .8 48.0 B/C 
150.1 49.0 57.0 B/C 
146.2 50.8 55.3 B /C 
135.5 45.9 58.2 > C 
144.9 48 .1 57.1 11 
131.4 54.5 51.2 B/C 
Meta t a r sus 
1. 2. 3. 1 5. 6. 7. Period 
214.2 44.8 39.2 24.2 23.5 50.2 28.1 > c 
219.0 46.1 46.8 25.8 23.9 52.9 29.9 > c 
215.2 43.1 42.8 26.9 23.0 50.6 29.7 > C 
229.5 55.2 — 30.9 26.2 — — > c 
228.5 50.1 47.1 -27.1 25.1 58.0 32.9 D 
229.6 48.5 46.1 28.0 25.2 55.0 30.1 11 
219.9 49.6 42.1 26.1 22.5 53.1 29.8 1) 
213.8 44.9 41.9 26.3 2 1.9 50.3 30.5 D 
220.5 47.2 44.4 29.2 26.0 52.2 31.2 D 
224.5 — 30.8 27.2 58.6 31.7 D 
— 48.2 50.6 31.9 28.2 — B/C 
198.2 43.5 40.4 21.5 21.8 46.7 27.2 B/C 
230.1 46.0 42.9 23.1 23.6 51.2 30.4 1) 
214.1 45.7 44.8 27.8 23.8 52.0 28.1 D 
213.7 46.5 46.1 26.2 22.5 55.0 29.9 n 
226.9 — 47.1 31.1 ' 26.7 61.0 33.6 B/C 
220.4 46.8 15.2 26.7 23.8 — — B/C 
216.2 47.2 44.5 26.9 24.1 53.2 31.0 B/C 
— 47.8 44.9 _ — > c 
— 43.9 42.5 _ 11 
53.8 48.4 — B/C 
— 51.3 47.8 — — — > c 
49.1 46.1 — — — — 1) 
47.8 43.2 25.0 24.0 — — B/C 
— 46.3 45.8 28.1 24.3 — — с 
— 47.2 44.5 — — — 11 
47.8 43.2 25.0 24.0 — — B/C 
— 46.1 44.8 — — — B/C 
— 47.3 42.8 — — — —< B/C 
— 
— 
— 28.2 28.3 55.0 34.1 11 
— — 19.9 18.5 — 1) 
— — — — — 52.3 29.4 1) 
— 29.2 22.1 49.0 27.8 D 
— — — — — 60.1 33.8 11 
— — 26.9 24.7 56.9 28.6 B/C 
Slieep 
Lower M3 (1: g r e a t e s t l eng th , 2: g r e a t e s t b r e a d t h ) 
1. 2. Per iod 
24.3 8.5 A 
23.8 8.2 D 
22.3 8.4 D 
20.9 8.2 D1 
25.8 8.2 D 
21.2 9.1 D 
22.1 8.7 11 
21.1 8.8 111 
25.0 8.9 MA 
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Scapula 
6. 7. Per iod 
24.1 33.6 D 
21.0 35.4 D 
H u m e r u s 
2. 3. 
49.1 61.0 
6. 7. Pe r iod 
— — > c 
31.2 28.0 В 
29.1 25.9 > c 
32.5 27.8 D 
27.8 25.3 D 
31.1 27.2 > c 
R a d i u s 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pe r iod 
- 33.9 16.1 17.6 10.0 29.2 19.4 В/С 
- 29.0 15.9 — - - — > C 
- 33.6 17.1 - D 
- - - - - 32.2 23.6 > C 
- - - - - 33.1 17.2 D 
Metacarpus 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Per iod 
130.8 24.2 17.5 14.1 10.2 27.5 16.8 B/C 
— 22.6 16.8 13.8 11.2 26.1 15.6 B/C 
— 23.2 17.1 — — — — A 
— 21.0 16.8 — — — — A 
— _ — — _ 27.9 18.2 > C 
— _ — — — 26.1 16.1 D 
F e m u r 
6. 7. Per iod 
43.1 59.2 В/С 
41.0 49.6 В/С 
Tibia 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Per iod 
26.1 21.9 — — D 1 
— . — 26.2 20.9 > C 
. — 29.1 21.2 D 
— _ 26.1 21.4 > c 
— — _ 22.1 19.1 D 
_ — 28.6 22.2 B/C 
— . — 26.3 20.4 D 
_ — _ 28.9 23.2 B/C 
— — _ 29.1 23.3 A 
_ 25.0 20.8 B/C 
— — — — — 
26.1 19.7 B/C 
Astragalus 
1. 2. 3. 4. Per iod 
33.1 31.1 19.1 18.7 D 
29.1 27.2 18.6 16.9 D 
33.1 32.2 22.1 19.2 B/C 
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1 2 . 8 
5. 
1 2 . 0 

















6. 7. Period 
37.2 34.1 > C 
32.6 27.1 D 
32.1 27.2 D 
Radius 
2. 3. Period 
37.1 19.8 B/C 
Metaca rpus 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Per iod 
132.1 24.1 17.2 16.8 10.9 26.3 16.9 > c 
_ 26.1 18.0 15.0 11.1 31.3 18.1 D 
_ 27.1 19.2 17.2 11.2 — — D 1 
— 25.8 20.2 _ _ — — В 
-
26.1 19.2 16.1 10.2 — — > c 
Pig 
Neuroc ran ium 
А —В = 85.1 E c t - E c t = 87.9 condvlus occipitalis width = 50.3 Ot —Ot = 88.1 E n t — E n t = 67.2 
Per iod B/C 
M3 ( 1 : greates t length, 2 : greatest breadth ) 
1. 2. Per iod 
31.1 14.5 > c 
29.6 14.9 ^ C 
32.4 17.2 B/C 
32.6 15.8 D 
26.1 14.6 D1 
26.1 14.6 D1 
32.4 17.2 B/C 
29.4 15.1 > c 
31.0 15.2 B/C 
34.4 16.1 B/C 
32.5 15.6 > c 
33.3 19.9 ^ c 
9.4 14.8 D 1 
29.1 15.4 D 1 
30.1 16.2 A 
30.8 14.1 D 
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Atlas (1: co rpus l eng th , 2: g rea tes t b read th ) 
1. 2. Period 
23.5 87.1 D 
20.8 84.1 D1 
20.3 73.8 D1 
Scapula 
6. 7. Perio< 1 
21.5 32.7 > c 
25.0 33.1 > 0 
27.3 36.0 > c 
24.4 34.8 > c 
20.1 35.7 > c 
27.0 26.9 B/C 
24.1 34.0 > c 
24.2 36.8 > c 
27.2 37.5 > c 
24.9 36.1 > c 
23.2 32.5 B/C 
21.6 33.0 в 
27.3 35.5 B/C 
25.2 35.1 D 
23.0 35.0 B/C 
27.9 37.3 в 
23.8 36.1 I) 
33.0 46.2 B/C 
I lumerus 
4. 5. 6. 7. Period 
15.2 23.1 37.1 38.7 > C 
— — 36.1 37.2 > C 
— — 37.6 39.9 > c 
— — 35.6 43.8 A 
15.4 22.1 37.1 37.8 B/C 
— — 40.0 38.6 D 
— — 33.1 34.0 B/C 
— — 35.0 35.4 1) 
— — 36.8 35.2 > c 
— — 39.4 40.6 > c 
— — 39.5 37.5 A 
— 
— 39.6 40.2 B/C 
— 39.2 36.8 B/C 
1 7.2 21.5 38.6 33.8 B/C 
— — 35.9 37.6 D 
Radius 
2. 3. 4. 5. 6. 7 Period 
32.1 21.8 > C 
26.0 18.1 — — — _ В 
33.0 23.8 — — — — B/C 
— — — — 28.1 18.3 B/C 
— — — — 27.3 18.1 B/C 
32.9 26.1 B/C 
2. 3. 4. 5. 6. 7. Perioi 1 
— 28.3 25.2 — В 
— — 32.3 26.5 — — D 
— — 27.0 23.1 — — B/C 
— — 29.6 26.4 — > c 
— — — — 29.4 27.2 B/C 
— — — — 30.2 27.3 D 
— — — — 27.4 25.4 B/C 
— — — — 29.3 27.8 D 
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Astragalus (1: grea tes t length, 2: medial length, '.i: greatest breadth, 4: g rea tes t depth) 
1. 2. 3. 4. Per iod 
40.6 37.6 27.5 20.9 B/C 
Calci 
1. 2. 3. Period 
119.0 28.1 37.8 B/C (wild S 
Horse 
Scapula 
6. 7. Period 
47.S 92.1 B/C 
42.1 90.2 B/C 
46.2 85.8 B/C 
55.2 96.3 D 
51.3 95.1 B/C 
Radius 
1. •2. 3. 4. 5. 6. 7. Period 
315.2 77.7 40.9 37.5 27.2 68.1 41.8 В 
— — — - 39.5 26.7 70.3 42.1 II 
— 
80.3 44.5 
— — — — 
A 
Met aca rpus 
I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Period 
233.1 54.1 35.6 34.9 24.3 54.0 37.8 B/C 
43.4 30.7 — — — — 1) 
— — — — 47.0 36.0 A 
— — — 
48.5 36.7 11 
F e m u r 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Period 
362.7 108.1 51.8 38.2 48.6 85.3 113.5 B/C 
314.8 89.9 39.5 28.2 35.1 69.2 85.0 D 
— — 
— — 
89.5 107.2 D 
Metatarsus 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Period 
278.1 53.1 46.1 37.9 28.2 50.3 33.8 B/C 
A ss 
Metacarpus 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Period 
181.2 39.1 28.2 25.5 16.1 34.1 25.6 11 
35.9 30.0 
— — — — 
D 
Dog 
Lower Mj t oo th (1: grea tes t l eng th , 2: g rea tes t b read th ) 
1. 2. Per iod 
24.9 9.7 11 
21.9 8.8 D 
20.8 8.9 B/C 
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Scapula 
6. 7. Per iod 
11.0 20.0 D 
11.1 20.1 D 
Humerus 
2. 3. 4. 5. 6. 7. Period 
134.1 20.8 28.2 8.6 9.0 21.8 17.2 D 
135.1 20.3 28.2 8.6 8.7 21.6 17.0 D 
- - — 12.7 13.4 37.8 28.9 D 
- - - - - 28.1 23.6 D 
Radius 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Period 






























1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Period 
114.1 19.5 7.8 6.1 6.6 14.1 9.6 B/C 
114.2 19.3 7.8 6.0 6.6 14.0 9.5 B/C 
— 24.3 28.0 — — — — 1) 
— 25.4 28.1 — — — — H 
— — — — — 
25.2 17.8 B/C 
Cranium 
A - P = 93.2 
В - P = 78.5 
В - A = 24.2 
Ec t — E c t = 51. 
E n t - E n t = 18.3 
E u — E u = 43.8 
Ot - Ot = 38.9 
Mol - Mol = 40.0 
С - С = 22.9 
A - E c t = 58.2 
Ec t - P = 54.0 
St - P = 35.0 




1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Period 
100.0 16.8 18.6 8.1 8.1 18.9 10.9 B/C 
100.1 16.8 18.8 6.9 8.0 19.0 11.0 B/C 
101.3 18.0 21.6 6.5 5.3 19.2 11.8 B/C 
Radius 
3. 4. 5. 6. 7. Period 
99.5 7.1 6.1 6.1 4.1 13.1 8.2 B/C 
117.2 7.8 - - 4.3 - 8.5 B/C 
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F e m u r 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Period 
111.1 20.9 10.0 8.5 9.1 19.3 21.1 B/C 
Tibia 

















H u m e r u s 
Havshuhn 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Perioc 1 
60.2 16.8 9.4 6.0 5.0 12.8 7.2 B/C 
F e m u r 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Per iod 
77.9 15.8 9.5 6.9 6.2 14.5 11.1 > C 
Tibiotarsus 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Per iod 
112.0 











Tarso meta ta r sus 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Period 
86.1 18.2 16.5 8.1 6.9 18.8 12.1 A 
Scapula 
Red deer 
6. 7. Per iod 
42.7 56.1 D 
6. 7. Per iod 
46.1 57.2 B/C 
65.7 63.2 B/C 
81.1 67.9 B/C 
68.3 62.1 B/C 
64.0 63.1 B/C 
Radius 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Per iod 
316.2 64.1 38.0 37.0 23.8 57.0 41.8 D 
— 70.5 37.9 — — — D I 
— 77.8 37.5 — - _ - - D I 
— — — — — 61.2 45.0 1) 
Metacarpus 
1. 2. 3. 4. 5. 
271.2 48.0 34.2 27.5 22.1 
268.2 — - — — 
— 43.1 28.1 — — 
0. 7. Period 
49.1 32.1 В 
В/С 
- - D 
44.8 29.1 В/С 
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T i b i n 
I. 2. Л. 
344.4 















1. 2. 3. 4. Period 
64.8 59.1 38.1 34.2 1)1 
62.4 57.9 39.1 34.1 > C 
55.8 52.2 36.9 32.2 B/C 
Meta ta r sus 
2. 3. 4. 
43.1 34.1 24.8 
5. 6. 7. Period 
19.8 — — 1) 
42.7 29.2 D 
— 41.3 27.8 MA 
— 42.1 29.0 B/C 
52.1 33.1 B/C 
Wild pig 
Lower M3 tooth ( I : greates t length, 2: greatest b r ead th ) 
1. 2. Period 
41.2 D 
34.9 I A S D1 
36.8 15.2 > c 
33.8 16.2 D1 
45.2 20.8 > C 
49 2 20.2 I) 
Radius 
2. 3. Period 
33.8 16.2 1)1 
Tibia 
(i. 7. Period 
39.8 36.1 A 
Catfish 
Vertebra (1: g rea tes t d iameter of t he cranial a r t i cu la r surface, 2: greatest width of t he cranial ar t icular surface) 
1. 2. Period 
22.2 17.1 B/C 
40.6 41.2 В 
42.0 38.9 B/C 
26.4 23.5 B/C 
47.2 48.1 1) 
23.8 23.1 B/C 
39.5 33.9 > c 
24.2 22.6 > c 
42.5 42.0 1)1 
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White tailed eagle 
0. Period 


































1. 2. 3. Per iod 
09.7 21.2 1 1 . 8 D 
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R E C E N S I O N E S 
F D I T I O N E S E X T E R N A L 
T. Kemenczei : Die Schwerter in Ungarn I. P B F IV/6, 
Beck 'sche Ver lagsbuchhandlung, München 1989, 90 
S., 80 Taf . 
Der A u t o r legt in zwei Bänden die in ungarischen 
Museen befindlichen Bronzeschwerter des K a r p a t e n -
beckens vor. In diesem B a n d werden die «früh- und 
mit telbronzezeit liehen» Gri f fp la t tendolche und- Schwer-
ter beschrieben. Im Inhaltsverzeichnis folgt eine lange 
Liste von Griffzungendolchen, Griffangelschwerter , 
Gri f fzungenschwerter , Rapieren usw. mi t vielen Va-
r ianten, bei diesen ohne Hinweis auf die Dat ie rung . 
In der Ein le i tung (S. I 6) gibt K. eine Ubersicht 
der ä l teren und neueren Publ ikat ionen und def in ier t , 
was er als Langschwer t , Schwort., Kurzsehwer t usw. 
bezeichnet, wobei er sich hauptsächl ich auf ihre Länge 
s tü t z t . Es folgt eine allgemeine Übersicht , die mit 
selbstverständlicher , unbegründeter Selbst Sicherheit 
und ohne Li tera turhinweise vorgelegt wird. Die 
«Einleitung» regt zu berecht ig ten Widersprüchen an. 
Die ersten Dolche sind nach K. «Produk te der 
entwickel ten Kupfer indus t r ie der Bodrogkereszturer-
Kultur .» Dann folgt «ein Verfall der Kupfer indus t r ie» 
und d a n n «fremde, von der Grubengrabku l tu r der 
S teppen landschaf ten übernommene Formen.» Wieder 
kein Li te ra turh inweis ! In die «Frühbronzezeit», nach 
K. «Glockenbecherkultur», da t ier t er kleine Dolche 
und die in Südost- bzw. Mitteleurope übl ichen Dolche 
mit 3 -5 Nieten — «die einzige W a f f e n g a t t u n g aus 
Metall». K . setzt mi t der «Bronzeindustrie von Apa-
Hajdusamson» fort und in einem Atemzug folgen die 
Rapiere. In dieser Phase der Bronzezeit — im 16. J h . 
— soll das «kulturelle Niveau so hoch» gewesen sein 
(Füzesabony, O t t o m á n y , Gyulavarsánd usw.), «daß 
balkanische Verbindungen anzunehmen sind.» Dann 
läßt K. den Vollgriffsehwertern wie die von Z u j t a die 
ersten Rapiere der «mit teldanubischen Hügelgräber-
kultur» folgen. Die Zeit des Metal lhandwerks «von 
Koszider-Zajta» dat ier t K . in die äl tere Hügelgräber -
zeit (S. 41) und die Sehwerter von Kesz the ly in die 
mi t t le re Phase der Hügelgräberkul tur (S. 40). Hier 
folgt K . schön gehorsam seinem Lehrer I . B o n a (Die 
mi t t le re Bronzezeit U n g a r n s und ihre Südöst l ichen 
Beziehungen. Arch Hung 1975, S. 77). Von dieser wis-
senschaft l ichen J u g e n d s ü n d e hat sich Bona bereits 
distanziert (Cumania 1982, S. 71 f.). Wie die neueren 
Forschungen und Grabungsresu l ta te zeigen, konnte 
bis j e t z t nirgends sicher die Gleichzeitigkeit der oberen 
Schichten der großen Tellsiedlungen und der Gräberfel-
der derselben Zeil ( letzte Phase der Füzesabony- , 
Va tya - usw-Kulturen) und der äl teren Hügelgräber-
ku l tu r naohgewisen werden (siehe meinen Artikel 
A c t a A r c h H u n g 40, 1988, S. 49). Es sei auch an die 
Ausgrabungen von T. Kovács in Tiszafüred erinnert 
(RégFüz 11/16, 1975, S. 48). F r betont ausdrücklich 
den Unterschied zwischen der Füzesabony- und der 
Hügelgräberkul tur was Bes ta t tungen , Typen usw. 
b e t r i f f t . F r datiert das Gräberfeld der Hügelgräber-
ku l tu r von Tiszafüred in Keinecke В B2-BC. So da-
tiert auch t). T r o g m a y e r das Gräberfeld von Tápé 
(Fon tesArehHung 1975, S. 155). 
In die mit t lere I 'hase der Hüge lgräberku l tu r sollen 
nach К . «bedeutende Änderungen in den Ku l tu r en 
des Karpa tenbeckens» s t a t tge funden haben. Welche? 
I n die jüngere Hügelgräberzei t da t ier t K . die C-Ra-
piere, Schwerter von AI- und Bl-Tvp. Ein bedeutender 
Aufschwung der Bronzeindust r ie soll zur Zeit der 
Spät hügelgräber- /Urnenfelderzei t nachweisbar sein. 
In diese Zeit datiert, K . auch die Riegsee- und Ragály-
Schwerter . Nach ihm gehört in dieselbe Zeit die 
Bronzeindustr ie v o m «Opâlyi-Uriu-Typ»; ö f te r Uriu-
Opályi . Uriu ha t auch einen ungarischen Namen . 
D e p o t f u n d e aus der angedeute ten Zeit fehlen im 
westl ichen Karpa tenbecken , auch in Kroa t ien . De-
pot f u n d e des Opál vi- und des Aranyos-Horizontes kön-
nen typologisch unterschieden werden; Letztere waren 
in e inem verhäl tn ismäßig kleinen Gebiet verbrei te t . 
Daß die Riegsee-Schwerter eine Eigenart, der Pilinyer 
Kult ur seien, ist in F rage zu stellen, d a sie bis Nord-
deutsch land verbreitet waren. 
Wie sieh K. auf Sehr i t t und Tri t t widerspricht, sei 
hier i l lustriert . S. 43 da t i e r t er das Depot von Ajak 
in die spä te Hügelgräberzei t (Fund des Opálvi-Hori-
zontes); das Grab von Nyirkarász-Gyulaháza in die-
selbe Zeit ; den F u n d von Olcsvaapáti in die «Uriu-
Opályi-Depotgruppe», was nach K. dasselbe ist. Dage-
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gen re ih t er den F u n d von B ü k k a r a n y o s (Aranyos, 
S. 47), d . h . die Schwerter Typ A2 u n d die Riegsee-
Ragály-Sehwer ter (auch die Funde Viss und Zalkod) 
bereits in die Späthügelgräber- /Frühurnenfe lderze i t 
und (S. 24, 26) bezeichnet die Dolche von Bükkara -
nyos T y p A2 als «älterurnenfelderzeitl ich». Demnach 
sind also die Depotfunde des Opályi- u n d des Aranyos-
Hor izon tes doch nicht gleichzeitig, sondern folgen 
e inander . Die Bezeichnung Ur iu-Domänes t i wurde 
zuerst von v. Brunn gepräg t (RGF 28 1968, S. 29 f., 
A n m . 2: «Die Benennung der S tu fen geschah im 
E i n v e r n e h m e n mit l 'e t rescu-Dîmbovita») . Da weder 
von B r u n n noch l 'etrescu-1 Kmbovita eine Depotgrup-
pe von Aranyos unterscheiden, so ex is t ie r t diese auch 
f ü r K . n ich t . Bei der Übe rp rü fung der von Brunn in 
die «Stufe 1 (Urin-1 iomànesti)» eingereihten Depot-
f u n d e ( R G F 28, S. 189 f.) stellte sich heraus , daß er 
von d e n aufgezählten F u n d e n aus U n g a r n Depot-
funde der Horizonte v o n Opályi, A r a n y o s und auch 
K u r d eingereiht hat . K u r d heißt nach v. Brunn und 
K . Kisapát i -Lengyel tó t i . Der Fund von Kisapá t i ist 
nur aus der Li teratur b e k a n n t : verschollen. Der zeit-
lich folgende Fundhor izon t heißt nach von B r u n n u 
und K . Jászkara jenő-Uzsavölgy. Ich h a b e Horizont 
Gyerme ly vorgeschlagen. Uzsavölgy ist auf der Land-
kar te n ich t za finden; Ortsgebiet von Lesenceis tvánd. 
Ein B a c h f u n d ! Ha jdúböszörmény l äß t K . merkwürdi-
gerweise gelten und b e h a r r t nicht auf (1er Bezeichnung 
Rohod-Szentes nach von Brunn . 
Wie aus dem verworrenen Text zu en tnehmen ist, 
wurden die Dreiwulstschwerter «Funde von T y p Jász-
karajenő-Uzsavölgy» in der mit t leren l 'hase der Ur-
nenfe lde rKul tu r hergestel l t , so auch die sog. Liptauer-
Schwer te r . Nach K. w u r d e n solche auch «westlich der 
D o n a u im Fundstoff der Gáva -Ku l tu r in geringer 
Zahl und auch späte Dreiwuls tschwer ter entdeckt». 
Das ist e twas Neues ! Wenigstens einige Fundor te 
«westlich der Donau» h ä t t e K. nennen sollen, denn 
nach seiner Verbrei tungskar te (Spätbronzezei t Nord-
os tunga rns , Karte 2) s ind kaum einige Gáva-Fund-
or te a m rechten The ißufe r notiert . Die For t se tzung 
ist noch interessanter: «Die in den Kre is der Gáva-
K u l t u r gehörenden W e r k s t ä t t e n h a b e n in der Herstel-
lung der Schalenknaufschwerter ein hohes Niveau 
erreicht» (S. 4f.). Zwischen den K u r d - und den Gyer-
mely -Horizont ist in NO-Ungarn eine K u l t u r g r u p p e 
einzureihen, die m a n als T a k t a b á j bezeichnen könn te 
(oder G á v a f f? ) . W a s aber zwischen Gyermely und 
Ha jdúböszö rmény war , dazu habe ich vor läuf ig keinen 
Vorschlag in Ermangelung der no twendigen Spaten-
forschmig. Die Gáva -Ku l tu r mag grosso modo mi t der 
Cseke-Kul tu r in Transdanubien gleichzeitig gewesen 
sein. N a c h dem Kurd-Hor izon t ist Vál I — II anzuset-
zen. Die Gáva-Kul tu r h a t nicht bis z u m Horizont 
Ha jdúböszö rmény gedaue r t ; D a f ü r g ib t es keinen 
einzigen stichhaltigen Beweis. Die Beweise ersetzt K. 
mi t Widerspruch nicht duldenden Fests te l lungen. 
W a s die Schalenknaufschwer ter be t r i f f t bzw. 
Fund f f vom Ság-Berg datiert K . das Schwert T y p E 
in die jüngere Urnenfelderzei t (S. 69). Alle fünf Depot -
funde vom Ság-Berg gehören zu jeneinl es R o m á n d -
Horizontes. S 72 d a t i e r t er den F u n d von H a j d ú b ö -
szörmény ebenfalls in die jüngere Urnenfe lderzei t u n d 
den Bronzefund von Podher ing (S. 73) in die spä te 
Urnenfelderzei t . Uns t immugke i t en f inde t m a n auch 
andere . 
Gerne und o f t ve rwende t K. den Ausdruck «thrako-
kimmerisch». Das wäre, wenn m a n seine nicht i m m e r 
klaren Formul ie rungen richtig deu t e t , im östl ichen 
Karpa t embeckcn Zeit dos Horizontes Romáiu l bzw. 
die danach folgende Periode. W a s die B e s t i m m u n g 
«thrakokimmerisch bet r i f f t» habe ich ihn persönlich 
a u f m e r k s a m gemach t , welche Bedeu tung dieser Aus-
druck in der politisch gelenkten rumänischen Archäolo-
gie ha t . Bedeutende Wissenschaft ler , wie J . H a r m a t t a 
und V. Georgiev, h a b e n längst bewiesen, daß im Kar -
pa tenbeeken Thrake r nie ansässig waren . 
i n der Arbeit f i n d e t m a n auch verblüffende Nai-
v i t ä t en : (S. 63) «. . . z u m Einschmelzen vorgesehene 
F r a g m e n t e in der Spätbronzezei t verborgen wurden.» 
(S. 75) «Die Sehwer t f r agmente w u r d e n als zum Ein-
schmelzen vorgesehene Gegenstände zusammengesam-
melt und verborgen». (S. 40) «. . . z u m Brauch der 
Waffenerzeuger gehör ten Schwerter als Opfer in das 
Wasser zu werfen». Wie, die Waffenerzeuger h a b e n 
Schwerter gemacht , u m diese ins Wasser zu wer fen? 
(S. 41) « . . . das Volk der Hüge lgräberku l tu r im K a r -
pa tenbecken die W a f f e n in den Gewässern versenkte». 
Die Ursachen sind n ich t geklärt, abe r so simple Fes t -
stellungen sind keineswegs überzeugend. (S. 39) Der 
F u n d von B ü k k a r a n y o s ist nach K . «ein D e n k m a l der 
Pi l iny-Kul tur , de ren Meta l lhandwerk sich kont inuier-
lich — ohne Un te rb rechung — von der mi t t l e r en 
Hügelgräberzeit bis zur Frühurnenfe lderze i t entwi-
ckelt hat.» Als Beweis zitiert er je eine Nadel mi t Ose 
und Nagelkopf aus d e m Depot von Bükka ranyos u n d 
dem Gräberfeld von N a g y b á t o n y . 
F ü r die zeitlich sich folgenden Depothor izon te h a t 
K . verschiedene Ausdrücke vor rä t ig : «Metallhand-
werk Koszider-Zaj ta» (S. 41), «Metal lkunst von Uriu-
Opályi» (S. 32), «Fundkomplexe der Depothor izonte 
von Uriu-Opályi» (S. 49), «Fundgruppe Uriu-Opályi», 
«Depotfunde vom Kisapáti-Typ» (S. 50, 55), «Bron-
zeindustr ie vom Koszider-Zaj ta-Typ» (S. 41), «De-
pothor izonte von Uriu-Opályi und Kisapáti» (S. 41), 
«Depothorizonte von Uriu-Opályi u n d Kisapáti» (S. 
49), «Uriu-Opályi Depotgruppe» (S. 58), «Depothori-
zonl Kisapáti», Depothor izont von Jászkara jenő» (S. 
61, 67). 
In der E in le i tung betont K . an zwei Stellen (S. 
5,7), daß das Chronologiesystem der P B F , bzw. das 
mit te leuropäische «von der ungarischen Forschung 
sonst nicht b e n u t z t wird», «zur D a t i e ru n g . . . n ich t 
gang geeignet ist.» Man kann nu r erwidern, daß sein 
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System noch weniger. Leider vermißt m a n in diesem 
Band bzw, in der E in le i tung eine chronologische 
Tabelle — dies ist sonst in den anderen P B F - B ä n d e n 
üblich. A u c h eine chronologische Tabelle m i t Abbil-
dungen der sich zeitlich folgenden Typen fehl t . Mit 
diesen h ä t t e m a n vielleicht eine bessere Übers ich t , da 
sich K . e inmal auf das Sys tem der P B F - B ä n d e , d a n n 
auf seine Chronologie der Spätbronzezei t b e r u f t . Da-
durch ergeben sich viele Uns t immigkei ten . E s fehl t 
die Konkordanz . 
Schließlich hat K . a m E n d e des Buches einen 
Nach t r ag folgen lassen, eine Kr i t i k der D a t i e r u n g ein-
zelner Sehwer t funde bzw. Depo t funde in me inem 
Buch «Bronzefunde aus Ungarn». Von seinen festbe-
tonierten Ideen ausgehend schmeißt er mit der Kr i t ik 
herum, wieder ohne Begründung . Freilich h a b e ich im 
Laufe der Arbe i t — u. a. drei Bände über Bronze-
funde — Dat i e rung , Zuweisung zu Depothor izonten, 
T y p e n b e s t i m m u n g usw. manches überprü fen , dem 
neueren For schungss t and entsprechend korrigieren 
müssen. Auch habe ich mich nicht von den u. a . be-
sonders von Kemenczei propagier ten u n d immer 
wiederholten Ideen bee indrucken lassen. Bei der 
Bearbe i tung schier unübers icht l ichen Bronzemengen 
schleichen sieh leicht I r r t ü m e r ein, die ich schon öf te rs 
revidierte. 
Das Fes tha l t en an überhol ten Ideen f ü h r t nicht 
zum For t sch r i t t . Forschung bedeute t Vorwärtsschrei-
ten. Von Irrwegen zu rückkommend m u ß m a n neue 
IVege suchen. A. Mozsolics 
3. Boessneck: Die Tierwelt des Alten Ägypten; unter -
sucht anhand kulturgeschichtl icher und zoologischer 
Quellen. München , C. H . Beck'sche Verlagsbuch-
handlung, 1988, S. 197, Tab . 15 Diagramme im T e x t 
3, Abb. 275, K a r t e I. 
Der Ausb ruch des irakisch — iranischen Krieges 
und die dami t en t s t andene Unsicherhei t im gesamten 
südostasiat ischen R a u m h a t t e auf die Forschungsmög-
lichkeiten der dort tä t igen — in erster Linie europäi-
schen, aber auch amer ikanischen sowie fernasiat ischen 
- archäologischen Exped i t ionen eine schockar t ige 
Wirkung. E s ist Tatsache , daß eine gewisse Ins t ab i l i t ä t 
im oben genann ten R a u m immer vorhanden war , 
meist aber wurden diese kleineren, im allgemeinen n u r 
ein Land be t re f fenden S törungen verhä l tn i smäßig 
schnell beseit igt u n d die archäologischen Forschungen 
konnten for tgese tz t werden. 
Schon die arabisch—israel ichen Kriege von 1967 
und 1973 bzw. deren Konsequenzen ließen ahnen , daß 
die archäologischen Forschungen in bes t immten Regio-
nen fü r eine längere Zeit eingestellt werden müssen. Der 
Grund f ü r diese d i rekten Auswirkungen des i rakisch — 
iranischen Krieges auf die südwestasiat ische archäolo-
gische Forschungs tä t igke i t war , daß die Kampf -
hand lungen die beiden — neben Israel — archäologisch 
am bes ten erforschten L ä n d e r berühr ten . 
Auf den Wegfall der Forschungsmögl ichkei ten im 
vorderasiat ischen R a u m reagier ten die bet roffenen 
Archäologen in zweierlei Weise: Einerse i ts dehnten 
sie ihre Arbeiten auf die Randgebie te des Raumes 
(Pakis tan , die südlichen Nachbargebie te des Persischen 
Golfes bzw. die südl ichen und östlichen Regionen 
Arabiens) aus und s a n d t e n große Exped i t ionen in die 
archäologisch bisher k a u m erforschten Terri torien, 
Andersei ts konzentr ier ten sie ihre A k t i v i t ä t auf zwei 
Regionen, Anatol ien und Ägypten , die f r ü h e r große 
arehaeologische Trad i t ionen ha t t en , in der le tz ten Zeit 
allerdings ein wenig vernachläss ig t worden waren . 
V o m haust iergesehicht l ichten S t a n d p u n k t aus 
waren sowohl Anatol ien wie Ägypten außerordent l ich 
in teressant . Anatolien w a r eines der f ü h r e n d e n Do-
mest ikat ionszentren der fün f f rühes ten Haus t i e ra r t en 
— Schaf, Ziege, R i n d , Schwein und H u n d — und gab 
den auf Caprovinen begründe ten T ie rha l tungs typ 
di rekt an Europa wei ter . Ägyp ten spiel te bei der 
F rühdomes t ika t ion des R i n d e s eine wesentl iche Rolle 
und war auch der Or t der Domest iz ierung und En t -
wicklung von H a u s t i e r a r t e n der zweiten Welle der 
Domest ika t ion . 
W a s die Na tu r des Beweismaterials der beiden 
Regionen bet r i f f t , h a t t e Ä g y p t e n zweifellos einen Vor-
teil gegenüber Anatol ien; Während der Haust ierfor-
seher in Anatol ien a u f g r u n d der reichen aber ziemlich 
f ragmentar i schen Tierknochen funde bzw. einiger ver-
hä l tn ismäßig Selten vo rkommende r Abbi ldungen die 
Haust ie re bzw. T ie rha l tung verschiedener Epochen 
beschreiben muß, ist das in Ägypten z u m Vorschein 
gekommene Knochenma te r i a l zwar zah lenmäßig be-
scheidener, bezüglich seiner Qual i tä t abe r besser. Es 
en thä l t Tausende von volls tändigen Tie rkadavern 
samt meistens unversehr t en Schädeln und diese 
K a d a v e r liefern neben den osteologischen Informat io-
nen auch Angaben übe r H a u t , Haa rqua l i t ä t , Fa rbe 
und Befiederung, usw. der Tiere Daneben wird das 
Bild der Haust iere bzw. T ie rha l tung und ihrer Techni-
ken durch Millionen Tier darstel l ungen in F o r m von 
Sta tuen , Reliefen, Modellen, Malereien, Hieroglyphen 
usw. vervol ls tändigt . 
Von der f r ü h e n Tierwelt Ägyptens berichtet 
Boessneck's hier besprochene Arbeit , die die oben ge-
n a n n t e n Quel lentypen m e i s t e r h a f t ausnü tz t . 
Der elegante Band erschien in der R e i h e Beck's 
Archäologische Bibliothek, u n d soll, wie es v o m Heraus-
geber im Text auf der Innense i te des Umschlags 
klar ausgedrückt wird; ». . . in wissenschaft l ich fun-
d ier ten Dars te l lungen d e m Laien ein anschauliches 
Bild an t ike r Lebenswirkl ichkei t vermit teln.« 
Das Buch n i m m t seine oben dargestel l te Aufgabe 
ernst , d. h. es ve rmi t t e l t d e m interessier ten Leser 
wohlbegründete , von den in terna t ionalen Fachkreisen 
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akzep t i e r t e Kenntnisse im allgemeinen intel lektuellen 
Typs . Stellenweise geht es sogar noch we i t e r und gibt 
eine eingehende Bechreibung der vom A u t o r u n d seinen 
Mi tarbe i te rn in jüngster Zeit bearbei te tenTierknochen-
funde . Tn dieser Hinsicht denkt man a n die eingehen-
den Behandlungen der Kleinsäuger bzw. Avifauna-
listen einiger Fundstel len oder an die komplexe Aus-
w e r t u n g der bei den in Ägypten d u r c h g e f ü h r t e n Gra-
bungen gefundenen F ischar ten , die in e r s t e r Linie zum-
indest f ü r die Fachleute eine spezielle B e d e u t u n g haben 
( letztere /.. I?. für jene Archäozoologen, die mit ihrer 
11 ilfe die sich auf den sehr wirkl ichkei tsgetreuen Abbil-
dungen befindlichen Fisehar ten bes t immen können). 
Nach einer kurzen E i n f ü h r u n g beschreibt das Buch 
zunächs t die Landschaf t welche den R a h m e n zu den 
Aus führungen bezüglich der behandel ten F a u n a a b g i b t . 
D a n a c h wertet der A u t o r die Tierwelt jener Epoche, 
die von der Jungste inzei t bis zur dynas t i schen Zeit 
re icht , in erster Linie auf Grund der T ie rknochenfunde 
zweier unterägypt ischer Fundstel len u n d einiger 
zeitgenössischer Tierabbi ldungen aus. Ausschließend 
beschäf t ig t er sieh mi t der dynas t i schen Zeit und 
beschreibt mit speziellem Akzent die Tiere der Wüs t e 
bzw. des Papyrusdickichts , die Impor t t i e r e aus «lein 
Süden und Osten sowie die Palast- u n d Lieblingstiere 
und die Kleinsäuger. 
Na tü r l i ch widmet der Autor das l ängs te Kapi te l 
den Haus t ie ren der dynat i schen Zeit — schon wegen 
ihrer Bedeutung. Beeinf lußt von se inem speziellen 
In te resse beschreibt er die Vögel u n d die Fische sehr 
eingehend, während die Reptilien und Amphibien nu r 
kurz abgehandel t werden d a ihre Wich t igke i t tä tsäch-
lich weit hinter der der Vögel und F i sche liegt. Die 
T ie rkadaver aber h ä t t e n ein längeres Kapi te l sicher 
verdient . Arn Ende s tehen die Schnecken, Muscheln, 
Tin tenf ische und Insek ten und abgeschlossen wird der 
Text te i l . Anmerkungen und Li te ra tu rque l len sind sehr 
umfangre ich , letztere machen nahezu die vollständige 
Bibliographie der ägypt ischen Archäozoologie aus. 
Diereichen I l lustrat ionen des Buches sind zweifellos 
bemerkenswer t . 
J . Boessneck ha t dieses Buch mit s i ch tbarem Ver-
gnügen geschrieben und so ist es f ü r jene, die wissen, 
wie n a h e die ägyptische F a u n a se inem Herzen stellt;, 
keine Überraschung. Schon 1953, zu Beginn seiner Lauf-
bahn , publizierte er eine Kurzmonograph ie ägypti-
schen Themas und wi ldmete auch in den letzten 15 
J a h r e n den Großteil seiner fachlichen Akt iv i t ä t diesem 
Theinenkreis . 
I m Buch beschäf t ig t er sich m i t se inem Thema 
sichtl ich in erster Linie vom zoologischen und erst 
d a n n vom faunon- bzw. kul turgeschicht l ichen Ge-
s ich t spunkt her. Ein gutes Beipiel d a f ü r ist die Be-
h a n d l u n g der Kleinsäugerarten, von deren Vorkom-
men er nu r beweist, d a ß sie einst in Ä g y p t e n ver t re ten 
waren , wann aber, k a n n er in meis ten Fällen n ich t 
entscheiden. 
Das Buch versucht nicht, die Haus t ie rgeschichte 
Ägyptens zu rekons t ru i ren , was kein Wunde r ist, d a 
m a n über zu wenige Daten aus diesem Lande von 
nahezu eine Million Km 2 ve r füg t . Ebenso ist es mi t der 
ört l ichen Domes t ika t ion , der E i n f u h r verschiedener 
Tierar ten oder Rassen , der En twick lung , der Häuf ig-
keits- und Größenverhä l tn isse in den verschiedenen 
Perioden, usw. 
Alles zusammenfassend kann m a n feststellen, d a ß 
J . Boessneck's Buch f ü r den Laien eine in te rssante 
Lek tü re ist u n d h ä u f i g auch dem F a c h m a n n nützl iche 
Angaben l iefert . In dieser Hinsicht wird es, besonders 
wenn man es z u s a m m e n mit den an Da ten zahlreichen 
ägypt ischen F u n d b e a r b e i t u n g e n des Autors benü tz t , 
als grundlegendes H a n d b u c h der ägypt ischen Archäo-
zoologie gelten. S. Bökönyi 
Albanien. Schätze aus dem Land der Skipetaren 
Mainz, Phi l ipp von Zabern Verlag, 1988, S. 476 
F a r b b i l d e r 503. 
Das auffa l lend schön ausges ta t t e t e Buch ist e igent-
lich ein Ausste l lungskata log. Die Gesta l ter der Konzep-
t ion der im R o e m e r - und Pelizaeus-Museum zu Hil-
desheim zwischen dem 18. Ju l i u n d 20. N o v e m b e r 
1988 ve rans ta l t e t en albanischen archäologischen Aus-
stellung, sowie die Herausgeber des Katalogs wa ren 
E v a und Arne Eggebrechts . Auf den Seiten 1 — 175 
folgen nache inander Studien, diesen Teil i l lustr ieren 
eigens n u m m e r i e r t e 113 Abbi ldungen. In der R e i h e : 
A. Buda, E in le i tung , M. Korku t i , Illyrien in der Vor-
geschichte, N . Ceka, Die I l lyrer und die ant ike We l t , 
U. Pause-Dreyer—M. Ceka, Münzprägung in I l lyr ien, 
W.-G. Thieme, Hellenistischer Goldschmuck, S. Ana-
mali, Die Illyrer u n d Rom, G. K o c h , Frühchr is t l iche 
und f rühbyzan t in i sche Zeit, G. Koch, Das Mit te la l ter , 
S. Anamali , Die Albaner , N a c h k o m m e n der I l lyrer , 
A. Buda, Skande rbeg zwischen ges tern und heu te , 
M. Boetzkes, Skandei 'beg und das Theater der Auf-
klärung. Den S tud ien folgt ein Chronologischer Über -
blick zur Geschichte Albaniens. 
Auf der Seite 177 beginnt der eigentliche Ka ta log , 
dessen 390 Abbi ldungen ebensoviele F u n d e v o r f ü h r t 
und auswer te t . Die Funde wurden von 11 Albanische 
Museen, sowie von zahlreichen großen Museen de r 
Wel t ausgeliehen, — die Ausstel lung d ü r f t e in der Tat 
überwäl t igend gewesen sein. Im weiteren möchte ich 
ganz kurz die einzelnen Perioden u n d die wicht igeren 
F u n d e e rör te rn . 
Die K u l t u r Podgori I. en tspr ich t der Körös-Starce-
vo-Periode, dieser folgt in Albanien das Neol i th ikum 
von Sesklo- und Dimini -Charakter . U n t e r den F u n d e n 
t re ten die wirklich prächt igen Idole hervor. Die Po-
pulat ion der zwischen 2600 — 2100 - also t radi t io-
nell da t i e r t en Kupferzei t bringen die albanischen 
Forscher m i t der schon benann ten Popula t ion der 
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Pelasger in Ve rb indung . Die Bronzezeit (2100 I 100 
v. Chr.) möchten sie im Geiste der bis heu te a n h a l t e n -
den Kon t inu i t ä t schon an die Frühi l ly rer k n ü p f e n , 
doch diesem scheinen die charakter is t i schen ägäischen 
Bronzegegens tände: die Dolchsohwerter , Doppe läx te 
und die nicht weniger ägäischen zweihenkligen Ge-
fälle nicht allzu sehr zu entsprechen. Mit mehr R e c h t 
könn te man ü b e r Uril lyrer zur Zeit der Spätbronze-
zei t -Früheisenzei t (11—5. J h . v. Chr.) sprechen. Zu 
dieser Epoche e r h ä l t sowohl die Bronzeindustr ie , als 
auch die Töpferei einen mit teleuropäischen C h a r a k t e r 
(Gri f fzungenschwerter , Tüllenbeile, Diademe). Von 
epochemachender Bedeu tung ist der in seiner Gän-
ze vorgeführ te G r a b f u n d von Borova aus dem 7. J h . 
(illyrischer Helm, Sehwert , Lanzen, Gefäß) . V o m 5/4. 
J h . v. Chr. bewohnen schon ta tsächl ich Illyrer das 
L a n d , zur selben Zeit s t a m m t aber die Mehrhei t der 
vorgeführ ten F u n d e aus den griechischen Tochters täd 
ten (Apollonia, Ep idamnos /Dyr raeh ion , Amant ia , Ant i -
goneia). Die gr iechische Kolonisierung setzte natür l ich 
schon f rüher ein, was schöne korinthische Gefäße, 
archaische T e r r a k o t t e n und Bronzes ta tuen beweisen. 
Die »Autochthonen« lebten im Inneren des Landes . 
D e r eine Führe r von ihnen aus dem 4. J h . v. Chr. r u h t e 
im Fürs t engrab von Besh (Bronzehelm, Beinschiene, 
Bronzegefäße, Vo lu tenkra te r , Askoi m i t roter Figur , 
Skyphoi, Schinuckgegenstände) , den R e i c h t u m dieser 
Schicht im 3. J h . widerspiegeln die F u n d e der Grab-
k a m m e r von Selca (bronzener Prachtgür te l , Gefäße , 
Goldschmuck). Die reichlich i l lustr ier te »illyrische 
Prägung« zeigen i m A n f a n g die Münzen v o n D y r r a c h i o n 
und Apollonia, im Verhäl tn is zu welchen die P rägun-
gen der illyrischen Könige von lokaler B e d e u t u n g s ind. 
Die römische Erobe rung (1(17 v. Chr.) l äß t die 
griechisch-illyrischen S t äd t e unbe rüh r t , neben welchen 
die R ö m e r bald ihre eigenen Kolonien zus tandebr in-
gen (Bu th ro tum, Byllis, Lissus, Scodra). Die Bedeu-
t u n g des Verkehrs , der Politik und der W i r t s c h a f t 
dieses Gebietes n i m m t mit dem Aushau der Via Egna-
tia sprunghaf t zu (130 v. Chr.). 
Auch diese Auss te l lung un te rschä tz te die Römer -
zeit , Bloß einige S t a t u e n , Reliefs, Grabsteine, Lampen , 
Bronze- und Glasgefäße repräsent ieren dieses Zeital-
te r , die Spät römerze i t noch wenigere Exponate . E inen 
u m s o größeren N a c h d r u c k erha l ten die in der T a t 
prächt igen f rühchr i s t l i chen Denkmäle r , eine ganze 
R e i h e von Basil iken (Bu th ro tum, Durrach ium, Saran-
da , Lin usw.) m i t Mosaiken, Kapi te l len, Pfeilern und 
Bapt is ter ien . 
Die Denkmäler des Mittelalters (8 — 15. Jh . ) tei len 
sich in zwei Teile. D e n einen Teil bi lden die byzant ini -
schen Kirchen (Apollonia, Berat , Labova) , sodann 
die Ikone. Den a n d e r e n Teil die f r ü h e n Denkmäler der 
»Neuillyrer«, also der Albaner und bestehen größten-
teils aus G r a b f u n d e n . Die reichste Quelle der le tz teren 
bildet auch heu te noch das Gräberfeld von Kornau 
a u s dem 7 — 9. J h . , von hier und den angeblich ähnli-
chen 25 neulich erschlossenen Gräberfe ldern e n t h ä l t 
aber der Ka ta log leider nu r allzu wenige F u n d e . F ü r 
Pannonién ist das erregendste S tück die aus d e m Grä-
berfeld von K r u j a vorge führ te Seheibenfibel von 
Fenékpusz ta -Typ , die der K a t a l o g aber in eine zu 
spä te Zeit da t i e r t (7—8. Jh . ) und aus u n b e k a n n t e n 
Gründen für eine Arbei t aus D u r r a c h i u m hä l t . Die 
übrigen Schmuckgegens tände repräsent ieren einige 
schöne byzant inische Ohrgehänge, Fibeln, durch-
brochene Bronzen. Ein grober I r r tum des deu tschen 
Verfassers des Ka ta logs ist, d a ß auf dem Griff der aus 
Balt imore ausgeliehenen Vraper Goldsehale (vielleicht 
das schönste S t ü c k des sog. a lbanischen Schatzes) eine 
byzant inische Verzierung wäre . F ü r diese p räch t ige 
awarische Goldschmiedearbei t ü b e r n a h m er auch die 
durchwegs ver fehl te Da t ie rung von J . Werne r : »3. 
Dri t te l 7. J h . n. Chr.« — das S tück en t s tand gerade u m 
h u n d e r t J a h r e spä te r . 
In byzant inischen Quellen erscheint vom I L J h . an 
die Benennung: Albanoi und im 12. J h . en t s t eh t der 
Arberia genann te Staat der Albaner , dessen Blütezei t 
das 14. J h . ist. Aus flieser Zeit f ü h r t fier Ka ta log auch 
einige schöne S tücke Ste indenkmäler , bemalte Gefäße 
vor. Der Kata log und tlie auf der Ausstel lung vorge-
f ü h r t e Epoche schließt mit der W ü r d i g u n g des Lebens-
werkes von Skanderbeg (1405—1468). I. Hóna 
W. Kubach: Die Stufe Wölfersheim im Rhein-Main 
Gebiet. (Prähistor ische Bronzefunde) Abt . X X I . 
Bd. I, München, C. H. Beek 'sche Verlagsbuchhand-
lung, 19S4, S. 53, Taf . 32. 
Die im Buch publ iz ier ten F u n d e der Stufe Wöl-
fersheim des Rhein-Main Gebietes s t ammen aus der 
Reinecke BD-Periode, d. h. der Späthügelgräber — 
Fri ihurnenfelderzei t . Zu ihrer Publizierung, Analysie-
r img in dieser F o r m kam es deshalb, weil der Herausge-
ber der Reihe Prähis tor i sche Bronzefunde sieh neben 
den die Bronzesachtypen au fa rbe i t enden Bänden auch 
die Veröffent l ichung des gesamten Fundmate r i a l s der 
einzelnen F u n d g r u p p e n und archäologischen Ku l tu r en 
vorgenommen h a t . Diese Arbei t von W. Kubach h ä t t e 
der neuen Publ ikat ionsreihe als Muster dienen sollen. 
Zur Realisierung des Vorhabens ist es bisher n ich t 
gekommen, die Summierung der F u n d e der S tu f e 
Wölfersheim aber kann als wer tvol ler Wegweiser bei 
der Aufa rbe i tung einzelner g rößerer F u n d g r u p p e n 
dienlich sein. 
Was als ers tes an dieser Arbei t ins Auge fäl l t , ist 
ihre außerordent l iche Gedräng the i t und P rägnanz . 
Kurz, nur die al lerwesentl ichsten charakter is t i schen 
Züge aufzählend, beschreibt der Verfasser die Hin te r -
lassenschaft der S tu fe Wölfersheim. Und t ro tz ihrer 
Gedrungenhei t zeichnen diese Beschreibungen — zu-
sammen mit dem anschaul ichen Bildmaterial — ein 
klares, leicht überschaubares Bild der vorgestellten 
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F u n d g r u p p e . Die Publ ika t ion handel t die F u n d e der 
S tufe Wölfersheim un te r folgenden Ges ich tspunkten 
gruppier t ah : spezifische Fo rmen , typische F o r m e n , 
weiter vorkommende Formen . Bei letzteren werden 
folgende Unterschiede gemach t : längerlebige F o r m e n , 
F remd- und Einzelformen, sonstige in Gräbern vor-
kommende Formen , nu r in Deponierungen vorkom-
mende Formen . 
Diese Unter te i lung weicht wesentl ich von der an-
sonsten gebräuchlichen, der das vorliegende F u n d m a -
ter ia l nach Sach typen vorstel lenden, beschreibenden, 
analysierenden Pub l ika t ionsmethode ab. Vorausset-
zung f ü r die Publizierung des F u n d m a t e r i a l s in derar -
t iger F o r m ist allerdings, daß dieses im vorab einer 
Analyse unterzogen wurde, auf deren Grundlage mit 
Sicherheit festgestellt werden kann , welche Sach typen 
f ü r die besagte Gruppe kennzeichnend sind, welche 
nicht , und welche f r emder H e r k u n f t sind. Gleichwie 
anschaulich aber diese Methode im Falle der weniger 
aufgearbe i te ten F u n d g r u p p e be im Material der S tu fe 
Wölfersheim auch erscheint, eine detai l l iertere Analy-
s ie rung ist dennoch n ich t u ingehbar . 
Un te r den au fge führ t en Sach typen sind es die 
spezifischen Formen , die nur f ü r die gegebene F u n d -
gruppe, Stufe charakter is t isch sind. Das ist e indeut ig , 
die Grenze zwischen den anderen Formengruppen aller-
dings sind es nicht , und in einzelnen Fällen k ö n n t e 
einer oder der andere Sach typ u n t e r mehreren Ge-
s ichtspunkten bes t immt werden. Besonders die ge-
naue, eindeutige Bes t immung der F r e m d f o r m e n könn-
te wichtig sein, aber auch un te r den längerlebigen For-
men m ü ß t e n Unterschiede zwischen den f r ü h e r be-
ginnenden bzw. den in der behande l ten Stufe vorkom-
menden und weiterlebenden F o r m e n gemacht wer-
den. Die vom Verfasser aufgearbe i te ten Formengrup-
pen geben allerdings in ihrer Gesammthe i t ein um-
fassendes Bild über die Hin te r lassenschaf ten dieser 
Stufe, obgleich ihr In fo rma t ionswer t bei weiterer Spe-
zifisierung weit höher wäre . 
In den folgenden P u n k t e n behandel t der Au to r die 
Bes ta t tungen , Bes ta t tungsformel l , die aus Deponie-
rungen s t am m enden Funde , u n d anschließend f a ß t er 
die Kenntnisse bezüglich der K u l t s t ä t t e n , Siedlungen, 
Siedlungsverhältnisse zusammen. Abgeschlossen wird 
der Band mi t einem die Da ten der Funds te l len enthal -
tenden Kapi te l . Dar in zähl t (1er Verfasser kurz auf , an 
welcher Stelle F u n d e welchen Typs ans Tageslicht ge-
langten und verweist gleichzeitig auf die entsprechen-
de, umfassendere In fo rma t ionen reichende L i t e r a tu r . 
E s folgen die Anmerkungen — die die auf K a r t e n der 
Verbrei tungsgebiete und T y p e n t a f e l n verzeichneten 
Da ten der F u n d e en tha l ten — sowie das Or t snamenre -
gister. Das Dars te l lungsmater ia l tei l t sich in zwei Teile: 
die Tafeln mit den Sachtypen der S tufe Wölfersheim und 
die Bilder mi t den charakter is t i schen Gräbergruppen . 
W. K u b a c h s Buch ist auch f ü r all jene eine empfeh-
lenswerte Lektüre , die sich n i ch t mit der Mittel-
Spätbronzezei t in Mi t te leuropa befassen. Die bei der 
A u f a r b e i t u n g der F u n d e angewandte Methode k a n n 
fü r die genaue Abgrenzung eines bes t immten Zeit-
raumes, die Beschreibung der Charakter i s t ika einer 
jeweiligen K u l t u r oder Gruppe v o n g r o ß e m N u t z e n sein. 
T. Kemenczei 
P. von Eies Masi: Le f ibule dell 'Italia settentrionale. 
(Prähis tor ische Bronzefunde) , Abt . X I V . Bd . 5. 
München , C. H . Beck 'scho Ver lagsbuchhandlung, 
1986, XIT, + S. 258. Taf . 189. 
P. Gergova: F rüh- und ältereisenzeitliche Fibeln in 
Bulgarien. (Prähis tor ische Bronzefunde) , Ab t . X I V . 
Bd. 7. München , C. H . Bcck'sche Ver lagsbuchhand-
lung, 1987, S. 94, Taf . 38. 
I m ers ten italischen Fibe l -Band der P B F f inden 
sich 2541, zum Großteil mi t e inwandfreien, neuen 
Zeichnungen dokument i e r t e Stücke von den F u n d -
stellen von P iemonte , Liguria, Lombard ia , Veneto, 
Trent ino, Alto Adige, Venezia Giulia und Fr iu l i aus 
einem Ze i t r aum beginnend in der Spät ronzezei t bis 
zum E n d e des 6. J h . v. Chr. Wir sollten also in von 
Eies Masis Ka ta log nicht das einschlägige Mater ia l (1er 
südlichen Po-Ebene, Emi l ia und R o m a g n a suchen. 
Die aufgearbe i t e ten F u n d e können in folgende H a u p t -
g ruppen e ingeordnet w e r d e n : Violinbogen- und Bogen-
fibel, K a h n f i h e l , Egelf ibel , Schlangenfibel u n d Dra-
chenfibel . Diese Aufzäh lung bezeichnet, daß in dein 
Band der Cer tosa-Horizont nicht behandel t wurde , 
weiters fehlen die spä t e ren Var ian ten der Ege l f ibe l 
sowie die nordalpinische Tradit ion ver t re tende die 
Spät hallst a t t y p en. 
Grundlage f ü r die Klass i f iz ierung des riesigen Ma-
terials bi ldet u n v e r ä n d e r t das Sundwal l -System (Die 
ä l teren i ta l ischen Fibeln , 1943), bei der Ausa rbe i tung 
der V a r i a n t e n weicht der Autor jedoch wesentl ich da-
von ab ; die Kr i ter ien ergeben sich aus den Unter -
schieden der Herausbi ldung von F u ß und Bügel . In-
folge dera r t ige r Beobach tungen f inden sich hei den 
Violinbogenfibeln 16, bei den einfachen Bogenfiheln 
30 Typenva r i an t en usw., die auch — zumindes t teil-
weise — eine Untersche idung von regionalen G r u p p e n 
ermöglichen. Bedauerl ich ist hingegen, daß die Arbei t 
nicht eine einzige Verbre i tungskar te he inha l te t . 
Bei der chronologieschen P r ü f u n g wurde i m Pr in-
zip der a l tbewähr t e W e g beschri t ten, der m i t den 
N a m e n von Mül le r—Karpe und Peroni bzw. deren 
Nachfolgen ve rbunden ist. Diese »modernisierte« 
Chronologie h a t sich im allgemeinen als funk t ions fäh ig 
erwiesen, wobei auch hier LTnsicherheitsfaktoren nach-
weisbar s ind. Leider k a n n auch nach von Eies Masi 
z u m großen Bedaue rn der ungarischen Bronze-
zei t -Forscher — (1er viel erwähte Peschiera-Hor izont 
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nicht e indeut ig definiert werden. I n diesem sowie allge-
mein im Hinblick auf chronologische Fragen wäre der 
Benutzer der Arbeit in einer leichteren Lage, wenn die 
Dokumen ta t i on auch wicht ige neue Fundkomplexe be-
inhal ten würde . Diese aber fehlen, ja neben ihnen sogar 
die Fibeln solcher SchlüsseliMaterialien wie z. B. die 
einschlägigen Beigaben zahlreicher Gräber des Gräber-
feldes v o m ligurischen Chiavar i . (Vgl. B la t t 253.) Dies 
ist ein e rneutes negatives Beispiel da fü r , <laß auch im 
Falle einer solch grundlegenden Quellenpublikat ion, 
wie den PBf , im Augenblick des Abschlusses des Ban-
des nicht mi t Volls tändigkeit der Mater ia l sammlung 
gerechnet werden kann. An dieser Stelle muß e ingefügt 
werden, daß von Fies Masis Arbe i t bereits 1978 in der 
Redak t ion vorgelegt wurde und so aufgrund dos ver-
zögerten Erscheinens die Bemerkung des Autors nicht 
außer ach t gelassen werden da r f : »Dei dat i ehe si sono 
resi disponibili success ivamente non si e p o t a t o tener 
conto in modo sistematieo.« 
Neben all diesem muß noch auf zwei Anomal ien 
a u f m e r k s a m gemacht werden . Der Gesichtspunkt , daß 
der Band dem P r o g r a m m der PBf entsprechend — 
Bronzefunde publiziert , h a t ihn aus wissenschaft l icher 
Sicht sensibel be t rof fen: E r w ä h n t werden n ich t die 
einstigen Eisenfibeln, obwohl diese vom historischen 
bzw. t rachthis tor ischen S t a n d p u n k t aus häu f ig sehr 
wesentlich sind. 
Die zweite Anomalie s t e h t m i t der chronologischen 
Untergrenze des Bandes im Zusammenhang : Diese 
»verkürzte« die aufgearbe i te ten Depot funde , da un te r 
ihnen lediglich die oben e rwähn ten Ver t re te r der 
Grund typen in die Mate r ia l sammlung gelangen konn-
ten . 
Allerdings berühren all diese Bemerkungen das 
Wesentl iche n ich t : Dank der riesigen Sammlung rück t 
das nordi tal ische F ibe lmate r ia l der Eisenzeit , das 
zahlreiche nicht publizierte S t ü c k e en thä l t , offensicht-
lich in ein ganz neues Licht . 
I m Gegensatz zum R e i c h t u m des von Eies Masi-
Bandes fäl l t dio zahlenmäßige Geringfügigkeit des 
quasi gleichaltrigen bulgarischen Materials ins Auge: 
mi t den diesmal aufgearbe i te ten Eisenfibeln zusammen 
publiziert Gergova insgesamt n u r 234 Stücke, u n d daß 
der Band schließlich doch zusammenges te l l t werden 
konnte , ist den 179 — den eigentl ichen R a h m e n spren-
genden — K a t a l o g n u m m e r n des Anhanges zu verdan-
ken, in d e m neben Fibeln a u c h gleichaltrige Gürtel , 
Gürtelschnallen, Arm- und Halsreifen, Ohrgehänge, 
Anhänger Nade ln usw. einen Pla tz erhielten. 
Die Autor in , die 1977 ihre Disser ta t ion »Thrakischer 
Schmuck in den bulgarischen Lände rn während der 
äl teren Eisenzeit« dieser Prob lemat ik widmete , unter-
sucht , abweichend vom Pro f i l der PBf , in einem de-
tai l l ierten Einle i tungskapi te l die Chronologie der th ra-
kischen Eisenzeit . Diesen schl ießt sich das Fibe lmate-
rial an, und zwar in Serien, innerhalb dieser aber in 
Gruppen, T y p e n und V a r i a n t e n unter te i l t . Die drei 
Grundka tegor ien sind folgende: e infache (oder ein-
schleifige) Bogenfibel , zweischleifige Bogenf ibel , Bril-
lenfibel . 
Mit sehr wenigen Fibeln arbei tend, t r ä g t die Klassi-
f iz ierung notwendigerweise gewisse provisorische Züge: 
zahlreiche Var ianten werden nur von einigen, in einzel-
nen Fällen von lediglich einem Stück ver te ten . Die 
chronologische P r ü f u n g wiederum wird du rch Fibeln 
u n b e k a n n t e n und unsicheren Fundor t e s bzw. mit un-
s icherem F u n d k o n t e x t erschwert . D a z u k o m m t , daß 
die th rak i sche Eisenzeit chronologisch ungek lä r t ist, 
in der Formul ie rung der Autor in : »Die Chronologie 
der f r ü h e n und äl teren Eisenzeit der t l irakischen 
L ä n d e r ist noch nicht nähe r un te r such t worden.« 
Die Kenne r der bulgarischen Fach l i t e r a tu r wissen, 
daß die Da t i e rung eines gegebenen Typs von den Exper-
ten sehr unterschiedlich beurtei l t wird; heim T h e m a ver-
bleibend muß erwähnt werden, daß die D a t i e r u n g ein-
zelner Bogenfibel-Varianten zwischen d e m 8/7. bzw. 
6/5. J h . v. Chr. schwankt . Die b r a u c h b a r erseheinen-
den chronologischen Anha l t spunk te k ö n n e n zumeist 
aus griechischen Fundkomplexen ü b e r n o m m e n werden, 
f ragl ich ist allerdings, wie der so gewonnene, im Prin-
zip terminus post quem auf die thrakische Per ipher ie zu 
vers tehen ist . Besonders beunruhigend, ist die Be-
s t i m m u n g dos f rühes ten Erscheinens der Bogen- und 
zweisehleifigen Bogenfibeln in Thrak ien : Die F rüh 
da t i e rung der Autorin, die von der t radi t ionel l zu 
bezeichnenden, gleichzeitig aber eine unsichere Basis 
b i ldenden »kurzen« Chronologie abweicht , b a u t auf der 
chronologischen Lage der südlicheren Paral le len der 
inkr imin ie r ten Stücke au f . Das heißt , es ist eine der 
wicht igen Lehren dieses Bandes , daß eine Kontrol le 
der abso lu ten Dat ie rung von der Ausa rbe i tung einer 
gut funkt ionierenden, re la t iven Chronologie der 
t l i rakischen Früheisenzeit zu erwar ten ist. 
Ohne die aufgeworfenen Probleme u n d Ansprüche 
in Be t rach t zuziehen, begrüßen wir diese beiden Bände, 
die der Forschung neue, wichtige Arbe i t smi t te l bieten, 
und w a r t e n mit Spannung auf ihre For t se tzung , d. Ii. 
die schnellstmögliche Real is ierung des PBf-Fibel -
p r o g r a m m s . 
M. Szabó 
В. Hohen: Die geometrischen Pyxiden. (Mit einem 
Bei t rag von N. Schlager). Kerameikos. Ergebnisse 
der Ausgrabungen . Bd . 13. Berlin — New York, 
W a l t e r de Gruyter , 1988. S 153 + X I S., Abb . 29, 
Taf. 44, Beil. 20. 
Die Kerameikos-Publ ikat ion, deren P r o g r a m m s i c h 
n u n schon verhäl tn ismäßig schwer überb l icken läßt , 
w a r t e t e je tz t mi t einer neuen Über raschung au f . Der 
der Aufa rbe i t ung einer einzigen geometr ischen Gefäß-
form gewidmete Band h a t die Pa le t te dieses Genres um 
eine wei tere Nuance bereicher t . Seine Auto r in begann 
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sieh im J a h r e HITI mit dem einschlägigen Material des 
Athener Gräberfeldes z u befassen, und a m E n d e s t and 
seine auch auf Mikrof i lm fes tgehal tene Disser ta t ion 
mit dem Titel »The A t t i c Geometrie Pyxis« von Ann 
Arbor (Michigan). Die vollständige Übera rbe i tung 
le tz terer war notwendig , damit aus der Arbei t 
eine — mit dem A u s d r u c k des Vorwor tes — Grabungs-
publikation en ts tehen konn te . A u ß e r d e m kehr te Hoben 
vor Beendigung der Arbei t in die USA zurück, so daß 
die le tz ten »Federstriche« sowie die nachträgl iche Ein-
f ü g u n g von Ergänzungen anderen überlassen blieben. 
Dami t aber noch kein Ende der Fährn isse : In Anbe-
t r a c h t dessen, daß das Manuskr ip t im J a h r e 1983 abge-
schlossen wurde, k o n n t e n die Forschungsergebnisse des 
ungewohnt langen Ze i t r aums Iiis z u m Erscheinen des 
Bandes — fünf J a h r e — nicht berücksicht ig t werden. 
Böllens Arbeit u m f a ß t drei inhal t l iche Einheiten. 
Die wichtigsten Schlußfolgerungen des kurzen Kapi-
tels, das sich mit B e n e n n u n g und Funk t ion der Pyxiden 
beschäf t ig t , beziehen sich sei list ve r s t and lieh auf den 
der archaischen Epoche vorangehenden Zei t raum. Dem-
zufolge handel t es sich bei der Pyxis in erster Linie 
zwar um einen als Grabbeigabe bekann ten Gefäß typ , 
d a sie als Siedlungsfund selten ist, gleichzeitig aber 
t r agen die aus dem vorangegangenen K o n t e x t s t am-
menden Stücke häu f ig die Spuren von Benutzung. Die 
Ta t sache jedenfalls, d a ß Pyxiden im allgemeinen in der 
N ä h e des Kopfes oder der Hand des Skele t ts z u f i n d e n 
sind, deu te t darauf hin , daß ihr Inhal t vom Gesichts-
p u n k t des Wei ter lebens nach d e m Tode als wichtig 
angesehen wurde. Diese Fests tel lung wird auch durch 
die Brandgräber bek rä f t i g t : Man deponier te die 
Pyx iden mit ihrem Inhal t bzw. d e m Vers torbenen 
zusammen auf dem Schei terhaufen , legte sie also nicht 
n a c h der Verbrennung — unbeschädig t — ins Grab . 
Aufg rund der vorhandenen Benutzungsanzeichen 
wiederum kann a n g e n o m m e n werden, daß das Gefäß 
a u c h im täglichen Leben eine wichtige Rol le spielte; als 
Schmuckkas ten kann es eigentlich nicht in Frage 
k o m m e n . 
Im Ergebnis der anthropologischen Analysis kann 
schlußfolgert werden, daß die Pyx iden in den Frauen-
und Männerg räbem der protogeometr ischen Periode 
im Prinzip in gleicher Anzahl vo rkommen , während 
sie in den F r a u e n g r ä b e r n der geometr ischen Per iode 
häuf ige r sind. In dieser Hinsicht s te l l t die Deu tung der 
Pfe rdepyxiden die wicht igste Neuhei t d a r : Im Gegen-
sa tz zur Auffassung von Kubier weist die Autorin nach, 
d a ß diese ausgesprochen at t ische Ersche inung n ich t 
ein« typische Beigabe der Gräber von Männern, son-
dern von Frauen ist. Die meisten E x e m p l a r e s t a m m e n 
übr igens aus Kerameikos , und der G e f ä ß t y p h a t sich 
vermut l ich von A t h e n aus in den übr igen Gebieten 
At-tikas verbrei tet . Die Deutung, vorwiegend aus der 
Sieht einer F rau , ist nicht leicht. Sicher ist aber , daß 
d a s Pferd (bzw . die Pferde) als pars pro toto vers tan-
den muß; die aufgeschi r r ten Tiere stellen das Pferde-
gespann dar . Böllens i iypothet ische I n t e r p r e t a t i o n 
l a u t e t : ». . . so lassen sich vielleicht auch die Pferde-
pyx iden in ähnl icher Weise ve rs tehen wie der Korn-
speicher im Grab der Reichen F r a u : als Symbole des 
aus dem Besitz von Pferden her le i tenden R e i c h t u m s 
einer Anzahl von Bürgern, die sieli vielleicht schon zu 
jener Zeit zur Ri t terklasse zusammengeschlossen 
hat te.« 
Gegenstand < les zweiten Kap i t e l s ist die Analyse der 
Gefäßform, deren Ergebnis eine gut übersichtl iche Ta-
belle zusammenfaß t . Die sog. S t amnos -Pyx i s versinn-
bildlicht die F o r t f ü h r u n g der späthronzezei t liehen 
Tradi t ion . Ihr Vorläufer bre i te te sieh wahrscheinlich 
von K r e t a über andere Teile der Ägäis aus, so t auch t 
er u. a. im östl ichen Att ika , in Pera t i au f . Die f rühes t en 
Kerameikos-Exemplare sind a u b m vkenisch; auf e inem 
der je tz t publ iz ier ten Exemplare ist die Abbi ldung 
eines K e n t a u r e n zu sehen, der einen Zweig häl t . Nach 
solcher Vorgeschichte blieb die F o r m v a r i a n t e bis z u m 
E n d e der geometr ischen Periode in Benutzung . Die 
Kugelpyxis m i t übe rhängendem R a n d erscheint in der 
protogeometr ischen Periode. Eines der f rühes ten heu te 
bekann ten Exempla re s t a m m t zwar aus Athen , doch 
die meisten hierher gehörenden S tücke der f r ü h p r o -
togeometr ischen Epoche gelangten auf K r e t a ans Ta-
geslicht. Diese F o r m kam in A t t i k a in der f r ü h -
geometr ischen I I aus der Mode, lebt andernor t s (z. B. 
Eubo ia ) al lerdings weiter. 
Im Gegensatz zu Küblers Ansicht kommt die 
Spi tzpyxis im Material von Kerameikos in bedeutender 
Anzahl vor. I Iii- Erscheinen kann auf die f rühgeo-
metrische I gelegt werden, ihre Verbre i tung auf den 
anschl ießenden Zei t raum, und in der mittelgeo-
metr ischen Per iode verschwinden sie. Auf Kor in thos 
und Argos aber Wieb sie in Mode. 
Dir wicht igste Fo rm, die sog. S t anda rd -Pyx i s , 
zeugt vom Erf indungsge is t der a t t i schen Töpfe r : 
ihre E r f i n d u n g kann auf die Zeit um 900 v. Chr. da-
t ie r t werden. Ihre Blütezeit e r lebt sie mit den Pferde-
pyxiden; diese Var ian te erscheint in der mit te l -
geometr ischen I sowie in der mi t te lgeometr i schen II. 
u n d in der spätgeometr ischen l a — h werden davon die 
schönsten Serien gefert igt . Die S t anda rd -Pyx iden 
selbst waren auch in der spätgeoinetr ischen Periode 
bekann t , obwohl sie zu dieser Zeit beseite immer sel-
t ener benutzt wurden . 
Problemat i schs ter Teil des Bandes ist die d r i t t e 
inhal t l iche E inhe i t , die die Auto r in den »Pferdepyxi-
den« bzw. deren Werks t ä t t en gewidmet hat . Dieses 
U n t e r n e h m e n hat eine Vorgeschichte . So müssen wir 
hier vor allem die Forschungen von J . Bouzek er-
wähnen , der die Stücke dieses T y p s zwei Gruppen 
zuordne t . (Diese Bezeichnungen behielten Gültigkeit .) 
Als Grundlage der Klassif izierung bei Bollen dienen 
die plastischen Dekorat ion der Pyxis-Deckel , d. h. die 
P fe rdes t a tue t t en , und zwar in dem Bewußstein, daß 
diese sowie die bemalte Verzierung des Gefäßkörpers 
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n i c h t u n b e d i n g t v o n gleicher M e i s t e r h a n d s t a m m e n . 
(Fal lweise z ieht d i e Auto r in a u c h die E igenhe i t en de r 
T ö p f e r a r b e i t in B e t r a c h t . ) 
Ende rgebn i s ist d ie U n t e r s c h e i d u n g von 15 W e r k -
s t ä t t e n ( !). An d i e s e m P u n k t t a u c h e n al lerdings t e r -
minologische E i n w ä n d e a u f . Die i m Zuge der U b e r -
p r ü f u n g umr i s senen E i n h e i t e n k ö n n e n woh l k a u m als 
W e r k s t ä t t e n g e n a n n t werden , u n d g e r a d e der Zu-
s a m m e n h a n g zwischen den b e m a l t e n Verz i e rungen de r 
un te r sch ied l i chen »Werks tä t t en« z u g e o r d n e t e n S t ü c k e 
beze ichne t , d a ß d a s Mater ia l k ö n n e (tri absurdum 
als P r o d u k t e iner in e iner e inzigen W e r k s t ä t t e t ä t i -
gen »Töpferpersönl ichkei t« a u f g e f a ß t werden . 1). h . 
ans te l le des Begr i f f e s »Werks ta t t« sche in t es vortei l -
h a f t e r , den von B o u z e k gepräg ten Begri f f »Gruppe« zu 
v e r w e n d e n . Diese K a t e g o r i e ist n ä m l i c h nicht n u r chro-
nologischen C h a r a k t e r s , sondern u m f a ß t auch W e r k -
s t a t t v e r b i n d u n g e n . E i n e a n d e r e F r a g e ist, d a ß es 
a u f g r u n d der A t t r i b u t i o n s m e t h o d e u n a n g e b r a c h t 
w ä r e , von M e i s t e r h ä n d e zu sp rechen . U m wei te rzu-
gehen , m ü ß t e n d ie sieli auf die Organ i sa t ion der geo-
me t r i schen W e r k s t ä t t e n und die i n ihnen vorher r -
s c h e n d e A r b e i t s t e i l u n g bez iehenden , übr igens n i c h t 
le icht zu d e u t e n d e n D a t e n e ingehend g e p r ü f t w e r d e n . 
B e r e c h t i g t also d ie F r a g e , o b die Model l ie rung de r 
P f e r d e von T ö p f e r n (eventuel l V a s e n m a l e r n ) oder spe-
zia l is ier ten K o r o p l a s t e n v o r g e n o m m e n wurde , i m 
P r i n z i p ist die l e t z t e r e Mögl ichkei t n i ch t auszu-
schl ießen, e r w ä g t zu w e r d e n v e r d i e n t e a b e r auch , m i t 
we lchen Lehren die Z u s a m m e n h ä n g e zwischen Bronze-
u n d Kle inp las t ik im Hinbl ick d a r a u f d ienen w ü r d e n . 
D a s P r o b l e m n ä h e r b e t r a c h t e t , k a n n man so for-
mul i e ren : Den W e r t bzw. die V e r w e n d b a r k e i t de r im 
B u c h p ropon ie r t en »Werks tä t t en« k ö n n e n n u r in 
wesent l i ch b r e i t e r e m Z u s a m m e n h a n g g e f ü h r t e , sich 
a u c h auf die K le inp l a s t i k und die a t t i s c h e geomet r i sche 
Vasenmale re i e r s t r e c k e n d e P r ü f u n g e n k lä ren . D e n 
gegenwär t i gen K o n t e x t in B e t r a c h t z iehend d e u t e n die 
erschlossenen V e r b i n d u n g e n au f Werks ta t t bezogene 
K o r o p l a s t e n bzw. Töp fe rpe r sön l i chke i t en uns icheren 
»Status '« h in , die bei der we i te ren F o r s c h u n g selbst-
ve r s t änd l i ch im A u g e beha l t en w e r d e n müssen . Ande-
re rse i t s ist die pub l i z i e r t e Klass i f iz ie rung n ich t f r e i 
v o n gewissen Se lbs tzwecken und ih re wirkl iche k u n s t -
h ' s to r i sche B e d e u t u n g bleibt im D u n k e l n . 
11 e rvorgehoben w e r d e n muß jedoch , d a ß d i emi t d e m 
b e m a l t e n Gefäß v e r b u n d e n e P f e r d e s k u l p t u r a u f g r u n d 
des e inwandf r e i en D a t i e r u n g s s y s t e m s de r geomet r i -
schen Vasenmale re i g e n a u d a t i e r b a r ist . Auf diese 
Weise b ie ten sich m i t t e l s der A u f a r b e i t u n g wicht ige 
chronologische A n h a l t s p u n k t e z u r S t i lgesch ich te d e r 
B r o n z e p l a s t i k an . 
Böllens K a p i t e l schl ießt sieh ein K a t a l o g mit 224 
T i t e ln an , den N . Schlager d u r c h e inen A n h a n g m i t 
11 7 F r a g m e n t e n e r g ä n z t . 
Schließlich m u ß sich der R e z e n s e n t im Zusam-
m e n h a n g m i t de r A r b e i t die F r a g e s te l len, wesha lb 
diese ü b e r h a u p t in die Keran i ikos -Re ihe a u f g e n o m -
men w u r d e , a n s t a t t sie in einer d e r Ze i t sch r i f t en des 
D e u t s c h e n Archäo log ischen I n s t i t u t e s zu pub l i z i e r en? 
Schon d e r G e d a n k e d a r a n ist e r schreckend , w o z u sieh 
die Kerameikos -Se r i e auswachsen würde , w e n n die 
R e d a k t i o n die Absicht h ä t t e , von jeder de r v o n hier 
s t a m m e n d e n Vasenfo r in eine ä h n l i c h e Monogra f i e zu 
ve rö f f en t l i chen . 
M. Szabó 
M. P f r o m m e r : Studien zu a lexandr in i scher und 
großgr iechischer Toreut ik f r i ihhel lenis t i scher Zeit . 
(Archäologische F o r s c h u n g e n , B d . 10) Ber l in , G e b r . 
M a n n Ver l ag , 1987. X V I + 312 S, 2 T e x t a b b . , 62 T a f . 
B e k a n n t h e i t e r l ang te der N a m e von M. P f r o m m e r 
A n f a n g de r 80er J a h r e d u r c h zwei ausgesze ichne te u n d 
gleichzeit ig e rhebl iches E c h o h e r v o r r u f e n d e S t u d i e n , 
in denen die küns t l e r i s chen I n t o r d e p e n d e n z e n zwischen 
Ital ien, M a k e d o n i e n u n d Kle inas ien w ä h r e n d de r s p ä t -
k lass ischen-f rühhel lenis t i schen Per iode e rö r t e r t wur -
den. ( J d l 97, 1982, 1 1 9 - 1 9 0 bzw. Ibid. 98. 1983, 
235 — 285.) Die hier zu besp rechende Monogra f i e er-
schien zei t l ich zwar s p ä t e r als obige, ist abe r in W i r k -
l ichkeit d ie ü b e r a r b e i t e t e und bere i t s 1984 abgeschlos-
sene F a s s u n g de r E r l a n g e n e r Disse r ta t ion des A u t o r s 
von 1979. Im v o r a b k a n n also b e m e r k t w e r d e n , d a ß 
die Arbe i t v e r m u t l i c h — al le rd ings auf schwer fes t -
s tel lbare Weise auch d a s S t a d i u m d e r F o r s c h u n g e n v o n 
P f r o m m e r vor der z i t ierzen A u f s ä t z e v e r a n s c h a u l i c h t . 
De r B a n d bau t au f die B e h a n d l u n g zweier sich 
bedeu tend v o n e i n a n d e r un t e r sche idende r K o m p l e x e 
auf , der S c h a t z f u n d e von T u c h e l - K a r a m u s u n d v o n 
T a r e n t . Ande re r se i t s s ind f ü r die T h e m e n w a h l die 
chronologischen u n d typoiogisohen Ü b e r e i n s t i m m u n -
gen (•/.. B . d a s V o r k o m m e n der T h y m i a t e r i e n in b e i d e n 
F u n d e n ) aus r e i chende B e g r ü n d u n g . 
P f r o m m e r stel l t a l le rd ings n i c h t die k o m p l e x e 
Analyse d e r S c h a t z f u n d e in den V o r d e r g r u n d . Die 
F o r m u l i e r u n g seiner m e t h o d i s c h e n Ziele hör t sich so a n : 
»Jedoch w a r die en twick lungsgesch ich t l i che Stel-
lung der G e f ä ß f o r n i e n wie der D e k o r e l e m e n t e n u r 
auf d e m H i n t e r g r u n d typo log i seher Abfolgen z u er-
mit te ln .« E n g in V e r b i n d u n g d a m i t s t eh t die f o l g e n d e 
B e m e r k u n g : »Die Chronologie u n d d a r a u f a u f b a u e n d 
die h i s tor i sche E i n b i n d u n g der G e f ä ß e b e r u h t au f 
o rnamen tgesch i ch t l i chen F o l g e r u n g e n und vor a l l em 
auf d a t i e r b a r e n F u n d k o m p l e x e n . « I m Z u s a m m e n h a n g 
m i t all j e n e m s t e h t no twend ige rwe i se die A b l e h n u n g 
der Stilanalyse, was im Fa l le der O r n a m e n t i k b e d e u t e t , 
»an die Stel le einer Ana lyse des G e s a m t e i n d r u c k s w i r d 
deshalb die Klass i f iz ie rung von E inze le lementen ge-
se tz t , seien es R a n k e n s y s t e m e , B lü t en oder B la t t f o r -
men«. 
Mot iv ie r t ist diese me thod i sche G r a n d e i n s t e l l u n g 
durch das m i t d e m He l l en i smus b e d e u t e n d a n s t e i g e n d e 
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Interesse an äl teren Formen und Stilen sowie der d a m i t 
einsetzenden Kopis tentä t igkei t , in deren Folge »altes 
und jüngeres nebeneinander erscheint«. 
Der Verfasser bes t re i te t n icht , d a ß das komplizier-
tes te Problem der Aufa rbe i tung die »Menge unpubl i -
zierten Materials« und die da raus notwendigerweise 
folgende, sub jek t ive Fundauswah l darstel l te . 
Ziel der einen Großteil der Arbe i t a u s m a c h e n d e n 
»monographischen« Kapi te l ist die E r m i t t l u n g der 
Entwicklungsgeschichte einzelner Vasenformen bzw. 
die Da t i e rung des ersten A u f t r e t e n s eines Gefäß- und 
Dekor typus , und - den Möglichkeiten entsprechend — 
seine Lokalis ierung. Aus der Zusammense tzung des 
Schatzes von Tuch c l -Karamus resul t ier t die »Existenz« 
der Kapi te l II V.: Thymia te r ia ; Der achämenidische 
Becher : Ägypt ische Lanzenbla t tke lche vorhellenis-
tischer Zeit; Vorhellenistische N y m p a e a Ne lumbo-
Kelehe. Mit diesen organisch v e r k n ü p f t ist das V I . 
Kapi te l : Der Bla t tke lch als griechischer Gefäßdekor 
in spätklassischer und frühhel lenis t ischer Zeit. Moti-
viert durch die Einbeziehung des Taren t iner Silber-
fundes sind die Kap i t e l I (Der Poka lkan tha ros oder 
das »Karchesion«) und V I I (Die Zent ra lkomposi t ion 
mit Bla t tke lchzent rum) . 
Die ein vergleichendes Material von riesigem U m -
fang und großer Vielschicht igkeit umfassende Ana lyse 
bekräf t ig t im Endergebnis — dem Titel en t sprechend 
die epochale Bedeu tung der f rühhel lenis t i schen 
unter i ta l ischen und in besonderem Maße die der 
f rüha lexandr in i schen Toreut ik . Die einschlägigen 
H a u p t a r g u m e n t e allerdings sind nicht selten als 
t radi t ionell zu bezeichnen, d. h. sie basieren auf den 
engen Verb indungen des ägypt ischen und großgriechi-
schen R a u m e s weiters auf der häu f ig zit ierten Fundsi -
tua t ion , daß es f ü r die Mehrzahl der analys ier ten Ge-
fäßformen und Dekor typen zahlreiche a lexandr inische 
Parallelen gibt . Lediglich im Falle der »Zentralkom-
position mi t Bla t tke lchzentrum« rechnet l ' f r o m m e r 
mi t der Verbre i tung eines makedonisch-kleinasia-
tischen Komposi t ionsschemas in der hellenistischen 
Wel t . 
Daß diese t radi t ionel len Argumen te heute berei ts 
nicht mehr unbed ing t s t andha l t en , l äß t das neue, n u r 
ungenügend publizier te F u n d m a t e r i a l ve rmuten . (S. 
dazu Gl. Rollen: R A 1987, 362 ff . ) E in gutes Beispiel 
hierfür ist der Fal l des Pokalkantharos (Karchesion), in 
bezug auf dessen Ursp rung im Gegensatz zu P f r o m -
mors unter i ta l ischen These im Moment die Umsicht ig-
keit von J . Gy. Szilágyi mehr Berecht igung zu besi tzen 
scheint . (Siehe Bull. Mus. H . B. A. 4 6 - 7 , 1976, 13 — 5.) 
Die Bewer tung der im abschl ießenden K a p i t e l in 
ihrer Gesamthe i t behandel ten zwei Scha tz funde hau t 
s inngemäß auf den Konsequenzen der vorangegange-
nen »monografischen« Kapitel au f . Danach widerspie-
gelt der Schatz von Tuch-e l -Kara inus einen s t a r k e n 
achämenidischen E in f luß sowie die Vermischung grie-
chischer und ägypt ischer Trad i t ionen . Der »Schatz von 
Tarent« wiederum ist der Beweis fü r außerordent l ich 
enge Beziehungen zwischen Taren t und Alexandr ie in 
f rühhel lenis t ischer Zeit. 
Wenn m a n die Schlußfolgerungen der Arbe i t den 
Ergebnissen der beiden a n f a n g s zi t ierten Studien 
l ' f rommers gegenüberstel l t , ist es unvermeidl ich, die 
erst eren a l sRüekschr i t t zu bewer ten , ausgenommen den 
Fall, d a ß man diese Monograf ie als ein Dokument 
au f f aß t , welches einen f r ü h e r e n Abschni t t de r wissen-
schaft l ichen L a u f h a h n des Verfassers veranschaul icht . 
Wir vermissen nämlich die sieh in den J d l - P u b l i k a -
tionen en t fa l t ende L in ienführung , eine t iefere Heraus-
a rbe i t ung und Analys ierung der Komponen ten der 
makedonischen H o f k u n s t , obgleich die beider Auf-
sätze das Grundwasser bei den einschlägigen For-
schungen erheblich aufgewühl t haben . Ihnen ist es auch 
zu verdanken , daß die viel besprochene bronzene Situla 
aus dem keltischen Fi i rs tengrab , von Waldalgesheim, 
der m a n f r ü h e r italischen U r s p r u n g zuschrieb, von Gl. 
Rolley u n u m w u n d e n als makedonische Arbe i t be-
s t i m m t wurde . ( R A E 38, 1987, 416 ff.) 
l ' f r ommers nachfolgende Arbei ten werden da rübe r 
entscheiden, ob m a n diese an sieh sehr nütz l iche Mono-
grafie wirklich als Rückkehr zur R ich tung der tradi-
tionellen Forschung werten m u ß , oder oh n u r die ver-
spä te te Herausgahe des Werkes diesen E i n d r u c k ent-
stehen ließ. M. Szabó 
Anochin, Vladilen Afanas jewi tsch: Monetnoe djelo 
Bospora. Kiew, 1986. S. 1 7 9 + Taf. 40. 
A m Nordufer des Schwarzen Meeres e n t s t a n d e n zur 
Zeit der griechischen Ausdehnung einer nach dem 
anderen die S tad t s t aa t en . Die berühmteren u n t e r ihnen 
( l ' an t ikapa jon , Khersonesos, Heraclea) über leb ten die 
Griechen und vermi t te l t en auch zur Zeit der Römer 
Waren f ü r die Sky ten und s p ä t e r fü r die diesen fol-
genden Sarmaten . Im Aus tausch da fü r l ie fer ten die 
»Barbaren« Honig, Wachs, Fel le und Sklaven. Von der 
regen Handels tä t igke i t zeugen nicht nur die aus den 
skyt ischen und sarmat i schen Gräbern ans Tagesl icht 
gelangten pompösen Goldschmiedearbei ten , sondern 
auch die Münzfunde . Die u m 530 einsetzende Münz-
p rägung weist ört l iche Eigenhei ten auf , sämtl iche 
P rägungen wurden aus Silber angefer t ig t und die Auf-
schr i f ten PA, P A N , P A N T I d e u t e n auf den Herausge-
her hin. Ihrer Benennung und ihrem Gewicht zufolge 
unterschied m a n damals zwischen Drachme (5,45 gr), 
Pen to bolus (4,54 gr), Te t robolus (3,63 gr), Triobolus 
(2,75 gr), Diobolus (1+2 gr), Trigemiobolus (1,36 gr), 
Obolus (0,91 gr), Gemioholus (0,45 gr) und Tet ra te-
moris (0.23 gr). Der Autor berechnete ihr Gewicht mi t 
Hilfe der ihm zur Ver fügung s tehenden Exempla r e . 
Während der f rühen Spar ta-Zei t waren in diesem 
Gebiet auch schon Goldmünzen in Umlauf , und später 
fehl ten diese nie mehr im Harn lels verkehr. Im Zei t raum 
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zwischen d e m E n d e des griechischen Einf lusses und 
dem A u f t a u c h e n der Kömer , d. h. also 109 v. d. Z. 
his 15 d. Z., lehten die hier Ansässigen verhäl tnis-
mäßig in Fr ieden . Infolge dessen erscheint a u f den 
Münzen auch der N a m e der regionalen Herrscher 
(Mitr idates I., E u p a t o r VI . , F a r n a k II . , Assander III .) . 
Auch das Erscheinen der Römer brachte keine we-
sentlichen Veränderungen , die jeweiligen Könige be-
hielten ihren Thron , ihre Mach t aber wurde von den Rö-
mern gewährleis te t . Auf den Prägungen werden auch 
wei terhin griechische Buchs taben verwendet . Erst 
un t e r Anton inus Pius beginnen römische Münzen ein-
zufl ießen. Von d a an sind die örtl ichen P rägungen zu-
sammen mit den zent ra len in Umlauf , und zwar Iiis 
hin zur Regierungszei t des Königs Reskupor id V. 
( 3 1 8 - 337), als das Vordr ingen der Hunnen der Herr-
schaf t der R ö m e r ein E n d e se tz t . 
Der Band kuim — ü b e r die sieh mit römischen 
Münzfunden beschäf t igenden Numismat ike r h inaus 
— in ers ter Linie fü r die einheimischen Fachleute, die 
sieh mi t der Sarmatenze i t abquä len , von Nu tzen sein. 
Auf sie w a r t e t nämlich die Lösung eines eigenart igen 
Rätse ls : E s geh t um die Frage , weshalb die publizier-
ten Münzen nicht hei den einheimischen Sa rma ten auf-
tauchen, obwohl es d a f ü r mehrere Möglichkeiten ge-
geben h ä t t e . Zuerst h ä t t e n sie im ersten Dri t tel des 
1 J h . d. Z. die J azygen mi tb r ingen können, spä t e r die 
um 100 — 170 ebenfalls von Osten e inwandernden 
S tämme, u n d als d r i t t e Möglichkeit bestand, d a ß die 
u m 270 hier a u f t a u c h e n d e n Roxa lanen in ihrem Be-
sitz gewesen sein könnten . Dazu kommt , daß die Sar-
ma ten nach Aufgabe Daciens frei mit ihren im Osten 
verbl iebenen Stammesangehör igen Verb indung auf-
nehmen konn ten . E ine A n t w o r t auf diese Frage ist die 
ungarische Forschung noch schuldig. M. Kőhegyi 
11. Andreae—11. Conticello: Skylla und Charvbdis: 
Zur Skylla-Gruppe von Sperlonga. (Abhandlungen der 
Geistes- und Sozialwissenschaftl ichen Klasse 1087, 
Nr . 14) Akademie der Wissenschaf ten und L i t e ra tu r , 
Mainz —Stu t tga r t , Steiner-Verlag Wiesbaden, 1987. 
70 S., 71 Abb . auf 32 Taf . 
Die Arbei t , die die seit 1985 im Museum von Sper-
longa ausgestel l te Skyl la-Gruppe behandel t , »stellt das 
Ergebnis einer über fas t zwanzig J a h r e g e f ü h r t e n 
wissenschaft l ichen Zusammenarbe i t und Diskussion 
dar , so daß der der Anteil des Einzelnen da ran nicht 
mehr scharf zu t rennen ist«. Die Rekons t ruk t ion , oder 
wenn man so will »die Zusammenfüg img der Fragmen-
te« (sie ist Conticellos geistige Leistung, die von V. 
Moriello realisiert wurde) besi tzt parad igmat i schen 
Wer t , »da die Kr i te r ien ausschließlich aus den erhal-
tenen F r a g m e n t e n und n ich t aus Vergleichen mi t an-
deren Skyl ladars te l lungen gewonnen werden«. Das 
Ergebnis spr icht f ü r sich u n d in voller Übereins t im-
m u n g können wir die Autoren zi t ieren: »Die Skylla-
G r u p p e von Sperlonga ist die großar t igs te A u s f ü h r u n g 
dieses Themas und die komplizier teste Gruppenschöp-
f u n g des gesamten Al ter tums.« 
Die Komposit ion der Gruppe bzw. der von ihr 
ve r t r e t ene Bildtyp sind wie folgt zu charakter is ieren: 
1. Skylla — eine junge Frau mit s t a rken Oberkör-
per häl t in der gesenkten Linken das große Steuer-
rude r . 
2. Mi t der Rech ten ergreif t sie den Mann a m Hin-
te r s te ven am Kopf. Es d ü r f t e sieh um den S t eue rmann 
h a n d e l n . 
3. Skylla hat zwei große Fischschwänze, die aus 
ih rem Unter le ih ringeln und hinter ihr rechts und links 
ill die L u f t schlagen. 
4. Aus ihrem U n t e r k ö r p e r wachsen, von einem 
Flossenschurz verdeckt , sechs H u n d e p r o t o m e n her-
vor, die die Gefähr ten des Odvsseus anfa l len . (Unter 
l e tz te ren ist die »figura volante« als hei den griechi-
schen Rundp las t iken einzigartige Lösung zu werten, 
d. h. die freiplast ische Darstel lung der »kopfüber 
h inabs tü rzende Figur«.) 
E ine der gut def in ie rbaren Gruppen der Skylla-
dars te l lungen, zu der die zwischen der Mit te des 2. Jh . 
v. Chr . u n d dem 4. J h . n. Chr. gefer t ig ten »Flachreliefs 
aus Ton und Metall« gehören, weist eine beachtenswer-
te Ü b e r e i n s t i m m u n g mit dem Werk von Sper longa auf 
Diese wertvol le E r k e n n t n i s wirf t wie se lbs tvers tänd-
lich die Fo rde rung nach Klärung der Zusammenhänge 
auf . Da die Gruppe von Sperlonga in der Zeit zwi-
schen 4 und 26 n. Chr. en t s t and , kann die Möglichkeit 
ausgeschlossen werden, d a ß die rekons t ru ie r te Gruppe 
als Vorbild der übrigen Darstel lungen gedient ha t . 
Die Verfasser wenden sich hier den Sehr i f tquel len zu 
und weisen nach, daß es eine bronzene Skyl la -Gruppe 
gegeben ha t , die mit der von Sperlonga im Zusammen-
hang s teh t und aus e inem der hellenistischen Zentren 
spä t e r nach Kons tan t inope l verschleppt wurde . Auf 
diese Weise muß die G r u p p e von Sperlonga als Marmor -
kopio gelten, zu klären aber sind die D a t i e ru n g der 
Originalschöpfung aus Bronze, sowie ihre historische 
und kunsthis tor ische Bedeutung. Die Da t ie rung kann 
nur au f stilistischen Wege erfolgen. Eines der wichtig-
sten Ergebnisse der t iefgreifenden Analyse is t : »Chro-
nologisch gesehen verweisen diese Vergleiche (die von 
den Au to ren zusammengeste l l t und ü b e r p r ü f t wurden , 
d. V.) ganz allgemein auf die hellenistische K u n s t der 
1. H ä l f t e des 2. J h . v. Chr . . . Alle Hinweise f ü h r e n in 
dieselbe Zeit und innerha lb dieses Ze i t r aums a m ehe-
sten in die Mitte, d. h. in absoluten Zahlen ausgedrück t , 
gegen 1 75 v. Chr. 
D a n a c h betreten die Autoren notwendigerweise den 
Boden der Hypothese, und zwar mir der A n n a h m e , 
daß, w e n n »das W e r k möglicherweise in R h o d o s ge-
schaffen wurde , dann d ü r f t e es dor t auch seinen ange-
s t a m m t e n P la tz gehabt haben.« Daraus e rwächs t im 
folgenden die bril l iante In t e rp re t a t ion , w o n a c h die 
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Odysseus-Gestalt f ü r R h o d o s (und gleiches ist auch f ü r 
Pergamon anwendbar ) jenes politisches Vorbild ver-
körper te , das zur Zeit de r Schöpfung de r S ta tue mutatis 
mutandis akzeptabel schien. Konkre t e r ausgesdrückt 
heil.it das, dieses V e r h a l t e n setzte sieh, bei Anerken-
n u n g der Größe R o m s , die R e t t u n g der Freiheit sowie 
der griechischen E i g e n a r t der Insel z u m Ziel. U n d 
über W e r t des exemplum virtutis h i n a u s könnte das 
Skylla-Abenteuer selbst — laut rat ional is t ischer 
Mythen-erk lä rung — sogar die Rolle Rhodos ' im Zu-
s a m m e n h a n g mi t de r Seeräuberei symbolisieren, f ü r 
die Zeitgenossen u n t e r Hinweis auf die zur Zeit des 
Ausbruchs des H I . makedonischen Krieges kulmi-
nierende politische S i tua t ion . 
W e n n diese k u r z zusammengefaß ten Gedanken 
vielleicht auch zu wei t vom festen Boden der Ta t -
sachen wegführen — Ausgangspunkt f ü r ihre Darle-
gung ist ja die berei ts o. a. Annahme, d a ß das Original 
der Skyl la-Gruppe v o n Sperlonga nicht nur in R h o d o s 
geschaffen wurde, s o n d e r n dür f te sie dor t auch seinen 
Aufstel lungsplatz g e h a b t haben — verdienen sie be-
sondere A u f m e r k s a m k e i t und Wei te rdenken , sind sie 
doch best rebt , die mögl ichen Bewegungskräf te fü r das 
E n t s t e h e n eines hellenistischen Meisterwerkes, seinen 
zur Mediation an regenden Sinn gedankl ichen Hinter-
g rund auf komplexe Ar t und Weise und mi t außeror-
dent l icher Nuanc ie rung zu erforschen. Das heißt, para-
digmat ische Züge s ind auch in dieser Hinsicht ihnen 
nicht abzusprechen. 
Aufgrund dieser Bravour le is tung und der d a m i t 
in Verb indung s t ehenden kunsthis tor ischen Kommen-
ta re besteht auch f ü r u n s kein Grund mehr daran zu 
zweifeln, »daß die G r u p p e n von Sperlonga und des 
Laokoon von den gleichen Bildhauern Athanadoros , 
Hagesandros und Po lydoros von R h o d o s zur Zeit des 
Tiberius aus dem M a r m o r geschlagen wurden«. Dami t 
e rö f fne t sich die außerordent l iche Möglichkeit, «lie 
»persönliche Handschr i f t« der Kopis ten mit dein »Stil 
der Originale« zu vergleichen: letzterer nämlich - und 
das läß t sich in diesem Fall eindeutig beweisen — ver-
schwindet unter d e m Kopistenst i l n ich t vol lkommen. 
Die sich hierauf beziehenden Bemerkungen der Ver-
fasser zeigen gleichzeitig auch eine der Hauptperspek-
t iven der einschlägigen Forschungen a n . 
M. Szabó 
R. Göbl: Der norische Tetradraehinafund 1972 aus 
Ha imburg in Kärn ten : Versuch einer Gesamtrekon-
s t ruk t ion . Wien. Ver lag der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, 1988, 3G S. + 30 Taf. 
Im J a h r e 1972 verbre i te te sieh die Nachr icht , d a ß 
man in der Nähe von Haimburg auf einen unwahr-
scheinlich reichen M ü n z f u n d gestoßen sei, der von 
F indern und E i g e n t ü m e r n allerdings nicht — wie die 
österreichischen Gesetze vorschreiben — bei den 
s taat l ichen Museen abgeliefert , sondern in mehre ren 
Teilen an einheimische und in te rna t iona le Aukt ionen 
versandt worden war. Die interessier ten E x p e r t e n 
(G. Dembski und G. Piccot t ini) mach ten sich m i t 
großen K r a f t a u f w a n d daran , den auseinandergerisse-
nen Fund wieder zu sammeln, was von wenig Er fo lg 
gekrönt war, zumindes t aber zu der Fes ts te l lung 
füh r t e , daß die Münzen kel t ischen Ursprungs s i n d , 
und dies mach te den F u n d noch interessanter . R o b e r t 
Göhl gelang es d a n n — über seine g u t e n Beziehungen zu 
den Sammlern — sich weitere 183 Münzen zu beschaf-
fen, so daß er im Besitz und in Kenn tn i s von 237 
Münzen mit ihrer Aufa rbe i tung beginnen konnte . 
Der ungewohnt große M ü n z f u n d warf eine R e i h e 
von neuen Fragen auf im Z u s a m m e n h a n g mi t der 
Münzprägung der Kel ten. Von der bisher bekann ten 
Prägezeichen sind un te r den Münzen des F u n d e s die 
f rühes t en ebenso ver t re ten , wie er a u c h auf zahlreiche 
neue st ieß. D u r c h sie und mit Hilfe der Gewichtsmaße 
der Münzen konn te endlieh die F r a g e entschieden wer-
den, oh es Münzprägung zuerst bei den in den ost- und 
westnorischen Gebieten lebenden Kel ten gegeben h a t : 
Zu unserer Über raschung bei j enen im Ost-Noricum, 
was zeitlich selbstvers tändl ich n u r eine Abweichung 
von einigen J a h r z e h n t e n bedeu te t . Die Bean twor tung 
dieser Frage ist schwer, da es sich im Falle der Ke l t en , 
wie dies Göhl schon seit längerem a n n a h m , nicht um 
Münzans ta l ten , sondern u m Prägewerks tä t t en han-
delt , flic sie nach Herstel lung der gewünschten Menge 
zusammenpack t en und wei te rwander ten , sich hei 
anderen S t ä m m e n verdingten. Der erste Münzblock 
wurde von e inem Meister angefe r t ig t , der bei der 
Abbi ldung von P fe rd und Re i t e r u m Wirklichkeits-
n ä h e bemüht war , während die vermutl ich in seiner 
unmi t t e lba ren N ä h e lernenden Lehr l inge — schon in-
folge des durch die Massenanfer t igung d ik t ie r ten , 
raschen Arbe i t s tempos die Abbi ldungen vergrößer-
ten . Oft wurden die al ten Münzblöcke einfach neu 
geschnitzt , und da dies von vornhere in nicht voll-
kommen gelingen konnte , erscheint auf den Münzen die 
al te und neue Abbi ldung gleichzeitig, als ob es sieh u m 
Nachprägungen handel te . 
Der Autor ver legt die P r ä g u n g der Münzen bzw. 
das D a t u m ihres Vers tecktwerdens auf die Zeit u m 
(Ю v. d. Z. E r verweist auf die b e k a n n t e Caesar-Stelle 
(BG I. 5,4.), wonach die Boier Nore ia besetzten. I m 
Gegensatz zur widersprechenden Ansicht einzelner 
Autoren (Pick, Swoboda) schenkt Göhl der Berichter-
s t a t t u n g Caesars Glauben. Diese scheint auch jene 
Angabe der römischen Autoren zu bekräft igen, daß 
kurz darauf die verbünde ten S t ä m m e der Taur i sker 
und Boier Burebis ta angreifen. U n a b h ä n g i g von dieser 
St re i t f rage aber haben die aus d e m F u n d gezogenen 
münzhistorischen Schlußfolgerungen unsere For-
schungen einen wesentlichen Schr i t t vorangebrach t . 
M. Kőhegyi 
Acta Archaeolugica Academiae Scientiarum Hungaricae 43, 1991 
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E. Birley: T h e Roman A r m y . Papers 1929 1986. 
MAVORS Vol. IV. Ed . by M. P . Speidel. A m s t e r d a m 
J . C. Gieben Publ isher , 1988. 457 S. 
Im 4. Band der MAVORS-Serie wurden die wich-
tigsten mil i tärgeschichtl ichen Studien von E . Birley 
zusammengeste l l t , die zwischen 1929 1986 geschrie-
ben wurden . Die einzelnen Bei t räge wurden thema-
tisch in S Kapi te ln geordne t : I . Allgemeine F ragen 
(S. 3 - 7 1 ) ; I I . Senatoren (S. 75 — 143); I I I . R i t t e r (S. 
147 - 1 8 5 ) ; IV. Centur ionen (S. 189 236); V. Das 
römische Br i tannien (S. 239 - 307); VI. Legionen (S. 
311 -346); V I I . Hi l f s t ruppen (S. 3 4 9 - 3 9 4 ) ; V I I I . 
Religion (S. 397—435). Den Band schließt der Register 
ab ( 4 3 9 - 4 5 7 ) . 
Ein Teil de r Studien wurde mit neueren Da ten er-
gänzt bzw. teilweise modif izier t , während die anderen 
in der originalen Fassung abgedruck t wurden . Wir 
haben zum Band nur einige kleinere Bemerkungen . 
Das sind folgende: 
S. 100 f: ('. Iulius Commodus Orf i t i anus war Legat der 
legio 1 ad iu t r ix , siehe К I U 772, sowie Bez., A U B Sectio 
Classics 2, 1974 [1976], 59 ff u n d G. Alföldy, Konsu la t 
und Sena torens tand un te r den Antoninen . Ant iqu i tés 
1: 27 (Bonn 1977) 296. Sein Konsu la t war in der 
zweiten Hä l f t e des Jah res 157, siehe jetzt J. Garbsch, 
BVB1 53, 1988, 157 ff, besonders 161. 
S. 124 ff: Wei te re Inschrif ten des S ta t tha l t e r s sind aus 
Moesia Superior bekannt , siehe Rez., Z I ' F 33, 1979, 
157 ff und IF. Eck, Z P E 51, 1983, 291 ff . 
S. 132: Zur Inschr i f t CIL I 1 I 1566 siehe je tz t I. Piso, 
in: Epigraf ia e ordine senator io I . Ti tul i 4 ( R o m a 1982) 
374, Anm. 17 und E. Dorotiu-Boilä, Z I ' F 68, 1987, 
248 ff, aber die Beweis führung dieser Studien ist nicht 
zwingend. 
S. 352: Die a la 1 Bosporanorum war sicherlich keine 
»»ißiarw-Einhei t , weil die Ziegelstempel der T r u p p e 
in Dazien n u r eine Verzierung haben, vgl. N. Gudea — 
A. Zrínyi, in: Ep igraph ica . T r a v a u x dédiés au VII e 
Congrès In te rna t iona l d ' ép igraphie grecque et la t ine 
(Bucuresti 1977) 225, Fig. 2 , 2 - 3. 
S. 355: Die ala I Ulpia con ta r io rum milliaria h a t die 
Auszeichnung c(ivium) B(omanorum) in den Dakor-
kriogen Tro jans erhal ten, siehe je tz t Rez.—Zs. I isy, 
A c t a A r c h H u n g 39, 1987, 338 f. Dementsprechend 
können w i r T . F lavius Italiens mi t dem Prokura to r von 
Dacia Porolissensis identif izieren, siehe schon H.-G. 
Pflaum, Les carrières procura tor iennes équestres sous 
le H a u t - E m p i r e romaine. Supplément (Paris 1982) 
42 f, No. 133A. 
S. 416: Zur Lesung der Inschr i f t CIL III 3668 siehe 
noch A. Mócsy, A c t a A r c h H u n g 21, 1969, 366, A n m . 
275. 
S. 413: M. Caecilius R u f i n u s Marianus war in der 
ers ten Häl f te der Regierungszei t von Marcus Aurel ius 
tribunus militum der legio I I I I Flavia und Komman-
deur der legio X I I I gemina (zwischen 163/164 —166, 
bzw. 1 6 7 - 1 6 9 ) , siehe d a z u Rez., A c t a A r c h H u n g 30, 
1978, 304 f Anm. 61 u n d 306 Anm. 76; . / . Fitz, Alba 
Reg ia 16, 1978, 374; Oers., Klio 62, 1980, 40S ff . 
Der umfangre iche B a n d , wie es schon e r w ä h n t 
wurde , en thä l t die wicht igsten mili tärgeschichtl ichen 
Aufsä tze des Vfs. und repräsen t ie r t auf eine würdige 
Art seine wissenschaft l iehe Tät igkei t . 
B. Lörincz 
R. A m y — Р . Gros: La Maison Garrée de Nîmes. 
X X X V I I I e suppl. à "Gal l ia" , Paris, Ed i t ion du 
Cen t re Nat ional de la Recherche Scient i f ique, 1979, 
T e x t b d . : S. 211, Abb. 66, Tafelbd. : Taf . 82. 
D a ß ein Buch, das vor 10 J a h r e n über den nicht 
nur in Gallien, sondern auch im gesamten Imper ium 
R o m a n u m besterhal teten römischen Tempel der augu-
steischen Zeit verfaßt, wurde , nicht an seine Aktua l i t ä t 
verloren ha t und nach diesem Zei tabs tand immer noch 
besprochen werden kann , bestät igen die ge rade in den 
le tz ten J a h r e n erschienenen Zusammenfassungen über 
diese Epoche . Unte r diesen Werken, die sowohl in 
alt historischer als auch in kunstgeschicht l icher Hin-
sieht die fast sechs J a h r z e h n t e umfassende Regierungs-
zeit des ers ten l ' r inzeps be t rachten , besitzt das hier zu 
behande lnde Werk besondere Werte, die der erfolg-
reichen Zusammenarbe i t des Archi tekten R o b e r t A m y 
mit d e m Archäologen P ie r re Gros zu v e r d a n k e n sind. 
Der Tempel , dessen Cella im Mit telal ter zu einem 
K i r c h e n r a u m umgestal te t wurde, a rweck te das In-
teresse der Forscher schon im 17. J a h r h u n d e r t . Im 
J a h r e 1758 en ts tand die e rs te Lesung der Dedikál ions-
inschrif t von J . F . Séguier, deren Richtigkeit auch von 
P. Gros bes tä t ig t wurde . Tro tz der ausführ l ichen Be-
h a n d l u n g des Tempels von J . Ch. Bai ty ( E t u d e s sur la 
Maison Oarée de Nimes, Collection »Latomus« 47, 
1960; bzw. La tomus 18, 1959) ist die zweibändige 
Monographie von R . A m y und P. Gros die ers te , sich 
auf hinreichende B a u a u f n a h m e , Ausgrabungen , stra-
t igraphische Beobachtungen, Stilanalyse und histo-
rische Bewer tung s tü t zende zuverlässige Publika-
tion übe r dieses Bauwerk . 
I n den ersten < h ei K a p i t e l n schuf R. A m y (Direktor 
des »Bureau d ' a rch i tec tu re ant ique d u CNRS«) eine 
detai l l ier te, zeichnerisch und photographisch hervor-
ragend dokument ie r t e Baubeschre ibung. Das erste 
Kapi te l (13 — 84.) w idmet er der a rch i tek tonischen 
Beschre ibung und technischen Analyse, wobei er 
Schrit t f ü r Schritt auf das Erscheinungsbild des Tem-
pelgebäudes (Tempelbezirk, F u n d a m e n t der Mauern, 
Säulen u n d cella, mit telal ter l iche Änderungen) ein-
geht . Danach bekommen wir eine deta i l l ier te Be-
schre ibung der »Elévation extérieure« (Sockel der cella, 
Fassade u n d Tür des pronaos) . Einen besonderen Teil 
dieses Kap i t e l s n immt die E rö r t e rung der E igen tüm-
lichkeiten der 30 Säulen mi t korintischen Kapi te l len 
16* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 43, 1091 
2 2 4 R KCENSIONES 
ein. E s folgt ein Bei t rag zu den Dimensionen (Chapitre 
I i . — 85—98.) und d e n Propor t ionen des Tempels 
(Chapi t re I I I . - 9 9 - 1 0 8 . ) . 
Diese baugeschichtl iehe und technische Beschrei-
bung ist grundlegend und unentbehr l ich fü r das Ver-
s tändn i s des vier ten Kapitels . Hier versucht I'. Gros 
— von dessen Sachkenn tn i s und E r f a h r u n g mit den 
Sakra lbau ten R o m s wi r uns schon anhand seines 
Werkes »Aurea T e m p l a . Recherches sur l 'archéologie 
religieuse de Rome à l ' époque d 'Augus te . R o m e 197(1« 
haben überzeugen k ö n n e n — die sti l ist ische, archi tek-
tonische und zeitl iche E inordnung des Tempels. Als 
erstes weist der Verf . a u f die Seltenheit des pseudoperi-
p tera len Grundrisses in Griechenland hin: »le sanc tua i re 
de Veiovis offrai t à R o m e le meilleur exemple« (S. 112. 
vgl. Vi t rov IV. 8. 4.). E r sucht die Vorgänger des 
pseudoperipteralen T y p s in der i tal ischen Tradi t ion 
a m E n d e des 2. J a h r h u n d e r t s v. Chr. u n d f indet Para l -
lelen zur Maison Car rée in Rom, näml ich den Apollo 
Pala t inus-Tempel u n d den Apollo in circo (S. 115., 
Abb. 48.). Mit seiner st i lvcrgleichenden Methode be-
weist P . Gros die Abhängigkei t der Maison Carrée von 
der s tadt römischen Archi tek tur n i ch t nur in ih rem 
Grundr iß , sondern auch in ihrer Baudekora t ion (»filia-
t ion stilistique avec le Forum d 'Augus t e et le t emple 
de Mars Ultor« — S. 175.). Aufgrund von Beobachtun-
gen zu den Ungenauigkei ten der Bauaus füh rung , sti-
listischen und q u a n t i t a t i v e n Uneinhei t l iehkei ten u n d 
Unterschieden in M a ß , Einzelform u n d Stil, zeigt P. 
Gros, daß die E r b a u u n g des Tempels n icht auf s t ad t -
römische oder i tal ische Bauhüt ten — deren E r f a h r u n g 
mit Marmor als B a u m a t e r i a l sicherlich größer war — 
sondern größtentei ls auf einheimische lapidarii und 
sculptores zu rückzuführen ist (S. 175— 17(5.). 
Das f ü n f t e (und letzte) Kapitel gilt der Lesung u n d 
In te rpre ta t ion der a u s Dübellöchern rekons t ru ier ten 
Ded ika t ionsinschrift au f dem Fries u n d dem Arch i t rav 
der Tempelfront . W i e <lie Zeichnung von den Be-
festigungslöchern de r aus Bronze gegossenen L e t t e r n 
von R . Amy (Taf. 41 A) bestät igt , w a r die Aufgabe, 
die zwei leicht verschobenen Inschr i f ten zu bes t immen, 
nicht einfach. Die präzise Rekons t ruk t ion der Arbeits-
sehr i t t e und der Vergleich der Buchs taben mit der 
In sch r i f t der P o r t a A u g u s t a in Nîmes hinter lassen abe r 
keinen Zweifel an de r Richt igkei t der Lesung, die 
im Einklang mit de r von J . F. Séguier aus dem 18. 
J a h r h u n d e r t s teh t . D ie Nomenkla tu r und die T i tu la 
t u r s tanden auf d e m Fr ies des Gebälks (den m a n f ü r 
die Inschr i f t an der Frontsei te g la t t gelassen ha t t e ) ; 
G(aio) * Caesari * A u g u s t i * f(ilio) * co(n)s(uli) * Lucio 
* Caesari Augusti * f(ilio) * co(n)s(uli) * designato. I n d e r 
zweiten Zeile auf d e m Archi trav s t a n d : pr incipibus 
* juventu t i s . Da die Buchstaben der zweiten Zeile 
über dem as t ragalus aller Wahrscheinl ichkeit nach 
nachträgl ich befes t ig t wurden, ist die Archi t ravin-
schr i f t laut 1'. Gros erst nach dem Tode von Gains 
Caesar (27. Febr. 4. n . Chr.) h inzuge füg t worden. Die 
Lesung von E . Espérandieu, de r die Inschr i f t als 
Dedikat ion der Col(onia) Aug(us ta ) Nem(ausus) an 
Agrippa, den V a t e r der jungen pr incipes interpret ier t 
ha t t e , scheint völlig unrichtig zu sein. 
Die D a t i e ru n g der Inschr i f t b e r u h t auf der sorg-
fält igen vergleichenden St i lanalyse und der Berück-
sichtigung der historischen Ereignisse : ». . . la Maison 
Carrée doit se s i tuer dans la p remière décennie de 
no t re ère, et é ta i t en fait en voi d ' achèvement , s inon 
complè tement t e rminée a v a n t les années 5/6 a p . 
J.-C.«. Als J a h r des Baubeginns schlägt er das Todes-
j a h r des Gains Caesar (4. n. Chr.) vor , der pa t rónus der 
S tad t Nemausus war . 
Aufgrund der hervorragenden Monographie der 
beiden Autoren , die zu einer Neubeur te i lung des 
Gebäudes f ü h r t e , können wir die Maison Carrée in 
die Reihe der Monumente des auguste ischen Kaiser-
ku l t e se inordnen . Ihre Besonderhei t besteht dar in, d a ß 
die Dedikat ion des au reum tempi u m mit aureae l i t te-
rae (ein Ausd ruck von Géza Alföldv in der Rezension 
über I'. Zanker : Augustus und die Macht der Bi lder . 
I n : Gnomon 61, 1989, 407—418.) an die pr inc ipes 
iuventli t is, die in der kaiserl iehen P ropaganda als 
Geranten der K o n t i n u i t ä t des von Augustus geschaf-
fenen Wohls tandes und der O r d n u n g der von ihm 
angekündig ten a u r e a aetas gal ten, weder aus Rom, noch 
a u s Italien, sondern aus einer Provinz s t a m m t . Das 
spiegelt sieh in dem Eklekt iz ismus der Bauornamente 
wider, die sich von einer s tadt römischen Vorlage d u r c h 
provinzielle A u s f ü h r u n g und ungenaue Planung un te r -
scheiden. Aber , u m es mi t P. Zanke r auszudrücken: 
»bei allen Unte r sh ieden im Detail ergibt sich immer 
wieder das gleiche Gesamtbi ld: . . . Podiumtenpel mi t 
r epräsen ta t ive r Treppenanlage, . . . hohe korint isehe 
Säulen, . . . reich geschmücktes Gebälk, . . . au fwen-
diges Dachgesims, . . . kompliz ier te Blät terkelche, 
Helices und Voluten, endlose Rankenf r i se überall« 
(P. Zänker: Augus tus und die Mach t der Bilder. Beek, 
München 1987, S. 307.). 
Es sei an dieser Stelle e r laubt , zwei kleinere Bemer-
kungen zu machen , die den W e r t der Monographie 
natür l ich n ich t verringern, sondern n u r als Vorschläge 
f ü r weitere Überlegungen u n d Alternat iven gel ten 
sollen. 
Unsere ers te Bemerkung b e t r i f f t die Dedikat ions-
inschrif t . Die F rage , ob die I n s c h r i f t auf dem Arch i t r av 
(principibus * iuventutis) nach t räg l ich angebrach t 
wurde, muß of fen bleiben. Dieser Ausdruck muß n ich t 
unbedingt m i t dem Tode von Gaius Caesar in Zusam-
menhang geb rach t werden: E r erscheint seit 5. bzw. 
2. v. Chr. — seit er den beiden Augustusenkeln von den 
R i t t e r n verl iehen worden war — auf Inschrif ten und 
war unter Tiber ius immer noch verbre i te t . Die Posi t ion 
der W i d m u n g über dem as t raga lus auf dem Arch i t r av 
könn te vielleicht auch eine Folge — von R. Gros aller-
dings auch ö f t e r s be tonten — Verzichtes auf eine um-
fassende P lanung sein. Der Ti te l pr inceps iuven tu t i s 
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wäre also unserer Meinung nach kein Dat ierungskr i te-
r ium, da er sowohl f r ü h e r als auch spä te r In Dedika-
t ionen verwende t wird . Man m ü ß t e vielleicht auch 
überlegen, ob der Bau u n t e r provinziellen Verhältnis-
sen — auf die R . Gros m e h r m a l s hinweist — innerhalb 
von 1—2 J a h r e n (von 4. bis 5/6. n. Chr.) wirklich 
fert iggestel l t werden k o n n t e . 
Was in dieser Monographie fehlt , ist die E ino rdnung 
des Tempe l s in die R e i h e der Monumente und die 
Ideologie des Kaiserkultes, der die F u n k t i o n dieses 
Bauwerkes weitgehend bes t immte . Es fehl t eine histo-
rische In te rp re ta t ion vor dem Hintergrund der augusti-
schen Epochen, die aber a u f g r u n d anderer neuerschie-
nener Zusammenfassungen und Monographien (s. /.. B. 
den K a t a l o g der Berl iner Ausstel lung »Augustus und 
die verlorene Republik«, E . Simons Augustus-Mono-
graphie oder das oben e r w ä h n t e Buch von I'. Zanker) 
ohne weiteres vorgenommen werden kann . Die Mono-
graphie von R . Amy u n d I'. Gros erfül l t wei tgehend 
ihre Aufgabe und d ien t t r o t z dieses kleinen Mangels 
— der vielleicht bei einer archäologischen Analyse 
nicht all zu schwerwiegend ist — als grundlegendes 
Werk f ü r die weitere Forschung . 
L. Rorhy 
M. Vegas: Mulva II. Die Südnekropole von Munigua. 
Grabungskampagnen 1977—1983. Madrider Bei t räge. 
Bd. 15. Mainz/Rhein , Ver lag Phil ipp von Zabern, 
1988. S. 96, Abb. 61, Taf . 26, K a r t e n 7, Textskizzen 
13, T a b . 4. 
Der vorliegende B a n d ist eine Pub l ika t ion der in 
den J a h r e n 1977 — 83 erschlossenen 100 größtentei ls 
Urnenbes t a t t ungen im Süd-Gräberfeld des 50 km 
nordöst l ich von Sevilla gelegenen römischen Munici-
p iums. Das andere, das Ost-Gräberfeld von Munigua 
ist seit den 50er J a h r e n dieses J a h r h u n d e r t s bekann t 
K . R a d d a t z , Mulva I. Die Grabungen in der Nekro-
pole in den J a h r e n 1957 u n d 1958. Madrider Beiträge 
2/1973), es umfaß t überwiegend Skele t tgräber und 
lediglich f ü n f Urnenbes ta t tungen . Vereinzelte Sarko-
phag-Bes ta t tungen aus den 60er J a h r e n k ö n n e n eben-
falls mi t der Ostnekropole ve rbunden werden (G. Ga-
mer, Mulva-Manigua (Sevilla) Corte n. 148. NaHisp . 
1/1972). Offensichtlich sind weder die Ost- noch die 
Südnekropole vol ls tändig erschlossen, vermut l ich 
aber die Möglichkeiten mit diesen beiden Gräberfe ldern 
ausgeschöpf t ; I m West te i l der Stadt fäl l t die Sierra 
Morena zu steil ab, und von Norden her zieht sich die 
S t a d t m a u e r nur ganze 50 Meter vom Gebäude des 
öffent l ichen Bades e n t f e r n t dahin . (1. Mulva II , Abb. 
1.) E s ist allerdings möglich, daß letzteres kein Hin-
dernis dars te l l te , da auch bei den beiden ande ren Ge-
bieten die Gesetze bezüglich der B e s t a t t u n g n ich t ein-
gehal ten wurden (Cicero, de leg. 2,24,61); in de r Süd-
nekropole beispielsweise w u r d e das W o h n h a u s Nr. 
4 k a u m 80 m von den Gräbern e n t f e r n t erschlossen. 
Dies l äß t auf jeden Fal l vermuten, d a ß zwischen dem 
Gräberfe ld und den Gebäuden ein wesentl icher chrono-
logischer Unterschied bestehen m u ß . 
D e n Großteil der Gräber in der Südnekropole er-
schlossen in den J a h r e n 1977/78 W . G r ü n h a n g und Th. 
Hausch i ld . Sie übe rgaben ihre vol ls tändige Dokumen-
t a t i o n der Verfasserin, die die Zahl de r ausgegrabenen 
Gräbe r 1983 durch zahlreiche wei te re ergänzte . Aber 
a u c h au fg rund dessen war sie n ich t zu mehr berei t , 
als zu r Beschreibung des Fundmate r i a l s und der — 
verhä l tn i smäßig wenig abwechslungsreichen R i t en , 
da die erschlossenen 100 Gräber zu r P r ü f u n g der Be-
völkerungsdichte , Differenzierung sozialer Gruppen 
n i ch t ausreichten. 
I m K a p i t e l »Anlage des Gräberfeldes« (8/15) beleuch-
t e t die Verfasserin einige Anomalien, die sich dami t 
e rk l ä ren lassen, daß die S t ad tmaue r jünger ist, als es 
die beiden Gräberfe lder sind. Im Fa l l e der Südnekro-
pole f i nden sieh die Gräber — auch die aus dem 2. J h . 
- noch an der Innensei te der S t a d t m a u e r , einige 
w e r d e n sogar von der Mauer durchschn i t t en . E ine 
U m f r i e d u n g des Gräberfeldes gelang es nicht nachzu-
weisen, doeli konnte bei beiden Fe lde rn ein rechtwinke-
liges, nach Nordost —Südwest ausger ichte tes Mauern-
sys tem beobachte t werden, dessen Orient ierung auch 
die R i c h t u n g der quaderförmigen G r ä b e r folgte. Diese 
M a u e r n t rennten die einzelnen Grabbez i rke auf gut 
e r k e n n b a r e Weise, obwohl sie in vielen Fällen bei der 
Aushei lung der S t a d t m a u e r s ta rk beschädigt wurden 
(S. 10 und Abb. 3). Die abgegrenzten Parzellen könn-
ten im Besitz einzelner Familien oder Kollegien ge-
wesen sein (S. 12). Uber lagerungen waren in der 
Südnekropole nicht feststellbar, u n d auch Doppelbe-
s t a t t u n g e n kamen n u r in seltenen Fä l len vor (S. 14). 
I m Kapi te l »Bestat tungssi t ten« (17/23) befaßt sich 
die Verfasserin mi t den verhäl tn ismäßig eintönigen 
Bes ta t tungs r i t en . Sämtl iche erschlossenen Gräber wa-
ren Brand-gräber . Ausgangspunkt f ü r die Kate-
goris ierung ist die Deponierungsweise der eingeäscher-
ten Überres te : 1. I n e inem Haufen im Grab plazierte 
U b e r r e s t e ohne identif izierbares Behä l tn i s . (Die Ver-
fasserin zeigt liier n i ch t an, ob es sieh u m ausgewähl te 
Knoehenres t e hande l t . ) Urnengräber mit aus den 
R e s t e n des Sehei terhaufens ausgewähl ten kalzinier ten 
K n o c h e n in Tongefäßen, quadra t i schen Tonkis ten, in 
Glas- oder Bleiurnen 3. Bustum 4. Abfa l lgrube Ust r i -
n u m . Die E i n o r d n u n g letzterer h ie rher ist unricht ig, 
da es sieh nicht u m ein Begräbnis hande l t , a u ß e r d e m 
ist die Ident i f iz ierung des Objekts n icht überzeugend 
(S. 23). Zu Typ 3. w ä r e liier lediglich eine Bemerkung 
zu mach en ; die Maße des zweiten der beiden erschlos-
senen Bus tum (Grab 63) sind unsere r Ansicht naeli 
n i ch t ausreichend, u m dieses fü r ein B u s t u m zu ha l ten 
( 1. d a z u Topal, The Southern C e m e t e r y of Matr ica , 
T y p e C4, 77 ff, mit Anmerkungen) . D a s gleiche bezieht 
sieh auf die beiden le tz ten Gräber (99 und 100), die 
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die Verfasserin als B u s t u m bezeichnet u n d die außer-
dem noch unerschlossen s ind. Es wäre vielleicht n ich t 
no twendig gewesen, diese, n u r der r unden Zahl zuliebe, 
in den Band au fzunehmen . 
Die Publ ikat ion des »Fundmaterials« (24/58) ist 
gelungen, besonders die de r Keramiken zu der sich die 
Verfasserin f rüher bere i t s Verdienste erworben ha t 
(Vegas, Munigua). R ö m i s c h e Ke ramik des 1. J a h r -
h u n d e r t s n. Chr. MM 10(1969); Ceramiea comun roma-
n e del Mediterraneo occ identa l . Univ . Barcelona. Pu-
blicaciones eventuales 22(1973). Die Typentafe ln sind 
sehr übersichtlich u n d überzeugend. Ebenfal ls die 
e rb rach ten Analogien, obwohl es uns mangels diesbe-
züglicher Li tera tur nicht möglich war , einen Großtei l 
davon nachzuprüfen . Besonders bedauerl ich ist dies 
im Fal le des Vergleichs m i t den übrigen südspanischen 
F u n d o r t e n (Abi). 12 m i t der einzigen K a r t e der Halb-
insel). E t w a s schwächer k o m m t der sich mit dem me-
tallischen Material befassende Teil weg, in dem die 
Verfasserin gezwungen ist — vermut l ich au fg rund des 
Mangels an verläßlicher einheimischer L i t e r a tu r — auf 
zeitlieh und räumlich ziemlich en t fe rn t liegende Ge-
biete auszuweichen. 
Die Einlei tung des Kap i t e l s »Chronologie« (59/64) 
skizziert die Si tuat ion in verhäl tn ismäßig dunklen 
Fa rben , da es gut da t i e rbares Fundma te r i a l in der 
Südnekropole nicht g ib t ; in bezug darauf kann sich die 
Verfasserin fast ausschließlieh nur auf Isings balsama-
r ium-Dat i e rung s tü t zen . Und während sie das Fehlen 
an detail l ierteren Dat ierungsmögl ichkei ten bedauer t , 
ü b e r n i m m t sie beinahe ohne Änderungen die Zeitab-
schni t te von M. Mackensen /Kempten , von denen der 
behandel te Zei t raum in 20 —25 jährige Perioden auf-
geteilt wird . Während aber das umfang- und abwechs-
lungsreiche F u n d m a t e r i a l dies dort möglich mach t , ist 
es liier — insbesondere mangels Sigil lata-Material -
eine w a h r h a f t b ravouröse Leistung. Als Rezensent be-
gnügen wir uns d a m i t , daß die Südnekropole von 
Munigua sieli zeitlich von der Mit te des 1. J h . bis zur 
Mit te des 2. Jh . n . Chr . ersteckt , die Mehrzahl der 
Gräber (780,,) ist f l av i sch . (S. 64.) 
Das Kapi te l »Beigabensit ten u n d deren mögliche 
In terpre ta t ionen« (65/68) beinhaltet viele Wiederho-
lungen, nach unserem Empf inden w ä r e Tabelle 4 an 
sich schon ausreichend gewesen. N o t a bene, mi t solcher 
Detai l l ier thei t läßt es sich nu r bei einer Gräberanzahl 
von u n t e r 100 a rbe i ten , die Gedrängthe i t wäre bei 
der zweifachen Menge berei ts uner t rägl ich. Sehr lehr-
reich ist allerdings der Versuch der Verfasserin, Alter 
und Geschlecht zu bes t immen , besonders im Hinbl ick 
da rau f , daß aus o b j e k t i v e n Gründen eine Bes t immung 
des kalzinierten Knochenmate r i a l s nicht erstellt wurde . 
Aufg rund der Beigaben k o n n t e sie ein ( !) Männergrab 
(Grab 7) identifizieren, aber auch die T rennung der 
F r a u e n - und Kinde rg räbe r spiegelt große Unsicherhei t 
wider . Bei letzteren scheint sogar das Plinius 'sche 
c i t a t u m seine Gültigkeit zu verlieren (nat . hist. V I I . 15, 
72), ode r die Gräber der Kinder m i t e inem Lebensal ter 
u n t e r sechs Monaten gelangten noch n ich t ans Tages-
licht (S. 69). So k a n n also nur gehof f t werden, daß das 
Mater ia l der bisher noch unerschlossenen Grabbezirke 
der sieli weit ausdehnenden Südnekropole in Zukunf t 
eine A n t w o r t auf die zahlenreichen, von der Verfasse-
rin o f f en gelassenen F ragen geben wi rd . Und wenn die 
F o r t s e t z u n g der Grabungskampagne in nahe r Z u k u n f t 
n ich t ganz aussichtslos erschien, d a n n h ä t t e es sieh 
vielleicht gelohnt, m i t der Publ ika t ion dieses Teils des 
Gräber fe ldes zu w a r t e n . 
Sehr übersichtlich ist der »Katalog« (71/95) gestal-
te t , offensichtlich w a r die Verfasserin hier aus Spar-
oder sonstigen Gründen nicht gezwungen, sich kurz zu 
fassen. Die gezeichneten Tafeln sind sehr wei t räumig, 
ihre Linien sauber, d ie Gegenstände selbst allerdings 
mehr schematisch u n d weniger mate r ia l bezogen. Bei 
der u. E . naeli überf lüssigen E i n t r a g u n g der Spuren der 
Scheibenfer t igung w a r der Zeichner n i ch t konsequent 
genug. Die Fo to ta fe ln aber , insbesondere die Fotos der 
G r a b u n g , sind ausgezeichnet . U n v e r ä n d e r t beneidens-
wer t f ü r uns ist die den Zaberner Trad i t ionen folgende 
A u f m a c h u n g des Bandes ; im Z u s a m m e n h a n g mit d e m 
auf unl inier tem P a p i e r durch nicht verblassende Fa r -
ben festgehal tenen Inha l t von a rch iv ie rbare r Quali tät 
s t i m m t unsere abschließende B e m e r k u n g mit den 
l e t z t en Worten der E m p f e h l u n g des B a n d e s überein: 
». . . t h e r e must h a v e been an easier w a y to wri te th is 
book«. Augenscheinlich ha t die Verfasser in diesen Weg 
wirklich gefunden. 
•/. Topái 
Ж . Szaivert: Die Münzprägungen der Kaiserzeit 
Marcus Aurelius, Lucius Verus u n d Commodus 
(161/192). Wien. Ver lag der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften. 1986. 
Die Forscher des Moneta Imper i i R o m a n i (MIR) 
s te l l ten es sich zum Ziel, daß die verschiedenen Auto-
ren die römische Münzprägung u n d die Frage der 
D a t i e r u n g mit Hilfe der Schrift quellen, vor allem aber 
auf de r Grundlage der Erkenntn i sse aus den einzel-
nen F u n d e n , einheotl ich aufarbe i ten . K a r l P ink umr iß 
seine Vorstellung berei ts 1933 in der Numismat i schen 
Zei tschr i f t und a rbe i t e t e sie über J a h r e hinweg metho-
disch aus . Dieser Ausgangspunkt w u r d e von R o b e r t 
Göhl weiter verfe iner t . Seither wi rd die /Methode v o n 
der u n t e r dem N a m e n Wiener Sehlde I >ekanntenExper-
t e n g r u p p e angewandt , weshalb das Sys t em der nach-
e inande r erscheinenden Bände übere ins t immend ist, 
so d a ß - - bei K e n n t n i s der E i n f ü h r u n g und des Auf-
b a u s des ersten B a n d e s — auch die übrigen leicht 
übe r schaubar sind. 
E i n e nähere D a t i e ru n g der Münzen wird durch jene 
Ä m t e r und Titel ermöglicht , die de r Ka ise r zu einer 
be s t immten Zeit e r rang (TRP, consul , imperátor , pon-
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1 ifex inaximus, pa te r patr iae , Angabe des N a m e n s der 
besiegten Völker). N a c h Zusammenste l lung einer Liste 
dieser Titel und A m t e r — und während der Autor auch 
die Mili tärdiplome und epigraphischen Hinterlassen-
scha f t en mit in den Kreis der U b e r p r ü f u n g e n einbe-
zieht - folgen D a t e n z u m Leben u n d Wirken der ein-
zelnen Kaiser und Kaiser innen. N e b e n den lediglieh 
die wicht igsten Lebenss ta t ionen bezeichnenden Jahres-
zahlen legt er dabei auf wii tsehaftsgesehieht liehe Ge-
s i ch t spunk te besonderes Gewicht. N a c h diesem k o m m t 
er zum eigentlichen T h e m a : die Vorste l lung der einzel-
nen Prägungen und Werks t ä t t en . Gesonder t be f aß t er 
sich mi t der E in te i lung der Vorder- und Rücksei te , 
wobei er alle d e n k b a r e n Var ian ten dar legt . Bei der 
Beschre ibung der Göt t e r und Heroen der Rückse i te 
(von Abundan t i a bis Virtus) verzeichnet der Autor 
gesonder t , a u f w e i c h e n Münzen eine solche Abbi ldung 
ü b e r h a u p t vo rkommen kann. Das bedeu te t , daß , wenn 
die Buchs taben einer Inschrif t irgendeines abgenutz ten 
oder von rler Säure des Bodens beschädigten Exem-
plars, eventuell auch Details der Abbi ldung auf der 
Rückse i t e e rkennbar sind, man in die gre i fbare Nähe 
der Bes t immung gelangt ist. Und dies ist das bedeu-
t e n d s t e Verdienst dieses Werkes. AI. Kőhegyi 
Archäologische und naturwissenschaftl iche Unter-
suchungen an ländlichen und f rühs tädt i schen Sied-
lungen im deutschen Küstengebiet vom 5. Jahrhunder t 
v. Chr. bis zum 11. Jahrhunder t n. Chr. Bd. I. Länd-
liche Siedlungen, hrsg. von G. Kossack. K. — E. Belire 
und I * . Schmid, Bd. 2. Handelsp lä tze des f rühen und 
hohen Mittelalters, hrsg. von H. J a n k u h n , K. Schietzel 
u n d H. Reichstem. Deutsche Forschungsgemein-
scha f t , Acta human io ra , Weinheim 19S4. S. 4(H -f- 453, 
Abb . 136 + 205. 
D a s in F o r m eines K o m p e n d i u m s verfaßte zwei-
bändige Werk ist eine Synthese der J a h r z e h n t e langen, 
in tens iven archäologischen und naturwissenschaft l i -
chen Er fo r schung der sich an der Nordseeküste er-
s teckenden weiten Ebene , also des Mündungsgebietes 
von Elbe , Weser und E m s , einer in Schleswig Holst ein 
sowie im nördlichen Teil Niedersachsens liegenden 
sumpf igen , sandigen, unfreundl ichen Region. Das 
deu t sche Küs tengebie t erweckte schon zu Beginn des 
J a h r h u n d e r t s das Interesse der geologischen u n d ar-
chäologischen Forschung , und die Un te r suchung eini-
ger wichtiger P u n k t e (z. B. H a i t h a b u ) erzielte auch 
wertvol le , bleibende Ergebnisse. Z u m vollständigen 
Kennen le rnen Region, dieser zur vielseitigen Erschlies-
sung und Analyse ihrer eigenartigen physischen Geo-
g raph ie sowie der dor t igen Lebensverhäl tnisse konn te 
es abe r erst in den le tz teren J a h r e z e h n t e n kommen, als 
die Deu tsehe Forschungsgemeinschaf t den En t sch luß 
f a ß t e einen auf ein einheitliches T h e m a hinarbei tenden 
Forschungsverbund zu schaffen, in d e m Achäologen 
Geologen, Geographen, Botaniker , Zoologen, Agrar -
his tor iker und Forscher dos Mit te la l ters zusammenar -
beiten und der dei Arbei t auch f inanziel l u n t e r s t ü t z t . 
Von den durch die seit Anfang des J a h r h u n d e r t s 
du rchge füh r t en archäologischen, topographischen 
Gelände begehungert bekannten F u n d o r t e n wurden in 
den dem Forschungsvorhaben a m bes ten entsprechen-
den, wichtigsten 10 Pro jek ten au f Vollständigkeit 
abzielende Erschl ießungen vorgenommen. Dami t k a m 
es schließlich zu einer solch representat ive!! U n t e r -
suchung, die ein qua l i t a t iv neues Niveau der a rchä -
ologischen Fo r schung zur Folge h a t t e ; das sich in je 
der historischen Epoche verändernde Leben einer gan -
zen Region wurde in seiner K o m p l e x i t ä t und Man-
nigfaltigkeit e rkennbar . Ein ähnl iches Ziel setzte sich 
auch unsere heimische archäologische Forschung, als 
sie vor einigen J a h r e n in zwei großen Regionen — in 
der Großen Ungar ischen Tiefebene (Komi ta t Békés, 
Kre i s Szarvas) und in Transdanubien (Komitat Zala, 
Kreis Nagykanizsa) mikroregionale Forschungen 
begann und gleichfalls in komplexer Weise, un ter Ein-
beziehung der ve rwand ten und Hil fwissensehaf ten, 
zu verwirklichen t r a c h t e t . F ü r diese Bes t rebungen 
können die bisher bekannt gewordenen Methoden 
der Forschung des deutschen Küstengebie tes u n d 
ihre großar t igen Ergebnisse als vie lversprechende 
Perspekt ive , nachahmenswer tes Beispiel und zu er-
reichendes Ziel dienen. 
I m Band 1 ber ichtet das aus 23 Forschern beste-
hende Autorenkol lekt iv über seine Forschungen i n den 
ländlichen Siedlungen. Einleitend e rö r te r t G. K o s s a c k 
die Ziele, Verfahren , Methoden, die Forschungsge-
schichte und jene Fragen , auf die m a n im R a h m e n de r 
E r fo r schung des deutschen Küs tengebie tes A n t w o r t 
gesucht ha t . Sodann bietet er eine ku rze Übersicht de r 
Grabungs technik , der Art und Weise der D o k u m e n t a -
t ion u n d Bea rbe i tung bzw. der Zusammenarbe i t d e r 
verschiedenen benachbar t en Fachgeb ie te (z. B. D en -
drochronologie, Pa läoe thnobotan ik , Archäozoologie, 
Holozängeologie, Pédologie und der historischen Dis-
ziplinen. Auf den Forschungsve rbund war t e t e die 
B e a n t w o r t u n g solcher F ragen wie z. B. jener, se i t 
wann m a n das zwischen der See u n d der Geest l iegende 
Marschgebiet zu besiedeln beginnt, wie damals die v o n 
der physischen Geograpie bed ing ten Verhältnisse 
waren, womi t sieh die E n t v ö l k e r u n g zwischen d e m 
5. und 7. J h . e rk lären läßt , in wie we i t die Siedlungen 
s tändige sind, wie sieh die S t r u k t u r de r Siedlung u n d 
der Häuser ve ränder t , welche Beziehung zwischen d e n 
ländlischen Siedlungen und den Hande l s - und H a n d -
werkerzent ren bestellt usw. Da zu r Klä rung dieser 
F r a g e n die umso vollständigere Siedlungserschließung 
eine Vorbedingung ist, ha t man hei den Ausgrabungen 
auch mehrere Arbei tsmaschinen, wie z. B. Bulldozer 
m i t Schieheplat te , Greif bagger, Bandförderer u n d 
kleine Kra f t sch lepper und zum Fotographie ren g roße r 
F lächen einen F o t o t u r m eingesetzt. Abe r auch auf die 
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kleinsten De ta i l s acht etc m a n mit größter Sorgfa l t , 
so wurden beispielsweise n ich t n u r die Objekte befes t ig t 
sondern auch die Fundplä tze de r einzelnen Kle in funde , 
K e r a m i k f r a g m e n t e ka r togra f i e r t , was sich bei den 
mehrschicht igen Siedlungen von komplizierter S t ruk-
tu r als besonders nützlich erwies. Die »Abschälung« der 
nu r 12 — 20 c m starken Schichten solcher Siedlungen 
geschah so, d a ß man zuerst d ie Schichtenverhäl tn isse 
durch Ausheben langer, s chmale r Gräben k l ä r t e und 
erst danach zu r Erschl ießung der Flächen überg ing . 
Im fo lgenden Teil des B a n d e s untersuchen die Ex-
per tend ie v o n der physischen Geographie bed ing ten Ge-
gebenheiten u n d Veränderungen des Siedlungsraumes. 
Sie schi ldern die Ursachen u n d Auswi rkungen der 
En twick lung der Küstengebie tes , die Verände rung der 
Vegetat ion, die Bodengegebenhei ten und ih re Ver-
änderung d u r c h menschliches Eingreifen, die G r ü n d e 
und U m s t ä n d e der Auswahl der Siedlungsplätze usw. 
Besonders lehrreich ist die Kar tenre ihe , die die Be-
siedlung des Mündungsgebietes der Weser v o n der 
römischen Zeit bis zum hohen Mittelal ter da r s te l l t und 
veranschaul icht , wie der Mensch dem Meer immer 
neuere u n d neuere Gebiete en t r i ß t . Die pf lanzengeo-
graphischen u n d Bodenunte rsuchungen win den a n den 
markan t e r en L a n d s c h a f t s p u n k t e n der zwei g roßen 
Gebietseinhei ten Schleswig—Holstein u n d Nieder-
sachsen, a n den F l u ß m ü n d u n g e n 1 izw. den T r e f f p u n k t en 
von Geest u n d Marsch du rehge fü r t , und a u f diese 
Weise a u c h die in jeder his tor ischen Epoche sich än-
dernden, durl i die physiche Geographie bed ing ten Gege-
benheiten der kleineren Gebietseinheiten, Mikroregio-
nen be leuchte t . 
Dem schl ießt sich die Un te r suchung der Siedlungen 
sei list an . Zuers t wird die Grundeinhei t der Siedlung, 
das B a u s , in historischer Chronologie ana lys ie r t (vor-
röinische Eisenzei t , Spâ t la tène und Römische Kaiser-
zeit, Mit te la l ter ) . Den Gegebenhei ten der L a n d s c h a f t 
en tsprechend, die vor a l lem die Großviehha l tung er-
möglicht, bleibt der G r u n d t y p des Hauses im wesent-
lichen u n v e r ä n d e r t — das sog. Wohns ta l lhaus . Dieses 
ist ein langes Gebäude über d e r Erdober f läche , m i t dem 
W o h n t r a k t a m einen und den Stäl len am ande ren Ende , 
die aus v o m Mittelkorridor ausgehenden, vone inander 
ge t rennten Viehboxen bes tehen . Das aus Spa l tba lken 
err ichtete Gerüs t wurde m i t einer F l e c h t r u t e n w a n d 
verbunden oder an der Innense i t e mit dieser bedeck t . 
Infolge des Sumpflandes h a b e n sich viele De ta i l s der 
s t ruk ture l len Elemente e rha l t en , und so k o n n t e n auch 
die kleinsten technischen Deta i l s rekonst ru ier t werden 
(z. B. die A r t und Weise de r Verzapfung der Balken, 
die V a r i a n t e n des Einbaus der F l ech t ru t enwand) . Da-
nach analys ieren die Verfasser die K o n s t r u k t i o n der 
Siedlungen, ihre innere S t r u k t u r , den Gang ih re r Her-
ausbi ldung u n d Entwick lung , eigens bei gesonder te r 
P r ü f u n g de r Siedlungen von Marsch und Gees t sowie 
deren Veränderungen nach historischen E p o c h e n . Die 
charakter i s t i schen Siedlungen der Marsch s ind die 
Dorf- u n d Gehöft Winten mi t dem System der platz-
k o n s t a n t e n Reihensiedlung. E ine der a m vollständig-
s ten erschlossenen, vielschichtigen Siedlungen w u r d e 
in Fedde r sen Wierde zu tage geförder t . Sie en t s tand 
E n d e des 1. J h . v. Chr. und damals gabes hier n u r ö 
aus Wohns ta l lhäuse rn u n d Speichern bestehende Ge-
höf te , in denen e twa 40 Menschen gelebt haben dür f -
ten. D a s 3. J h . n. Chr. w a r die Blütezei t der Siedlung. 
In 24 Häuse rn lebten e t w a 300 Personen die e twa 450 
S tück Vieh hielten. Im L a u f e der Zeil gewinnt die H a n d -
werks tä t igke i t immer m e h r an Bedeutung , zu Beginn 
des 5. J h . ist die Siedlung meist schon von Handwer -
kern bewohnt . Dement sp rechend n i m m t die Rolle der 
Viehzucht ah, in den Ställen werden e twa 240 S tück 
Vieh gehal ten . Im 3. J h . (6. Horizont) bildete sich ein 
Her renhof heraus und auch ein Hal lenhaus wurde er-
bau t , das vielleicht zur Un te rb r ingung der Handwer-
ker oder Schiffer d iente , und zu dieser Zeit e r r ichte te 
m a n auch einen Stapelp la tz . Es ist anzunehmen, daß 
die organisatorische K r a f t des Her renhofes die rasche 
E n t w i c k l u n g der Siedlung und die Orient ierung ihrer 
E i n w o h n e r auf das H a n d w e r k ermöglichte. Die Sied-
lung verschwand im 5. J h . Als mit te la l ter l iche Sied-
lung ist das Dorf Elisenhof aus dem 8 - 13. J h . das 
beste Beispiel, eine mit te lgroße Gruppensiedlung mi t 
gemeinsam genutzten Ackern, Nutz f l ächen . Die Grund-
s tücke waren durch gu t gehau te S t raßen mit Wasser-
g räben voneinander ge t renn t und über die brei teren 
K a n ä l e f ü h r t e n Brücken . Ih re Bewohner hauten wahr-
scheinlich Natural ien f ü r die Schiffer an . Charakter is-
t isch f ü r die Siedlungen der Geest ist die Wanders ied-
lung innerhalb der die einzelnen Gehöf te , auf umzäun-
t en Grunds tücken liegend, eine schachbre t ta r t ige An-
o r d u n g ha t ten (z. B. Hi jken) oder an beiden Seiten 
einer brei ten S t raße nebene inander s tanden (•/.. B. 
Gassel te , Vorbasse), u n d fallweise w a r die ganze Sied-
lung mi t einer Pa l i sadenwand umgeben, innerhalb der 
die 1 läuser um einen größeren Pla tz angeordnet waren 
(Hodde) . Die Häuse r sind auch hier übe r einen großen 
Stal l tei l ver fügende Wohns ta l lhäuser u n d ebenso kann 
die Ausbi ldung des Her renhofes beobachte t werden, 
d e m ein Mehrbetr iebsgehöf t m i t Schmiedewerks ta t t 
oder m i t W e b h ü t t e n vorausgegangen war . 
D e r letzte große Abschn i t t des B a n d e s hofaßt sich 
mi t den kulturellen Verhäl tn issen und zwar im weite-
s t en Sinne des Begriffes K u l t u r , d. Ii. es werden über 
die engere »archäologische« K u l t u r h inaus auch die 
wir tschaf t l ichen, gesellschaft l ichen K o m p o n e n t e n 
u n t e r die Lupe genommen . E ingangs erör tern die 
Verfasser die Verhäl tn isse der Wi r t scha f t , u n d Be-
wi r t scha f tung , beginnend bei den F o r m e n des Acker-
baues »Celtic Fields System«, das von der römischen 
Kaiserze i t an vom S y s t e m der mi t Gräben umzogenen 
Äcker abgelöst wird , schließlich t auchen auch die 
G ä r t e n auf, übe r eine Beschreibung der Fe ldgerä te 
(P f lug , Spaten, Egge — ausführ l icher wird die Ver-
w e n d u n g des Scharpf luges mi t Schleifsohle und Sterz 
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Ard und des S t re ichbre t tpfh iges erör ter t , d ie in 
der be t re f fenden Zeitperiode gleicherweise gebrauch-
lich waren (obwohl dem Ard in der Zeit vom 1. J h . 
v. Chr . Iiis /.uni 5. J h . n. Chr. eine bedeutendere Ro l l e 
zufiel), nur versahen sie verschiedene Aufgaben) . 
Sodann werden die wei teren M o m e n t e der Bewir t -
s cha f tung ausführ l icher e rör te r t , wie die D ü n g u n g 
(organischer u n d anorganischer D ü n g e r — Geschiebe-
lclun oder Mergel —, ferner d i rek te r P laggenauf t rag) , 
die E r n t e und ihre Gerä te (Entwick lung von Sichel 
und Sense) schließlich die Speicherungsformen (allge-
mein ve rbre i t e t sind die ges te lz ten Speicher mit 
F l e c h t r u t e n w a n d , die abhäng ig von ihrer Größe von 
4 20 Pfos ten get ragen w u r d e n ; f ü r dus a b g e m ä h t e 
Getreide wurde ein R u t e n h e r g gefer t ig t , auf den Heu -
schober, Diemen weist ein mi t t le re r Tragpfosten hin , 
der mi t einem Rundgruben umgehen wurde; infolge 
des hohen Grundwassers und des lockeren Bodens 
k o m m t das Grubensi lo mit F l ech t ru t enwand n u r sehr 
sel ten vor — in einem der Silos wurde auch Hase lnuß 
gefunden) . Ein längerer Teil des Kapi te ls befaßt sich 
mit d e n gezüchte ten und gesammel ten Bilanzen, die 
die a n den Grabungen s tänd ig betei l igten B o t a n i k e r n 
vor allein in Feddersen Wierde und Elisenhof f a n d e n . 
Die Ergehnisse sind sehr in te ressant , man e r k e n n t 
t ro tz seiner ka rgen wissenschaft l ichen Abfassung aus 
d iesem Abschnit t die al l täglichen Sorgen, F r e u d e n der 
B a u e r n der Seeküste wohl a m bes ten . Eine der häuf ig-
s ten K u l t u r p f l a n z e n der g e s a m t e n erör ter ten Zeit-
spanne war die Gerste, in teressant aber ist, daß von der 
Mit t e des 2. J h . a n die Nack tge r s t e beim Anbau immer 
mehr von der Spelzgerste v e r d r ä n g t wird. Der H a f e r 
spiel te anfangs e ine ebenso wicht ige Rolle, wurde abe r 
Mit te des 2. J h . durch die Gers te in den H in t e rg rund 
ged räng t , und ers t vom Mit te la l ter an nimmt sein An-
b a u von neuem zu. Der Roggen fehl t in der March, da 
er salzempfindlich ist und den schweren Boden n i ch t 
gut ve r t r äg t . E r wird auch in (1er Geest erst v o m 10. 
J h . an plötzlich zu einer bedeutenden Ku l tu rp f l anze 
u n d später , im hohen Mit telal ter zur vorherrschenden 
Getre idear t . D e r Grund h ie r fü r ist im überwechse ln 
zum Win te r f e ldbau zu suchen. Der Eminer u n d der 
Saatweizen bzw. die Hirse sind gleichfalls sa lzempfind-
lich, kommen abe r auch in der Geest nicht h ä u f i g vor, 
was besonders im Falle der Hi r se interessant ist , die 
i m Binnenland eine sehr bedeu tende Rolle gespielt h a t . 
E i n Viertel aller Ku l tu rp f l anzen bi ldeten der Lein und 
das Le indot te r , die durch ihre Anspruchslosigkeit u n d 
als Ha lophi ten von ganz Deu t sch land , im Küs tenge-
biet a m bedeu tends ten ve r t r e t en waren , jedoch wur -
den sie hier vor allem wegen ihres Ölgehaltes a n g e b a u t 
und als Grunds to f f f ü r Text i l ien fas t übe rhaup t n ich t 
benu tz t . In teressanterweise be t rug der Ante i l der 
gleichfalls in g roßer Menge angebau ten F e l d b o h n e 
un te r den P f l anzenfunden auch ein Viertel sämt l icher 
wichtigen Kul tu rpf lanzen , in Elisenhof war sie sogar 
die wichtigste Kul tu rpf lanze . I h r e Beliebtheit w ä r e 
dami t z u erklären, daß die Rinder das Bohnens t roh 
besonders gern f raßen . Gefunden w u r d e n R e s t e von 
verschiedenen Küchenkräu te rn , Salat , u n d Obst , der 
Eibisch k a m in so großer Monge zum Vorschein, daß 
man mit Sicherheit ein p lanmäßiges S a m m e l n voraus-
setzen k a n n . 
Aus de r Analyse der T ie rknochenfunde geht her-
vor, d a ß J a g d und Fischerei im L e b e n de r Küs ten-
bevö lkerung wohl k a u m eine Rolle gespielt haben, 
nu r 0,1 0 ,2% sämt l icher Knochen s t a m m e n von 
wi ldlebenden Tieren. Bei den Zucht t ie ren s teht an 
erster Stel le das R ind , das aufgrund der e r rechneten 
Ind iv iduenzah l etwa die Hälf te des ge samten Vieh-
bes tandes ausmachte (mit Ausnahme v o m Elisenhof, 
wo diese Zahl lediglieh 27",, beträgt) a u f g r u n d der 
Tierknochenzahl hingegen den dreivier tels ten Teil 
e twa je e in Viertel en t fä l l t auf die Schafe/Ziegen u n d 
auf das Schwein (aufgrund der Knochenzahl machten 
die zwei Tierar ten insgesamt e twa 20 — 2 5 ° , a u s ) 
und verhä l tn i smäßig bedeutend war die P fe rdezuch t 
(etwa 10% —15% sämtl icher Tiere). Von diesem Bild 
weicht Elisenhof be t rächt l ich ah, wo der Prozen tsa tz 
der Schafe/Ziegen im Verhäl tnis zu den übrigen 
Tieren 50",', betrug, während der Anteil des Schweines 
in H a i t h a b u 75% sämtl icher Tiere ausmach te . Hie 
Tiere, d ie im allgemeinen kleinen Wuchses sind (die 
Widerr is t höhe des R indes z. B. be t räg t 108—1 12 eru), 
haben hauptsächl ich (1er Fleischversorgung gedient 
und w u r d e n größtentei ls als Jungvieh gesehlachtet . 
I m Stall wurden n u r K ü h e mit K ä l b e r n u n d S tu ten 
mit F o h l e n gehalten, alle anderen Tiere waren 
während des ganzen J a h r e s im Fre ien in Pferchen, 
in leicht konst ruier ten , mi t Ha lbdach geschütz ten 
B a u t e n un te rgebrach t . Der Stall lag t iefer als der 
W o h n t r a k t , dami t die J a u c h e nicht in die Woh-
nung f l i eßen kann und au f dem D a c h b o d e n wurden 
vom Mit te la l te r an — als der gestelzte Speicher 
verschwindet — das F u t t e r aufgehal ten . Eigenar t iger-
weise w u r d e in der Marsch, wo das Grundwasser 
salzhal t ig war , die Tr inkwasserversorgung gelöst. Zur 
Tr inkwassergewinnung wurde das Regenwasser von 
den H a u s d ä c h e r n in Zis ternen aufgefangen und die 
T r ä n k u n g der Tiere lös te man mit einer großen 
Zisterne, die über ein kompliziertes Kana l sys t em das 
Wasser speicherte . 
Aus führ l i ch erör tern die Verfasser die Güter-
p roduk t ion (die H a n d m ü h l e wurde aus ört l ich gewon-
nenem Festges te in bzw. a u s der leichteren und (les-
hall) s p ä t e r mehr verbre i te ten Basa l t l ava hergestel l t ; 
Holzbearbei tung, Knochen- und Geweihprodukte , 
Töpferei , Metal lbearbei tung, Lederzuberei tung, Tex-
ti l ienherstellung), ausschließend die U m s t ä n d e des 
Hausf le isses und der Verkehrswir t schaf t . Auf die 
Anfänge der Verkehrswir tschaf t weisen die Stapel-
plätze de r einzelnen Siedlungen hin. Sie bi lden eine 
besondere Siedlungsform, die man n ich t anders ver-
s tehen k a n n als eine Möglichkeit, Get re ide zu lagern 
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u n d im Markt ve rkehr an den Mann zu bringen, 
in te ressant ist auch die Fests te l lung, d a ß in der 
Marsch die max imale Belas tungsfähigkei t der Wir t -
schaf ts f läche die aus 27 Gehöf ten bes tehende Siedlung 
mit höchstens 450 S tück Vieh war (Feddersen Wierde) . 
Bei der U n t e r s u c h u n g des Hausra tes , Trach t -
zubehörs und Schmuckes liegt der H a u p t a k z e n t 
n ich t auf der Unterscheidungsmögl ichkei t der chro-
nologischen F ragen , der »Kulturgruppen«, wie dies 
t radi t ionell der Fal l ist, sondern im allgemeinen auf 
der Änderung der Bekleidung, der Trach t , z. B. 
welche Schmucks tücke , Gebrausehsgegenstände in 
einzelnen Per ioden beliebt waren, woraus ein jeweili-
ger Hausha l t bes t anden hat (Untersuchung der 
Größe der Gefäße und ihrer Funkt ion) , welche Funk-
t ion den verschiedenen Häusern zugefiel, wie groß die 
Zahl der Bewohner gewesen sein könn ten usw. E i n 
besonderer U n t e r a b s c h n i t t un te r such t den römischen 
I m p o r t . Hier fällt es auf , daß die vor allem aus 
Lezoux s t a m m e n d e n Ter ra sigillata nu r im Dreieck 
der Elbe-Weser vorkommen, südlich und nördlich 
davon ist das Gebiet »fundleer«. Die Verfasser gehen 
kurz auch auf die Un te r suchung des Bauopfers und 
der Kul tp lä tze ein, die fü r das Küs tengeb ie t nu r in 
der Römerzei t charakter is t i sch sind. I n Feddersen 
Wierde kamen 24 Bauopfe r zum Vorschein, 15 Pfe rde 
u n d Rinder , о H u n d e , 1 Schwein bzw. 4 Kinder 
u n t e r oder neben d e m Hausherd , un t e r der Schwelle 
(hauptsächl ich H u n d e ) bzw. an der Hauswand waren 
d o r t begraben. O f t m a l s sind es Teile eines Kada-
vers, was auf ein Opfermahl hinweist . U n t e r den 
Feuerstel len wurde vor ihrer E r r i ch tung häuf ig ein 
Gefäß mit u n b e k a n n t e m Inhal t e ingegraben. 
Die E r ö r t e r u n g der kul turel len Verhältnisse 
schließt mi t der ausführ l ichen Analyse von zwei 
Gräberfeldern. Das eine ist das sächsische Gräber-
feld von Liebenau (von 400 Iiis zur Mit te des 9. Jh . ) 
wobei die Analyse besonderes Augenmerk auf die 
Beziehungen zur merowingischen materiel len Kul tu r 
r i ch te t un t e r Hinweis darauf , daß die über die E n t -
völkerung des Küs tengebie tes im 5. J h . ver t re tene 
Anschaunung allzu schemat isch ist, andersei ts darauf , 
wie getreu sich die in der polit ischen Geschichte vor 
sich gegangenen Veränderungen in e inem Fund-
mater ia l widerspiegeln, das andere ist das friesische 
Gräberfeld von D u n u m (7. Jh.—Mitte , eventuell E n d e 
des 9. Jh . ) , in dessen wo im Mi t t e lpunk t die Analyse 
des Verhältnisses zur materiel len K u l t u r des Karolin-
gerreiches und Skandinaviens s teh t . Dieses Gräber-
feld wurde von jenen Friesen angelegt, die der f rän-
kischen Expans ion ausweichend nach Norden zogen 
u n d das deutsche Küs tengebie t bevölker ten. Ih re 
ä l tes ten Gräber s ind un te r von Gräben umgebenen 
Hüge ln in gebau te G r a b k a m m e r n un te rgebrach te 
Urnen- bzw. Skele t tgräber mit S-N-Orient ierung, die 
m i t der Zeit eine S W - N O und spä te r W - O R i c h t u n g 
zeigen. Sie bildeten 5 Gräbergruppen , denen die in 
der Nähe erschlossenen 5 kleinen Höfgruppen ent -
sprachen. Schließlieh wird im Abschni t t »Nordsee-
r a u m als kul ture l le Ausgleichszone« der P rozeß 
analysier t , bei d e m England, Skandinavien und das 
Nordseeküstengebie t zu einer kulturellen E inhe i t 
werden, von dem Zei tpunkt an , da im 3. J h . »die 
F r a n k e n und die Sachsen die See unsicher machen«, 
als mit der W a h l Kons tan t inos IT Г, zum Gegenkaiser 
u n d mit dem Auszug der römischen Legionen die 
Verte idigung Bri tanniens zusammenfä l l t , die brit i-
schen Inseln zu r Beu te von germanischen S t ä m m e n 
werden und die Angelsachsen d a s Gebiet bese tzen 
(Beda, Hist . Eccl . I . 9. 15.; Prokopius, Bella IV. 
20. 7.). Die e r s ten germanischen Gruppen erscheinen 
abe r den archäologischen F u n d e n nach schon im 
ausgehenden 4. J h . , zur Zeit d e r römischen Herr-
schaf t a m Ufe r der Themse, e inzelne Funde weisen 
auf eine ganz enge Verbindung zwischen Kent und J u t -
l and hin. Es f r a g t sich aber, wie we i t diese kul ture l le 
Verb indung in einer R i c h t u n g verlief und ob dies 
sich nur mi t einer Übersiedlung erklären l äß t . Vor 
a l lem die Analyse der F ibe l fo rmen weist da rauf hin, 
d a ß es schon in der ersten H ä l f t e des 5. Jh . in E n g l a n d 
und im Süden des Küstengebie tes der Nordsee zu 
einer gemeinsamen kulturellen En twick lung gekom-
m e n ist, der sich in der zwei ten Häl f te und z u m 
Ende des J a h r h u n d e r t s auch Skandinavien ansch loß . 
V o n da an k a n n der N o r d s e e r a u m als einheit l icher 
Kul tu rkre i s a u f g e f a ß t werden. Aufschlußreich ist 
zugleich die Analyse der in E n g l a n d zu dieser Zeit 
en t s t andenen Siedlungen. Man w ü r d e erwar ten , d a ß 
die Immigran t en ihren heimischen Siedlungen ähn-
liehe Niederlassungen g ründe ten . Dementgegen ent -
s tehen keine Wohnsta l lhäuser , ges te lz ten Speicher und 
m a n würde vergeblich nach s t änd igen Aufentha l t s -
o r t en suchen, die Neusiedler r i c h t e t e n sieh nach den 
englischen Bräuchen , ihre Siedlungen sind Wechsel-
Siedlungen geringen Einfangs in Streulage. Die 
gemeinsame En twick lung ist in der Kuns t viel aus-
geprägter , sie h a t z u m Ausgleich des sich aus spä t -
römischen Grundlagen entwickelnden germanischen 
Tierstils I. g e f ü h r t , der religiöse Sinn der Dars te l -
lungen der D - B r a k t e a t e n w a r im gesamten R a u m 
mi t übere ins t immender heidnischer Glaubenswelt all-
gemein verständl ich. Die Koniposit ionsweise des Stils 
I I . und I I I . entwickeln sich s c h o n gesondert nach 
den größeren Gebietseinheiten u n d die geistige Ein-
hei t wird durch Verbre i tung des Chr is ten tums in 
neue R a h m e n ge faß t . Schließlich fiel im Nordsee-
r a u m dem Fränk i schen Reich als verbindende K r a f t 
eine bedeutende Rolle zu, das vo r allem zum in ten-
s iven Ini t ia ter des Güte raus tausches wird und schon 
im G. J h . die Vor fo rmen des s p ä t e r zu einem so wich-
t igen Fak to r werdenden fränkisch-fr ies ischen Hande l s 
s c h a f f t . 
Band 2 en thä l t eine Ana lyse der Hande lsp lä tze 
des f rühen und hohen Mit te la l ters , die uns ebenfal ls 
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von einem großen Autorenkol lekt iv , mi t t e l s Studien 
von 20 Forsehern vorgelegt wird . Der H a u p t a k z e n t 
liegt natür l ich auf H a i t h a b u , die Auswer tung der h ier 
du rchge führ t en Erschl ießungen bilden den entschei-
denden Teil des Bandes. Einle i tend e rö r te r t H. J a n -
kulm die Geschichte der Ha i thabu -For schung sowie 
jene Entwicklung, in wie weit sich die Frages te l lung, 
die In t e rp re t a t i on des Halbkreiswalles und des Däne-
werks bzw. die W e r t u n g von H a i t h a b u u n d Schleswig, 
die Bes t immung des Charak te rs der Siedlung (Stadl) 
geänder t haben . Den Halbkreiswal l von H a d d e b y e r 
Noor kennt m a n schon im 10. J h . als »Stadt«, im 
19. J h . jedoch wird er f ü r eine F e s t u n g des Däne-
werks, ein Militärlager gehal ten . Die seit Anfang des 
20. J h . laufenden Ausgrabungen haben aber eindeutig 
bewiesen, daß sich innerhalb des Walles eine Zivil -
s iedlung befand, was den Cha rak te r der Siedlung 
endgült ig k lär te und in unseren Tagen sind auch die 
U m s t ä n d e der E n t s t e h u n g im wesentl ichen geklär t 
werden. Die Siedlung en t s t and zur Mit te bzw. in der 
zweiten Häl f te des 8. J h . als ein aus einigen kleineren 
Siedlungsgruppen bes tehender Siedlungskomplex von 
Handwerke rn . Z u B e g i n n oder gegen Mi t te des 9. J h . 
wird die nördliche und südliche Siedlung aufgelöst, 
die mi t t le re aber wurde den dendroehronologischen 
Untersuchungen zufolge im J a h r e S i l sys temat isch 
ausgebau t . Wahrscheinl ich ist es kein Zufall , daß 
dies mi t dem Zei tpunkt zusammenfä l l t , als 808 die 
Handels leute des auf westslawischen Gebiet liegenden 
Rer ie auf Anregung des dänischen Königs Göttr ik 
nach Schlei übersiedeln; H a i t h a b u wird gegen 1000 
von König Sven Gabelbar t zers tör t und von dieser 
Zeit an ü b e r n i m m t Schleswig seine Rolle . 
Obwohl erst 5 % der Siedlung innerhalb des Walles 
erforscht sind, ge langten schon mehr als eine Million 
F u n d e ans Tageslicht, es ist also vers tändl ich, daß 
die sehr sorgfältige, präzise D a t e n s a m m l u n g und 
Speicherung ein besonderes Gewicht e rha l t . Zur 
Systemat is ierung des Fundmate r i a l s , z u m Nachweis 
der Regelmäßigkei ten und Besonderhei ten wurden 
verschiedene Verfahren der besehreibenden und aus-
wer tenden Stat is t ik angewand t deren Verwirkl ichung 
in der Praxis der Band du rch sehr anschaul iche 
Beispiele präsen t ie r t . 
Aufschlußreich ist das über die Ä n d e r u n g der Na-
turverhäl tn isse von H a i t h a b u u n d seiner U m g e b u n g 
f ix ier te Kapi te l . Aus den Laubwä lde rn u m H a i t h a b u 
wird die Eiche (die ein besseres Bauholz gibt als dio 
Buche) immer mehr von der Buche ve rd räng t . Nadel-
b ä u m e erscheinen erst von der Neuzeit an mi t Ver-
bre i tung der Fors twi rschaf t , f r ü h e r wurde Nadelholz 
aus Skandinavien impor t ie r t . N u r die E i b e ist ein-
heimisch und da sie selten vo rkam, war sie wertvoll . 
Das auch im N a m e n von H a i t h a b u en tha l t ene W o r t 
»hede« (Hedebv) weist auf die Zwergst rauchheide hin, 
d . h . die L a n d s c h a f t war schon zu dieser Zeit offen, 
waldf re i , wozu es infolge der na tu rumbi ldenden 
Tätigkeit des Menschen, de r In tens iv i tä t de r Vieh-
ha l tung k a m . Diese Gegend verödet in de r Blütezei t 
von H a i t h a b u noch wei ter , worauf die g roße Zahl 
von Res ten d e r Besenheide hinweis t . Die Tr inkwasser-
versorgung w a r von Süßwasserquellen ges icher t , über 
die sowohl e in arabischer Reisender be r i ch te t , als 
dies auch d e r F u n d einiger pflanzlicher R e s t e bekräf-
t igt . G e f u n d e n wurden die Knochen von 33 ver-
schiedenen Säugetieren, 57 Vogelarten u n d 2(i Fisch-
ar ten; auch die Maus u n d die R a t t e t a u c h e n auf, 
die hier infolge des Handels schon so f r ü h erschienen 
sein d ü r f t e n . Die nach H a i t h a b u f ü h r e n d e n Wege 
konnten z u m Teil au fg rund der archäologisch nach-
weisbaren R a d s p u r e n , z u m Teil durch die hagere 
Stellen der Runenste ine , die Seewege a b e r a u f g r u n d 
der Hande l swaren rekons t ru ie r t werden. 
Ein g rößere r Abschnitt b e f a ß t sich mit den mit tel-
alterlichen Siedlungsfornien des Nordseeküstengebie-
tes und se iner Topographie. I m f rühen M i t t e l a l t e r 
ents tehen die typischen S t raßendör fe r o h n e Agrar-
charakter a u f den L a n g w u r t e n , deren E r f o r s c h u n g 
zur Klä rung de r Frage an In teresse gewann, inwiefern 
sie die Vorb i lder der mit te la l ter l ichen S t a d t waren . 
Sie wurden nicht an den Tre f fpunk ten de r Fern-
handelswege gegründet , sonde rn waren Z e n t r e n des 
zu ihnen gehörenden Hin te r l andes . Ih re Ro l l e war 
als Zusamment ragung der ör t l ichen P r o d u k t e (friesi-
sche Tuche !) und die Wei t e rgabe an die Fern-
geschäft t r e ibenden Handels leute . Es werden mehre re 
solcher Siedlungen detai l l ier ter behandelt , d a r u n t e r 
vor allem d ie Grabungsergebnisse von N i e n s und 
Emden . Die H ä u s e r le tz terer — die fü r diesen Sied-
lungstyp charakter is t ischerweise zumeis t schon 
kleine sind, n u r als Wohnung oder Werks t ä t t e d i enen 
u n d selten ü b e r Viehställe v e r f ü g e n k ö n n e n — in drei 
Typen e ingete i t werden: S t abbauhäuse r m i t Schwell-
bohlen und Wandgräbchenkons t ruk t i on , F leeh twerk-
liäuser u n d Grubenhäuser . Letztere s ind klein 
( 2 x 2 , 2 x 2 , 2 m), sie dienen als Werks t a t t ode r Keller . 
Dieser T y p e n t s t a n d als St raßensiedlung i m 8 — 9. J h . 
später e r r i ch te te man a m W - E n d e der S t r a ß e eine 
Holzkirche. B e i m Ausbau de r Siedlung im ausgehen-
den 9. bis z u m Beginn des 10. J h . en t s t ehen auch 
Quers t raßen, die bis zum Ausgang des Mit te la l ters 
hier verliefen u n d auch die H ä u s e r s t anden a n der-
selben Stelle, in schachbre t ta r t iger Anordnung . Die 
Siedlung ver lor ihre Bedeu tung auch mit d e m Erschei-
nen der Ka l l f l eu te der H a n s a nicht, infolge ihrer 
günstigen L a g e wurde sie zu einer bedeu tenden 
Ha fens t ad t . I h r Anlageplatz w a r nicht nur f ü r Schiffe 
mit mi t t le ren Tiefgang, sondern auch fü r die Hansa -
Sehiffe mi t s t a r k e m Tiefgang geeignet. 
Eine ganze Re ihe von Para l le len der in Mosaburg — 
Zalavár erschlossenen H o l z b a u t e n können wir in 
d e m die Baudenkmä le r von H a i t h a b u vors te l lenden 
Abschni t t f i n d e n (Brunnen, S t raßen, Zäune, Feuer-
herde, K o n s t r u k t i o n von Häuse rn ) . Auch die un-
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t e r s ten Siedlungsschichten von Hait huhu zeigen, d a ß 
m a n die Siedlung p lanmäß ig e r r ich te t ha t , de ren 
Achse der durch die Siedlung f l ießende Bach bildete; 
die Gassen verliefen parallel bzw. senkrech t zu diesem, 
die Häuser wurden aid' p l a t zkons tan te Weise e r b a u t . 
Desha lb s tößt die s t ra t igraphische Unte r sche idung 
der B a u t e n innerhalb der einzelnen Grunds tücke a u f 
große Schwierigkeiten, beim Bau der späteren H ä u s e r 
wurden viele der f r ü h e r e n fast völlig vernichte t . Die 
Gebäude sind f re ie Hal len ohne Innenpfos ten , d ie 
W ä n d e F lech twände oder Spal thohlen, zu de ren 
Stabil isierung die Tragpfos ten in tief gegrabene 
Gruben gestellt w u r d e n , bei den W ä n d e n aber h a t 
m a n F u n d a m e n t g r ä b e n fü r die Bohlen aus. Die Dat ie-
r u n g wird ferner d a d u r c h erschwert , d a ß die Keramik-
f u n d e hauptsächl ich außerha lb der Grunds tücke , a n 
den S t raßen en t lang au fbewahr t wurden , sieli also 
in sekundärer Pos i t ion befinden, übe r eine g roße 
F läche vers t reut . Die absolute D a t i e r u n g kann also 
allein mi t Hilfe der Dendrochronologie festgestel l t 
werden. E ine sehr wicht ige Fes t s te l lung ist, daß diese 
H ä u s e r alle 8—10 J a h r e n neugebau t wurden, also 
n u r fü r eine sehr ku rze Dauer . 
Der folgende Abschni t t ana lys ier t ausführ l ich 
die Befest igungsanlagen. Die Wälle des Danewerks 
en t s t anden , a u f g r u n d des Vergleiches der Dendro-
chronologie und der historischen Daten , in d re i 
größeren Bauphasen . Den Wall der e rs ten Phase ließ 
ein unbekann te r dänischer König u m 737 err ichten, 
um die südliche Grenze gegen die Sachsen und Abodri-
ten zu sichern. Die zweite Phase e n t s t a n d , als G ö t t r i k 
infolge der Expansionspol i t ik Kar ls d. Gr. im J a h r e 
80S die E r n e u e r u n g des Walles f ü r notwendig erach-
te te . Der Beginn der dr i t ten Phase kann auf 908 
da t i e r t werden, als von Harald B lauzahn das D a n e -
work infolge der Schwäche der mi t i hm verbünde ten 
Abodr i ten zum Schutz gegen die — sich gegen die 
D ä n e n wendenden — Slawen ausgebau t wurde, die 
le tz te Bau tä t igke i t l äß t sich im ausgehenden 12. J h . 
an den N a m e n von Waldemar d e m Großen knüp fen . 
I m folgenden J a h r h u n d e r t fäl l t dem Wall ke ine 
B e d e u t u n g mehr zu. Die Befestigungsanlage v o n 
H a i t h a b u bes teht aus drei Teilen: aus dem H a l b -
kreiswall, nördlich davon aus der au f einem Moränen-
kegel e rbau ten H o c h b u r g bzw. aus einem im süd-
westlichen V o r r a u m des Halbkreiswalles s t ehenden 
Grabensys tems. D e r Wall der H o c h b u r g zeigt zwei 
Buuphasen , in die B u r g führen zweiTore, innen be f inden 
sich allerdings keine Siedlungsspuren. Deshalb wi rd 
die Befest igungsanlage unterschiedlich in te rpre t ie r t . 
Einzelne sind der Meinung, daß sie der Sitz der von 
Heinr ich I . und den Ot tonen liier eingesetzten Mark -
gra fen war , ande ren zufolge die von O t t o I I . im J a h r e 
975 e rwähn te Ci vi tas , oder die Res idenz der Olaf-
Dynas t ie , eventuell ähnlieh der Siedlung Birka eben-
falls eine »Akropolis«. Am wahrscheinl ichsten scheint , 
daß sie eine F l u e h t b u r g war , als m a n im 8 — 9. J h . 
den Siedlungskomplex von Ha i thabu noch nicht 
befestigt h a t t e . Es kann a b e r nicht ausgeschlossen 
werden, d a ß sie noch äl ter ist und mit H a i t h a b u gar 
nicht in Verb indung s teh t . Der Halbkreiswall um-
faßt eine F l ä c h e von 24 ha , d a s der durch die Siedlung 
fließende Bach , ferner das nördl iche und südl iche Tor 
unterbrechen u n d vielleicht w a r auch a n der SW-
Seite ein T o r (das »Sturmloch« des Königs Sven). 
An der Befes t igung können 7 und im Wal lgraben 
9 Perioden unterschieden werden . Die Tore zeigen 
die K o n s t r u k t i o n eines K a m m e r t o r e s , be im Nord tor 
wurden vier Gehebenen abgesonder t , auf de r unter-
sten fand sich ein Re l i e fbandamphorens tück aus der 
Zeit vor de r Mit te des 10. J h . Die Gräber aus der 
Mitte des 10. J h . werden vo r dein Halbkreiswal l von 
Gräben durchschni t ten , diese sind also die jüngsten 
I lefest igungselemente. 
Der l e tz te große A b s c h n i t t befaßt sich mit den 
kulturellen Verhältnissen, ähnl ieh wie in I . Band die 
Ku l tu r im wei tes ten Sinne des Wortes vers tanden . 
Bezeichnend f ü r die E r n ä h r u n g s k u l t u r der Bewohner 
von H a i t h a b u , daß von d e n Koh lenhydra t l iefernden 
Pflanzen überwiegend die Spelzgerste und der Koggen 
(der sich nördl icher nur v o m 10. Jh . an verbre i te te) 
gefunden w u r d e n , von ger ingerer Bedeu tung sind der 
Saathafer u n d die Rispenhirse . Diese d ü r f t e n in der 
Umgebung a n g e b a u t worden sein, die Get reidedresch-
plätze jedoch die vielleicht a m Rande der Siedlung 
lagen, sind vorläufig noch nicht zum Vorschein 
gekommen. Vom Getreide wurden n u r die Ähren 
verwertet . Wicht igere P f l a n z e n waren wegen ihres 
Olgehaltes (1er Lein, die Eiche und die Hase lnuß , 
die W a l n u ß wurde impor t i e r t . Im Gegensatz zum 
Ländlichen kommt die Fe ldbohne sel ten vor. In 
großer Menge stieß man a b e r gleichzeitig auf Res te 
verschiedener Früchte , insbesondere auf die Kerne 
von P f l a u m e n , in ger ingerem Unfang von Pf i rs ichen 
und des im W a l d gesammel ten Stein- bzw. Beeren-
obstes. H ä u f i g ist auch der H o p f e n , was au f die Bier-
brauerei h inweis t , den W e i n t ranspor t i e r t e m a n auf 
dem Wasserweg, in Nadelholzfässern. 222 000 Tier-
knoehen — davon 0,6% v o n wild lebenden Tieren — 
kamen z u m Vorschein, gleichzeitig eine riesige Men-
ge an Geweihresten, die n icht nur von erlegten 
Tieren s t a m m e n , sondern sieh aus abgeworfenen und 
eingesammelten Geweihen zusammense tzen (fast 80%). 
Aber selbst d a n n sind es wesentl ich weniger Hirsch-
und R e h k n o c h e n im Verhä l tn i s dazu, in welch großer 
Menge sie h ä t t e n zum Vorschein k o m m e n müssen. 
Ebenfalls disproport ioneil ist das Vorkommen der 
Knochen v o n Zucht t ieren (Rind, Sehwein, Schaf, 
Ziege), de sha lb kann a n g e n o m m e n werden , daß m a n 
einen Teil dieser Abfäl le ins Meer geworfen ha t . 
Verhä l tn ismäßig viele Tiere wurden noch ganz jung 
geschlachtet der, Anteil a n Ka lbsknochen be t räg t 
17%, 52°,, de r Sehweine schlachte te von zweijährig. 
64% des Hausgeflügels s ind Hühner , fas t 20% davon 
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Graugänse . 39% der Fische sind Her inge , die auch 
gesalzen konservier t werden konnten , 25% machen 
ante i lmäßig der F lußba r sch , 11% der Hech t , 11% 
der Karp fen , 7% der P la t t f i sch aus. Die in großer 
Zahl zur Ver fügung s tehenden Geweihe wurde vor 
al lem zur Hers te l lung von K ä m m e n gesammel t , sie 
d ü r f t e n innerhalb der Siedlung sogar an zwei Stellen 
hergestell t worden sein. Diese Tät igkei t stel l te aber 
wahrscheinlich noch keine existentielle Basis dar und 
erst im hohen Mit te la l te r entwickel te sie sich zum 
selbständigen Gewerbszweig. Ausgehend von dem 
z u m Vorschein gekommenen F u n d e n benu tz ten die 
ört l ichen H a n d w e r k e r vermut l ich rasch rot ierende 
Drechselbänke, Töpferscheiben u n d hor izonta le Web-
stühle , auch viele G u ß mus te r aus Ton w u r d e n gefun-
den (auffallend wenig sind aber dio landwir tschaf t l i -
chen Eisengeräte) , an Ort und Stelle d ü r f t e m a n die 
Glasjierlen hergestel l t haben u n d auch die Leder-
verarbe i tung d ü r f t e entwickel t gewesen sein : es wurde 
10 verschiedene Schuchmodel le , ferner Messerschei-
den, Ranzen u n d Köche r hergestell t . 
E i n besonderer Teil des Abschni t ts be faß t sich 
mi t den Transpor tmi t t e ln . Aufg rund der aus dem 
Meer vor H a i t h a b u gehobenen Schiffswracks können 
4 Schiffstypen rekons t ru ie r t werden, in der Siedlung 
aber kamen die R e s t e von vierrädrigen W a g e n aus 
Eichenholz zu Tage, deren Belas tungsfähigkei t zwi-
schen 200 — 1000 kg gewesen sein dür f t e . D e m Handel 
fiel im Leben H a i t h a b u s eine zentrale Rol le zu, bei 
dessen Ü b e r p r ü f u n g in erster Linie drei Aspekte in 
B e t r a c h t gezogen w u r d e n : H a i t h a b u als Konsumen-
t enzen t rum fü r e inge führ t e Hande lswaren ; als Pro-
duk t ionszen t rum n ich t nu r f ü r den E igenbedar f , son-
dern auch fü r den E x p o r t ; als Umschlagspla tz f ü r 
einen Durchgangshandel . I n den Ann . r . F r . wird es 
im J a h r e 808 schon als portus e rwähn t s j iä ter wird 
über Handes leu te aus Nord-Noi'wegen, aus dem 
islamischen Teil Spaniens und aus E n g l a n d berichtet , 
die H a i t h a b u aufsuchen . Heinrich T. g r ü n d e t hier 
eine colonia Saxonum, die vor allem von Kauf l eu t e 
bewohnt wird. Aus dem 9. J h . s t a m m t das Bleisiegel 
des Patr ikios Theodosios, Ves t ia r ium Char tular ios des 
kaiserlichen Byzanz , das hier ge funden wurde . Dieser 
Theodosios ist wahrscheinl ich mit j enem identisch, 
der in der ersten H ä l f t e des 8. J h . nach Venedig u n d 
an den Hof L o t h a r s f . k a m ja sogar bis nach Trier 
gelangte . H a i t h a b u d ü r f t e sich auch mi t Sklaven-
hande l befaßt haben , Erzbischof R i m b e r t k a u f t hier 
in der zweiten H ä l f t e des 9. J h . eine N o n n e aus einer 
bewachten Sk lavengruppe frei . Wein wurde über 
H a i t h a b u nach B i rka t ranspor t ie r t , u n d auf Pelz-
hande l können wir a u f g r u n d eines aus d e m 9. J h . 
s t ammenden , mi t Rune inschr i f t versehenen Holz-
s tabes schließen: das da rau f zu lesende W o r t »utur« 
bezeichnet wahrscheinl ich Otterfel le . I n beinahe 
j edem Haushal t ist die sog. aus Mayener Basal t 
hergestell te H a n d m ü h l e zu f inden, die als Halbfert ig-
ware hierhergelangte und hier z u m E n d p r o d u k t ver-
volls tändig wurde . In ähnlicher Weise beschaf f t m a n 
aus Norwegen den Grundstoff dos Wetzs te ins . Von 
der rheinischen K e r a m i k k o m m e n überwiegend die 
großen, amphorenar t igen , bemal ten , Pingsdorfer Ge-
f ä ß e zu Tage, sie wurden also n i ch t als Qual i tä ts-
keramik , sondern als Vorra tsgefäße impor t ier t . Das 
westeuropäische Glas kommt nu r f r agmenta r i sch vor, 
es h a t als Grunds tof f der ör t l ichen Per lenhers te l lung 
gedient . Als Grunds to f f wurde auch das schwedische 
See-Erz e ingeführ t , so wie die g roße Zahl an Horn -
zapfen von Ziegen wiederum d a r a u f hinweist , d a ß 
diese mi t der H a u t zusammen h ie rher t ranspor t i e r t 
wurden , u m dann aus dem Leder Schuhe und sonstige 
Lederwaren zu fert igen. Geweih- und Knochen-
bearbe i tung war vor allem fü r die zweite H ä l f t e des 
9. J h . charakter is t isch, jährlich w u r d e n e twa 150 — 200 
Geweihe bearbe i te t . Von dieser Zeit an sind auch 
die Gießereien in Betr ieb. H a n d e l wurde auch mi t 
Salzheringen getr ieben, wozu m a n das Salz wahr -
scheinlich aus Oldesloe oder Kolbe rg herbrach te , 
wäh rend die Nüsse z u m eigenen V e r b r a u c h aus Süd-
Deutschland beschaffen worden sein dür f t en . Der 
wichtige Vermi t t le r f ü r den H a n d e l das Geld, t r i t t 
bere i ts vom ausgehenden 7. J h . a n in Erscheinung. 
V o m E n d e des 8. J h . an aber b i ldet sich mi t der 
Kopierung der karolingischen Dores tad-Prägungen 
die örtliche Münzprägung heraus. U m 825 ist H a i t h a b u 
schon eine selbständige Münzs tä t t e , eine Prägestel le 
der sog. »nordischen« Münzen. Tm Anschluß an einen 
vorübergehenden R ü c k g a n g in der 2. Hä l f te des 9. J h . 
lebt nach 900 die örtliche M ü n z p r ä g u n g von neuem 
auf , was bis z u m E n d o des J a h r h u n d e r t s andaue r t , 
bedeutend ist daneben die V e r w e n d u n g von »Bezah-
lungssilber« (Hacksilber), was auch das Vorkommen 
der Feinwaagen- u n d Hacks i lbe r funde beweist. I n 
großer Zahl w u r d e n ferner zur A b w ä g u n g benu tz te 
Gewichte gefunden , mi t deren T y p e n sich der B a n d 
ausführ l ich be f aß t . Schließlich folgt eine eingehende 
Analyse des karolingerzeit l ichen Fe rn - und N ah -
hande ls bei dem den friesischen H ä n d l e r n , vor allem 
d u r c h ihre bekann tes t e Ware, die pallia Fresonica 
eine bedeutende Rol le zugekommen ist . 
E s schließen sich nun Aus füh rungen über jene 
Einf lüsse an denen das All tagsleben der Bewohner 
H a i t h a b u , ihre Gebrauchsgegens tände , Kleider, Waf-
fen, ihre gesellschaftliche Gliederung und materiel le 
K u l t u r ausgesetzt waren . Aus d e m H a u s r a t weisen 
n u r wenige f ragmentar i sche F u n d e auf Möbel h in , 
was sich zum Teil d a m i t begründen läßt , daß m a n 
diese o f t umgeände r t haben d ü r f t e . Bei der K e r a m i k 
dominier t der Kuge l topf , neben i h m f inden sich in 
geringeren Mengen auch die aus Badorf , Pingsdorf 
u n d Tat ing s t a m m e n d e n Gefäße . Aufgrund der 
j üngs t aus dem Meer geborgenen Holzgefäße können 
wir darauf schließen, daß diese vielleich in größerem 
Volumen ver t re ten waren als die Ke ramik , der F e t t -
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stein und die Eisengefäße. E in s tändiges Zubehör 
des H a u s r a t e s ist die H a n d m ü h l e , mit der das Mehl 
fü r das tägliche Bro t gemahlen wurde . Das Teile 
der Tracht aus schnell vergängl ichem Mater ia l bestan-
den, darauf kann aus den wenigen Texti l ienresten u n d 
den zeitgenössischen Dars te l lungen geschlossen wer-
den. Die Gräber ent hal ten n u r sehr wenig F u n d mat e-
rial; sowohl in den B r a n d g r ä b e r n , als auch in den 
Skele t tgräbern fanden sich nu r wonige Schmuck- und 
Trachtgegenstände. Bei le tz teren dü r f t e auch der 
Einf luß des Chr is tentums eine Rolle gespielt ha-
ben. Die bes t immenden F u n d e der F r a u e n t r a c h t 
sind die aus den karol ingisehen Schwertgurtbeschlä-
gen able i tbaren Schallenspangen (im 9. J h . dänische — 
norwegische, im 10. J h . schwedische Typen) und 
Kleeblat t f ibeln, ferner r u n d e Scheibenfibeln, gleich-
armige Fibe ln , Nadeln; auffa l lend niedrig die Zahl 
der Armringe, die doch im Norden läuf iger vor-
kommen. Die Tracht der Männer ist noch ärmlicher: 
Hufeisenfibeln, einfache Schnallen, Riemenzungen . 
Auffallend ist, daß bei der Tracht der slawische 
Schmuck völlig fehlt . Zahlreiche Beweise sprechen 
dafür , d a ß auch in H a i t h a b u Schmuckgegenstände 
erzeugt worden sind, sowohl einfachere, gegossene 
Bronzeschmuckstücke, als auch aus Edelmeta l l 
gefert igte, hochfeine S tücke . Der s tarke E i n f l u ß der 
skandinavischen Schmucks weist darauf hin , daß hier 
die wikingischen Hande l s leu te nicht nur t ä t i g waren, 
sondern sich vermutl ich a u c h mit ihren Famil ien 
niedergelassen haben. I n n e r h a l b des Kapi te l s über 
Bestandtei le der Waffen b e f a ß t sich ein besonder ter 
Abschni t t m i t den Schwer te rn , ist H a i t h a b u doch 
bei der Verbrei tung der karolingerzeit l ichen Sehwer-
ter über Skandinavien h in eine wichtige Rollo zuge-
fallen, und im 10. J h . b e f a ß t e man sich hier wahr-
scheinlich sogar mi t i h r em Zusammenbau und viel-
leicht m i t ihrer Hers te l lung. 
Die soziale Gliederung wird au fg rund des Ver-
gleiches der anthropologischen, archäologischen und 
historischen Quellen ana lys ie r t . Alis dem Siedlungs-
charak te r Ha i thabus folgend spielten die Handels-
leute (negotiatores) eine besondere Rolle, von denen 
sowohl ortsansässige wie zugereiste bezeugt sind. 
Neben ihnen lebten hier u n t e r den Begriff 'popul i' 
fallende Menschen und vermut l ich auch Sklaven in 
beträcht l icher Menge. E i n e herausragende Schicht 
bildeten die als 'primores' imd 'principes'' bezeichne-
ten Vornehmen, deren B e s t a t t u n g e n in der K a m m e r -
bzw. Boo tkammerg räbe rn zu f inden sind; versucht 
wird auch die charakter is t i schen Bes ta t tungss i t t en 
der verschiedenen e thn ischen Bevölkerungsgruppen, 
der Slawen, Dänen, sächsischfriesischen bzw. skandi-
navischen Völkerschaften H a i t h a b u s nachzuweisen. 
Hier m u ß t e hingegen fes tgeste l l t werden, »die Gräber-
felder rund u m Ha i thabu spiegeln also n ich t durch 
verschiedenen Bes ta t tungsgruppen eine gegliederte 
s tädt ische Gesellschaft wider ; vielmehr sprechen 
gerade die so außerordent l ich zahlreichen uni formen 
u n d die weniger reich ausges ta t t e t en Gräber f ü r 
einen neuen, nämlich f rühs täd t i schen Gesellschafts-
körper a m Rande der skandinavischen Wel t , in dem 
sich eine recht große kont inenta le E inwohne r scha f t 
und eine wesentlich geringere nordische Bevölke-
rungsg ruppe zusammengefunden haben« (S. 364). 
W a s allerdings die in den K a m m e r g r ä b e r n bes ta t te te 
v o r n e h m e Schicht anbe lang t , so widerspiegeln ihr 
Gräbe r nicht so sehr den absoluten R e i c h t u m der 
Vers torbenen , sondern vielmehr ihren Lebenssti l . 
»Nicht der Wert , als vielmehr die H e r r i c h t u n g der 
B e s t a t t u n g sowie die Auss t a t tung in einer über-
regional üblichen A r t und Weise spiegeln höfische 
K u l t u r und das we i t r äumig verb indende Gefolgschafts-
wesen wider« (S. 366). Diese Fes ts te l lungen sind f ü r 
uns auch deshalb wicht ig und in teressant , weil m a n 
den E i n d r u c k gewinnt , daß entgegen der bisherigen, 
von allzu ethnischen Ges ichtspunkten beeinf lußten 
W e r t i m g des archäologischen Hinter lassenschaf ts -
mater ia l s des karolingerzeitl iehen K a r p a t e n b e c k e n s 
eine solche anschauungl iche N e u b e w e r t u n g von 
N u t z e n wäre, die die wirklichen gesellschaft l ichen 
Verhäl tn isse sowie de ren Charakter ebenfal ls n icht 
auße r a c h t läß t . 
D e r letzte größere Abschni t t analys ier t jene 
mi t te l - und westeuropäischen Einf lüsse — vor allem 
von der Seite der Kuns tgesch ich te —, denen die 
mater ie l le Ku l tu r von Hai thabu/Schleswig ausgesetzt 
war . Die gründliche, formenkundl ich-s t i lkr i t ische 
U n t e r s u c h u n g ist bes t r eb t , tien En t s t ehungsprozeß 
neuer F o r m e n der Vorbi lder — N a c h a h m u n g e n zu 
skizzieren. Mit bre i tem Uberbl ick und umfangre ichem 
Vergleichsmaterial wird nachgewiesen, daß der Ein-
f luß des fränkisch-karolingischen und f rühdeu t sch-
o t ton ischen Reichsgebietes während der gesamten 
Ze i t spanne kons tant is t , gleichzeitig abe r fäl l t auf , 
welch geringe Wirkung die insulare K u n s t , ferner die 
Z ie rkuns t Norwegens und des südl ichen Teiles der 
Ostseeküs te (Terslev-Fibeln und andere r granul ier ter 
Schmuck) auf dieses Gebiet ausgeübt haben . 
Zusammenfassend l äß t sieh sagen, daß das sich 
uns erschließende Bild sämtl icher Tei ls tudien der 
beiden Bände über die ländlichen u n d f rühs t äd -
t ischen Siedlungen, die Völkerschaf ten des deutschen 
Küs tengeb ie tes sowie ihrer na tür l ichen Umwel t usw., 
aus der Zeit zwischen d e m 5. J h . v. Chr . u n d dem 
11. J h . n . Chr. mi t ih rem Daten- und Ideen re i ch tum, 
ihren In fo rmat ionen von gleichbleibend hohem Ni-
veau, eine so hervorragend gelungene Zusammenfas-
sung is t , die nicht n u r den Fachleute , sondern auch 
den sich f ü r die Geschichte interessierenden Laien als 
nütz l iche Lektüre empfohlen werden k a n n . Das Bild-
mater ia l , die Tafeln u n d K a r t e n w u r d e n maßvol l 
ausgewähl t und ergänzen die sich auf das Wesent l iche 
beschränkenden , k n a p p abgefaß ten Studien aus-
gezeichnet . Die umfangre iche Bibliographie, in der 
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die Mit te i lungen der DFG-For schungen zu einzelnen 
wurden, bietet ("ine gute Ausgangsbasis zur wei teren , 
t iefergehenderen Orient ierung. 
B. M. Szőke 
H. Friesinger—11. Vacha. Die vielen Väter Österreichs: 
Römer , Germanen, Slawen. Eine Spurensuche, Wien 
Compress-Verlag, 1987, S. 200, Fa rbb i lde r 387. 
Den größeren Teil des B u c h e s in (1er F o r m eines 
Albums ve r f aß t e der Wiener Professor 1Г. Fr ies inger 
( 1 - 1 4 9 S. + 320 I l lus t ra t ionen) mi t dem Titel : 
»Spuren unserer Vergangenheit«. Der Titel ist übri-
gens e twas täuschend , da das Buch nicht von Oster-
reich, sondern von Niederösterreich handel t , so sehr, 
daß es sich n ich t einmal m i t Oberösterreich be f aß t . 
Darauf k o m m e n wir spä te r noch zurück . 
»Dio vielen Väter« beginnt eigentlich mit den im 
Titel gar n ich t e rwähnten Ke l t en , m i t der Beschrei-
bung einiger schöner N e u f u n d e u n d Ausgrabungen 
(S. 1 1 - 1 8 ) . Der erste große Abschni t t be f aß t sich 
mit den römerzeit l ichen Denkmäle rn . Zu dieser Zeit 
war Niederösterreich von der Donau in zwei Teile 
geteilt , a m südlichen Ufe r des Stromes lebten die 
Körner, nördl ich von der D o n a u die in das Gebiet 
Österreichs gelangten ers ten Ge rmanen . W ä h r e n d im 
Zusammenhang mit den R ö m e r n das Buch hei den 
gu t erforschten, sehenswürdigen Denkmälern Nieder-
österreichs innehäl t , t r i t t es an der quadischen Seite 
nach Mähren u n d auch in die Slowakei h inüber , 
— diese Weise der E r ö r t e r u n g ist ganz bis zum 
9. J h . charakter is t isch. 
Von der Völkerwanderungszei t an wird das B u c h 
wirklich packend , man ha t d a s Gefühl , daß der Ver-
fasser »heimgekommen ist« (S. 53 — 106). Dieser Teil 
bildet nicht n u r eine e rneute Mit te i lung der schönen 
und be rühmten niederösterreichischen Funde , son-
dern en thä l t auch fachlich beach tenswer te Nov i t ä t en . 
So z. B. im Zusammenhang m i t den drei Bestat t ungen 
erör ter ten, b e r ü h m t e n »Fürs tengräbern« von Un te r -
s iebenbrunn, übe r die er in Österreich zum ersten-
mal ausspr icht , daß sie n icht von «len »Goten« auf 
uns geblieben sind, — ihre os tgermanische oder ala-
nische Bes t immung ist ebenso zu t re f fend , wie ihre 
Neuda t i e rung auf die J a h r e u m 420/430. Viel reeller 
als die f rühe ren Bearbe i tungen ist die W e r t u n g der 
Hunnen , obwohl, eine gewisse At t i l a -Präva lenz noch 
immer wahrgenommen werden k a n n . I n der Archäolo-
gie der der Hunnenze i t fo lgenden J a h r z e h n t e k n ü p f t 
sich der Verfasser wieder an Mähren an (ausführl iche 
Beschreibung des F ü r s t e n g r a b f u n d e s von Blucina), 
dasselbe wiederholt , sich bei der E rö r t e rung de r 
Langobardenzei t . Bei den le tz te ren wissen wir n icht , 
ob dies begründe t oder nütz l ich sei? Denn es s t i m m t 
zwar zu, daß der in der nahen Vergangenhei t bei L a a 
a n der T h a y a erschlossene »Königsgrabhügel« sich in 
der T a t an das Hüge lgrab von 7лиап k n ü p f t (zwar 
die zwei Grabhügel ü b e r h a u p t langobardenzei t l ich 
s ind?) , die übrigen langobardischen G r a b f u n d e knüp-
fen sich aber an Pannonién an und auch hier vor 
allem a n die ungarischen F u n d e . Übr igens haben die 
his tor ischen und archäologischen For schungen der 
nahen Vergangenhei t das f rühe r als Grenzstein 
be t r ach t e t e J a h r 526 aus (1er Geschichte der lango-
bardischen W a n d e r u n g gestr ichen u n d d a r ü b e r kann 
schon lange Zeit keine Rede sein, daß »Pannonién«, 
selbst d e m Namen nach auch eine ostrogotische 
Prov inz gewesen wäre, die Grenzen des i tal ischen 
ostrogot ische Staa tes h a b e n sieh im 6. J h . n icht 
nördlich der D r a u ers t reckt . 
Die Awaren erreichten u n t e r der e indrucksvollen 
B e n e n n u n g : »Panzerreiter u n d Zopfträger« den Wie-
nerwald (S. 8 9 - 94), es f r a g t sich aber bloß, wann ? 
Was der Verfasser nach den österreichischen Theorien 
der l e tz te ren J a h r e als »Frühawaren« vor 650 e rör te r t , 
insbesondere vor führ t , sind durchwegs F u n d e aus 
der Zeit nach 650. Sonderbar ist der »bayerische« 
Abstecher (S. 95 — 106), da die K a r t e 8 d iesmal dio 
bayer ischen Siedlungen Oberösterreichs u n d die awa-
rischen in Niederösterreich der ef fekt iven Lage des 
7 — 8. J h . entsprechend dars te l l t , sowie gleichzeitig 
die bayer ischen Denkmäle r vor der Karol ingerzei t 
nicht m i t den österreichischen, sondern in Bayern 
zum Vorschein gekommenen Funden i l lustr ier t . I m 
kurzen, jedoch umso in teressanteren Abschn i t t übe r 
die Karol ingerzei t (S. 107—113) wird d e m einzigen 
F u n d a u s Ungarn , dem Cundpald-Kelch von Pető-
háza P l a t z e ingeräumt . E s wäre das »Cadaloch-Grab« 
von Tra i smauer eine archäologische Sensat ion, wenn 
wir e twas näheres da rüber e r fahren könn ten , was fü r 
Beweise d a f ü r sprechen, d a ß die St. Mar t inski rche 
schon im J a h r e 802 exist iert h a t ? 
U n d w e n n der Verfasser schon im Fal le der Ger-
manen h ä u f i g nach Mähren geblickt ha t , so ist es 
vers tändl ich , daß es sich im umfangre ichen slawischen 
Abschni t t (S. 1 13 — 144) zumindes t in der H ä l f t e von 
ihnen, u m die dort igen Forschungen und F u n d e han-
delt, wie auch die I l lus t ra t ionen zur H ä l f t e von dor t 
s t a m m e n . I m Gebiet Österreichs ist die Befes t igung 
und Ki rche von T h u n a u an der K a m p n e u u n d Auf-
sehen er regend, m a n m u ß aber darüber in Zweifel 
sein, d a ß die Slawen i rgendwann Holz-Erde-Mauern 
so gebau t hä t t en , wie sich diese die zeichnerische 
Rekons t ruk t i on an der S. 138 vorstellt . 
Von den in den le tz teren J a h r z e h n t e n erschienenen 
archäologischen Arbei ten befaßt sich dieses Buch das 
ers temal m i t den Ungarn mi t der Über sch r i f t : »Und 
wieder R e i t e r aus dem Osten« (S. 145—149). Die 
K a r t e n 12 — 14 Versuchen auf die J a h r e 899 — 907, 
9 0 8 - 9 2 6 , 933—955 zergliedert die westl ichen Streif-
züge der U n g a r n darzustel len. Leider e twas mangel-
ha f t , so k o m m t z. B. Hispanien nicht vor u n d von 
ihrem A u f t r i t t gegen Byzanz erwähnen sie n u r das 
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J a h r 943. Wicht ig ist es, daß hier z u m erstemal aus 
d e m Material des Burgenländischen Landesmuseums 
(leider ohne Angahe des Fundor tes ) ungarische 
F u n d e des 10 — 11. J h . : leierförmige Schnallen, Arm-
ringe mit Tierkopf, to rd ie r te r Hals r ing und Finger-
ring, ha lbmondförmiger Anhänger vorgeführ t werden. 
Ähnliche könn ten abe r nicht nu r in Burgenland, 
sondern aucli im eigentl ichen Niederösterreich gefun-
den werden : ein Armr ingpaa r mi t Tierkopf , ungarische 
Pfei lspi tzen sind im Museum C a r n u n t i n u m aus-
gestellt . Die f r ü h e ungarische Siedlungsgrenze k a n n 
also k a u m wie an den K a r t e n 13 — 14 gezogen werden. 
D a ß auch der ausgezeichnete Verfasser die östliche 
R e i t e r k a m p f a r t der nomadischen Lebensweise gleich-
se tz t , können wir n u r bedauern, doch haben wir uns 
da ran schon gewöhnt . 
Der von Br igi t te Vacha geschriebene Teil: Spuren-
suche ist eine interessante , kleine Zusammenfassung 
über die österreichischen Amateurarchäologen, die 
modernen Ausgrabungen und Res taur ie rungen . Zu-
sammenfassend k a n n festgestellt werden , daß das 
wirklich schön ausges t a t t e t e Ruch n ich t nu r fü r das 
Pub l ikum packend ist, sondern auch die Fachkreise , 
die auf die neuesten Forschungen Niederösterreichs 
neugierig sind, das Buch mit Gewinn lesen werden . 
I. Hóna 
J . Werner : Der Schatzfund von Vrap in Albanien 
Beiträge zur Archäologie der Awarenzei t im mi t t l e ren 
Donauraum, mi t e inem Anhang von P. Stadler. 
Studien zur Archäologie der Awaren 2. Denkmal -
schrif ten Bd . 184. Wien 1986. S. 86., Abb. 20., Taf . 
32., K a r t e 6. 
Auf die von V r a p in Luft l inie 115 km e n t f e r n t 
liegende Or t schaf t Krseke wird der F u n d o r t jenes 
neueren Schatzes lokalisiert, der 1981 a m Aukt ions-
haus-Sotheby z u m Ankauf angeboten wurde und der 
die Aufmerksamke i t von neuem auf den in Vrap 1901 
gefundenen, ähnl iehen, eigenartig zusammengese tz ten 
Scha tz fund lenkte . Von der E c h t h e i t des 1894 wahr-
scheinlich in E r seke gefundenen Schatzes ha t sich 
J . Werner auch persönlich überzeugt und u m die 
Gelegenheit ergre i f t von den beiden Soha tz funden 
gemeinsam eine schon neuere moderne Bea rbe i tung 
zu präsent ieren u n d der Versuch, sie auch historisch 
zu interpret ieren. Sein Buch teilt sich in zwei große 
Abschni t te . Tm ers ten Kapi te l beschreibt er die 
Topographie und die Fundgeschich te sowie den 
Fundbes t and des F u n d o r t e s Vrap, u n d nach Bes t im-
m u n g der chronologischen Anha l t spunk te der F u n d -
komplexe schließt er es mi t der historischen In te r -
pre ta t ion ab . I m zweiten Teil be faß t er sich mi t de r 
archäologischen Un te r suchung der Bronzegüsse von 
V r a p und Erseke bzw. der sog. Grei fen-Ranken-
Gruppe, angefangen vom S tand de r Forschung übe r 
die Analyse der einzelnen Ziermot ive bis hin zur 
W e r k s t a t t des Kaganhofes . A m E n d e faßt er die 
Ergebnisse kurz zusammen. 
Die chronologischen A n h a l t s p u n k t e der beiden 
Fundkomplexe sind die Silberteller von Erseke mi t 
den Kontro l l s tempeln des Kaise rs Constans I I . aus 
den J a h r e n 641—651 bzw. 659 — 663, der Kontro l l -
s tempel des Silberkesseins von V r a p aus dem 6. J h . 
bzw. die N e n n u n g des 647 ze r s tö r t en Bis tums von 
Zypern auf einem Goldkelch. Aufg rund all dessen 
ist — laut ,T. Werner — als t e r m i n u s post q u e m des 
f rühes ten Ze i tpunk tes des Verbergens das J a h r 659 
d . Z. zu nehmen . Die beschädigte Schüssel u n d die 
si lbernen Gür te lgarn i tu r von Er seke wurden im 
British Museum einer Metal lanalyse unterzogen und 
nachgewiesen, daß in beiden der Bleianteil a b n o r m a l 
hoch ist. Da raus schloß J . W e r n e r , daß die s i lberne 
Gür te lgarn i tur aus eingeschmolzenen byzantinischen 
Silbergefäßen hergestell t wurde , diese Metal lgefäße 
also im Falle beider Schätzen als »Rohmaterial« gedien t 
haben. F ü r diese Annahme liegen im Vraper Schatz 
auch konkre te Beweise vor (z. B. Goldbarren, tor-
dierte Golddrahts tücke , Goldblechplät tehen) doch 
können auch die Fehlgüsse von Gürte lgarni tur te i len 
bzw. die ha lbfer t igen Gold blech r iemenzungen (Teile 
des Pferdegeschirrs) als solchc a u f g e f a ß t werden. Aus 
der Tatsache, daß die Gür te lgarn i tur te i le ausschließ-
lieh aus Silber und Gold gefe r t ig t wurden, schl ießt 
er hingegen, daß »der Auf t r aggebe r und Besi tzer 
dieser Ob jek te eine ranghohe Persönlichkei t aus dem 
Verbrei tungsgebiet tier Gre i fen-Ranken-Gruppe gewe-
sen sein muß , wobei nach der S t r u k t u r der awar ischen 
Her r scha f t n u r ein Kagan in F r a g e kommt« (S. 16). 
Zur F r a g e wie diese K a g a n s c h ä t z e in das l ient ige 
Gebiet Albaniens gelangen konn ten , ha t J . W e r n e r 
folgenden Vorschlag. E n d e der 70er Jah re des 7. J h . 
e rnenn t der awarische K a g a n den Sohn des nach 
Pannonién f lüch tenden K u v r a t K u b e r , zum Archon 
der in der U m g e b u n g von S i r m i u m lebenden, in den 
J a h r e n 615 — 620 aus dem Nord- I l ly r ieum u n d Thra -
kien nach Pannonién übergesiedelten, spä t an t iken 
(griechischen) E inwohnerschaf t . Diese Völkerschaf t die 
nach ih rem Wohnsi tz Sermesianoi genannt wird , 
überredet K u b e r und sein bulgarisches Gefolge nach 
ihrem ursprüngl ichen Wohngeb ie t zurückzukehren . 
K u b e r u n d sein Volk ver läßt also das Ter r i to r ium der 
Awaren, der K a g a n jedoch fo lg t ihnen und sie t r e f f en 
in fünf oder sechs Schlachten aufe inander . L a u t 
J . Werner e rbeu te t Kuber im Ver laufe dieser Schlach-
ten einen Teil der Schätze des awarischen K a g a n s 
(seiner Meinung nach nämlich die ist auch meine 
Ansicht — bildeten die Schä tze von Erseke und 
Vrap ursprüngl ich einen Komplex) und ge langt mit 
ihnen auf der Via Egna t i a bis Keramesios Kampos , 
wo er und die Seinen sich niederlassen, da s ie ihr 
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ursprüngl iches Ziel Saloniki n ich t erreichen können . 
Die le tz te Angabe über die Bulgaren K u b e r s und 
die Sermesianoi s t a m m t aus d e m J a h r e 084. Die 
un te r byzant in ischem Ein f luß s tehende a u t o c h t h o n e 
Bevölkerung ihres Wohngebietes , die Vor fah ren der 
Skipetaren schufen im 7 — 8. J h . eine eigenart ige 
K u l t u r g r u p p e , die sog. K o m a n - K u l t u r . 
Aus dieser historischen In t e rp re t a t i on folgend 
waren also — laut J . Werne r — bereits im le tz ten 
Dr i t te l des 7. J h . gegossene, gre i f rankenverz ier te 
Edel meta 11 besehläge f ü r die Gür t elgarnit u r des Ka -
gans charakter is t i sch. E r ü b e r p r ü f t deshalb die zur 
chronologischen Einte i lung (les awarischen 11 inter-
lassenschaf tsmater ia ls der mi t t le ren Donaugegend 
bes tehenden Meinungen, insbesondere die Da t i e ru n g 
der Gräber der awarischen Oberschicht des 7. J h . 
(Kunágo ta , Bocsa, Szentendre, Ozora-Tót ipuszta , 
K u n b á b o n y usw.) und ist der Meinung, »daß die mi t 
dem G r a b f u n d von Malaja Pereäcepina gleichzeitigen 
awarischen Fürs ten - bzw. Kagang räbe r vor oder 
spä tes tens u m die Mitte des 7. J a h r h u n d e r t s zu 
da t ie ren sind . . . Nach den bisherigen Vorste l lungen 
der ungar ischen Forschung, die sich wohl k a u m auf-
rech te rha l t en lassen, m ü ß t e n sie, wie die ganze 
Gre i fen-Ranken-Gruppe , jünger als Bünas »fester 
Horizont« von Gräbern mit Goldplä t tchen-Obol i aus 
den »letzten Jah rzehn ten des 7. J a h r h u n d e r t s bis 
700« u n d jünger als der G r a b f u n d von Ozora-Tóti-
pusz ta ( terminus post quem 668/673) sein und dement -
sprechend in das 8. J a h r h u n d e r t gehören« (S. 30). 
Hie rnach un te rwi r f t der Verfasser in mehre ren 
Abschn i t t en einzelne Elemente der awarischen Gürtel-
garni tur te i le der beiden albanischen Scha tz funde einer 
ausführ l ichen Analyse. Zahlreiche in teressante tech-
nische u n d stil istische Beobachtungen bereichern 
diese Abschni t te , die zu lesen auch in Z u k u n f t von 
Vorteil sein wird, jedoch gerä t der Verfasser schon 
zu Beginn der Teilanaiysen in Widerspruch zu seinen 
f rühe r dargelegten Ansichten. Kür einen solchen 
Widerspruch erachte ich z. B. die A n f ü h r u n g der im 
siebenbürgischen Someseni (Koiozsvár-Szamosfalva) , 
in e inem Hüge lgrab mi t B r a n d r i t u s zum Vorschein 
gekommenen, zu den Besehlägen von Er seke eine 
wirklich gute Paral lele bi ldenden silbernen Gürtel-
beschläge. Über die Da t ie rung dieser Gür te lga rn i tu r 
geht er nämlich großzügig hinweg, obwohl sie vom 
Ges ich tspunkt der historischen In t e rp r e t a t i on der 
a lbanischen Schätze wirklich n ich t unwesent l ich ist . 
Denn der G r a b f u n d wird von d e m Herausgeber auf die 
zweite H ä l f t e oder das Ende des 8. J h . da t i e r t (M. 
Macrea: Dacia 2 (1958) 351—370) was auch die 
Da t i e rung des wei teren Kreises dieses Grabfundes , 
der übrigen F u n d o r t e der Nusfa leu (Szilágynagyfalu) 
Gruppe u n t e r m a u e r t (M. Cornsa: Dacia 3 (1959) 
525 — 534.; I . Bona in: Erdé ly tö r t éne t e I . B u d a p e s t 
1986. 1 S 5 - 1 8 7 ) . Ebenfal ls von E n d e des 8. J h . 
s t a m m t die einzige massive, aus Gold gefer t ig te , 
kleine Riemenzunge aus Mátészalka, die er zwar 
selber in der A n m e r k u n g a n f ü h r t , wenn wir jedoch 
hinzurechnen, daß ge rade zu dieser Zeit die Zahl 
jener Gür te lgarn i tu ren in bedeutendem Maße zun immt , 
deren Beschläge ziemlich dick vergoldet oder verzinnt 
sind (um den E i n d r u c k eines Silberbeschlages zu 
erwecken), so zeichnet sich noch entschiedener eine 
solche Tendenz ab, wonach gegen Ende der awarischen 
Epoche doch ein wir t schaf t l icher Auf schwung seinen 
Anfang n i m m t , in dessen Folge m a n auch bei den 
Gür te lgarn i turen die Ede lmeta l l e von n e u e m anzu-
wenden beginnt . Der D a t i e ru n g J . W e r n e r s wider-
sprechen auch seine Beobachtungen , d a ß einige 
Beschläge des Vraper F u n d e s (Taf. 25, 14., 24.) sehr 
s t a rk abgenu tz t , ve rgebrauch t waren d. h. , daß sie 
über einen längeren Ze i t r aum getragen w o r d e n sein 
dü r f t en . In diesem Zusammenhang s t i m m t es wirk-
lich nachdenkl ich, daß die ausgezeichneten Paral lelen 
der massiven goldenen Griffschale aus V r a p gerade 
im Schatz von Nagyszentmiklós bzw. im Grabfund 
von A d a zu f inden s ind. V o m Schatz von Nagyszent-
miklós zwar wies I . B o n a unlängst nach , daß die 
Goldfeinheit seiner Gefäße mit der der zwischen 
610 — 685 im Byzant in ischen Reich gep räg t en Solidi 
übere ins t immt , der unters t r ichene B u c h s t a b e В 
(В) der griechischen Inschr i f ten auch schon unter 
Ju s t i n i anus I i . erscheint, im 8. J h . jedoch beson-
ders h äu f ig vorkommt , wie auch die s täbchenförmi-
gen, in Pa lme t t enve rz i e rung gefaßten Kreuze-Vari-
anten , der sich im 7. J h . verbre i tenden byzantini-
schen Kreuze sind, de ren Fo rmung jedoch ihre 
» A ussch ließ] ichkeit ans t rebende Be tonung zitieren 
eine eigenart ige Per iode der byzantinischen Geschichte 
und K u n s t : die Kreuze der Zeit der Bi lders türme-
rei (726 — 787)« (I. B o n a in: Magyarország tör ténete 
1. B u d a p e s t 1984. 345.), d. h. wir k ö n n e n die 
realle Zeit der Fe r t igung des Schatzes von Nagy-
szentmiklós auch auf ke inen f rüheren Z e i t p u n k t als 
das 8. J h . ansetzen. 
So sehr auch die analysierenden Dar legungen von 
J . Werne r bezüglich der Ziermotive an den Gürtel-
beschlägen des albanischen Schatzes, mi t der er die 
aus der ers ten Hä l f t e des 7. J h . s t a m m e n d e n Vor-
läufer zu beweisen versuch t , von Ideenfülle zeugen, 
wird seine Ansicht wonach die En t s t ehungsze i t der 
»Greifen-Ranken-Gruppe« auf die Mit te des 7. Jh . 
zu da t ie ren ist infolge der großen Zahl u n d chrono-
logischen Verbindungen der f rüh - und »mittel«- awa-
rischen G r a b f u n d e des Karpa t enbeckens n i c h t unter-
mauer t , wodurch indi rekt auch die Frühze i t igke i t 
der Gür te lgarn i tu ren von V r a p und Erseke bewiesen 
wäre . Meiner Ansicht nach ist es näherl iegender , wenn 
wir diese Scha tz funde in das 8. J h . da t i e ren und 
nicht an dio Geschichte des Wegganges von Kuber 
und der »Sermesianoi« b inden. I m Zusammenhang 
mit le tz teren t a u c h t übr igens auch eine schwer zu 
deutende F rage auf : W o m i t läßt es sieh erklären, 
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daß der Kagan anläßl ich des Feldzuges seine Schatz-
k a m m e r mit sich n i m m t ; und wenn er dies schon tu t , 
beispielsweise um die jenigen en tsprechend belohnen 
zu können , die sich im K a m p f besonders auszeichnen, 
wäre es dann nicht zweckmäßiger solche Auszeich-
nungen mi t sich zu f ü h r e n , die diesem Zweck hesser 
en tsprechen würden. V o m Charak te r her sind die 
a lbanischen Schätze — wie dies J . W e r n e r selbst 
be ton t — »Rohmaterial«, d. h. sie en tsprechen eher 
dem Zubehör einer m i t Edelmeta l l a rbei tenden 
Goldschmiede, auch w e n n diese wahrscheinl ich in 
der U m g e b u n g des K a g a n s (?) t ä t ig is t . Die R ä u b e r 
bemäch t ig t en sich also - meiner Me inung nach 
vie lmehr des Inven ta r s einer solchen »Schatzkammer« 
Hie rzu könn te es in d e r spä tawar ischen Periode z u 
jeder Zeit gekommen sein, am wahrscheinl ichs ten 
aber in jenen schicksalsschweren J a h r e n , als das 
awar ische Kagana t bere i t s seinem E n d e zuging und 
mit den Kämpfen gegen die äuße ren u n d inneren 
Fe inde beschäft igt w a r . 
Als Anhang des B u c h e s erschien die auf einer 
Ser ia t ionsunte rsuchunggründe te Arbe i t von P. Stadler , 
in der er zum gleichen Ergebnis k o m m t wie J . Werner : 
Die awarischen Beschläge der be iden Schatzfunde 
p lac ier t er in die Übergangsphase v o n der mit t leren 
zur spä t en Awarenzei t . Die Me thode seiner ver-
gleichenden Un te r suchung läßt a l lerdings manches 
zu wünschen übrig. So ha t z. B. der Greif auf d e m 
n a m h a f t e n Beschlag des Vraper Goldschatzes eine 
s t ehende Posi tur u n d vier Beine, v o n welchen zwei 
sp i ra l förmig r ankena r t ig ausgebildet s ind , die Paral -
lelen dagegen Stollen z u m Sprung bere i te Greifen in 
k a u e r n d e r Körperlage d a r , von denen n u r zwei Beine 
s i ch tba r sind. Diese zwei Typen k ö n n e n — meines 
E r a h t o n s nach - n i c h t mite inander verglichen wer-
den, selbst dann n ich t , wenn sie hei kleineren Merk-
malen — •/, B. sichelförmiger Flügel, Dars te l lung von 
zwei Ohren usw. -- gemeinsame Züge aufweisen. 
In a n d e r e n Fällen w ä h l t der Verfasser n u r die F o r m 
des Beschlages oder je ein Mot ive lement — z. B . 
die arkadénförmige Verzierung des Beschlagrah-
mens — als Grundlage des Vergleiches, er ve r füg t 
also ü b e r kein solches Kr i t e r i ensys tem, das man zur 
Analyse irgendeiner G a r n i t u r in n a c h Dringlichkeit 
fes tgelegter Reihenfolge exakt a n w e n d e n könnte. Bei 
seiner Da t i e rungsmethode aber vermisse ich eine 
Gesamtanalyse des jeweiligen Gürte lbeschlagtyps auf -
g r u n d seines Platzes innerhalb des Grabkomplexes 
und des Gräberfeldes sowie, seiner d u r c h die benach-
b a r t e n Gräber gegebenen chronologischen Lage. 
T ro t z meiner oben ausgeführ ten Vorbehal te stell t 
das B u c h von J . W e r n e r eine G r u n d a r b e i t dar, seine 
technologischen, s t i lkr i t ischen Un te r suchungen u n d 
Ergebnisse sind wer tbes t änd ig und deshalb können 
auch f ü r die spä t e r en Forschergenerat ionen von 
großen Nutzen sein. 
B. M. Szőke 
W . Pohl: Die Awaren . Ein S teppenvolk in Mit tel-
europa 567 — 822. n. Chr. München C. H . Becksche 
Ver lagsbuchhandlung, 529 S., 4. K a r t e . 
Schon seit langem vermissen wir eine ob jek t ive 
Zusammenfassung von hochwissenschaft l ichem Ni-
veau, die die Geschichte der Awaren , dieses die f r ü h -
mit telal ter l ichen Machtverhäl tn isse Mit te leuropas 
j ah rhunder t e l ang bes t immenden Volkes unvoreinge-
nommen in einer sich in den historischen, archäologi-
schen Quellen gründl ich ver t ie fenden Weise e rö r t e r t . 
Das Buch von W . Pohl half endlich diesem Mangel a b . 
Mit voller K e n n t n i s der mächt igen Li te ra tur der 
Epoche, in den philologischen F ragen ebenso, wie in 
den archäologischen, sprachwissenschaft l ichen, reli-
gionsgeschichtlichen usw. P rob lemen gut or ient ier t , 
schuf er m a ß h a l t e n d und dennoch mit zielsicherer 
Stel lungnahme, sich an die of t auch nat ional E m p f i n d -
lichkeit be rührenden Fragen annähe rnd , ein solches 
Werk , das f ü r die Gelehr tengenerat ionen, die die f r ü h -
mittelal terl iche Geschichte Mittel- und Südosteuropas 
forschen, noch lange Zeit eine vorbildliche Grund-
arbei t bleiben wi rd . E t w a s resigniert können wir fest-
stellen, daß diese Aufgabe n ich t von einem Ver t r e t e r 
der ungarischen Wissenschaft l ichkei t gelöst wurde , 
sondern von e inem jungen österreichischen Gelehrten, 
der mi t beneidenswerter Orient ier thei t , im Besitz der 
frischesten Forschungsergebnisse eine bis auf d e m 
heut igen Tag bearbe i te te Zusammenfassung all der-
jenigen Kenntnisse bietet , die m i t einer s te ts voll-
kommeneren E r k e n n u n g der Geschichte der Awaren 
und der mi t ihnen in Be rüh rung gekommenen Völker 
dienen kann. 
Das Werk ist in acht Abschni t t e gegliedert. Der 
erste Abschni t t gewähr t einen kurzen Überbl ick über 
die Quellen, Methoden und die Forschung . Der zweite 
Abschni t t f ü h r t die »Darsteller«, Byzanz und die 
Steppenvölker , innerhalb dieser vor allem die Awaren 
vor; be faß t sich eingehend mi t ihrer H e r k u n f t , m i t 
den unter dem N a m e n »awarisch« vereinten Völkern, 
sowie mit den his tor ischen Ereignissen, die der awari-
schen L a n d n a h m e unmi t t e lba r vorausgegangen sind 
bzw. mit der Ansiedlung der Awaren selbst im K a r -
pa tenbecken. Der d r i t t e Abschn i t t mi t dem Titel 
»Die neue Großmach t , 567 — 590« zeigt den P rozeß , 
wie sieh mi t der Eroberung Si rmiums das »Tor« von 
Byzanz vor den Awaren öf fne t u n d wie das awar ische 
Khagana t zu e inem s te ts unheimlicheren Gegner f ü r 
Byzanz wird. D e r Abschni t t schließt mit der Skiz-
zierung des f rühawarenze i t liehen, archäologischen 
Denkmalmate r ia l s . I m folgenden Teil werden wir 
mi t dem Verhäl tn is der Awaren und der Slawen, d e m 
Charakter der slawischen Feldzüge, dem »awarischen« 
Bild der Slawen u n d dem Slawisierungsprozeß des 
Balkans v e r t r a u t gemacht . Der Verfasser ist sehr 
maßha l tend , übe r t r e ib t nicht die Rolle der Awaren 
in der Frühgesch ich te der Slawen, doch wird diese 
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auch nicht un t e r schä t z t . Diesem folgend können wir 
im Abschni t t : »Die Balkankriege des Maurikios, 
592 - 602« über die ereignisreichen 10 J ah re lesen, 
als die Awaren sicli mi t den byzant inischen Hee ren 
messen, die e inmal vom begabten Fe ldher rn Pr iskos , 
ein anderesmal von Petros, dem unbeholfenen B r u d e r 
des Kaisers g e f ü h r t werden, bis sie schließlich von 
Pr iskos an der Theiß eine so schwere Nieder lage 
er l i t ten haben, die das K h a g a n a t z u m ers tenmal 
e rschüt te r t und seine Aufmerksamkei t in gesteigerte-
rem Maße nach dem Westen r i ch te t . Der sechste 
Abschni t t mit d e m Titel »Strukturen und Lebens-
formen des Awarenreiches« bietet übe r das Nomaden-
tum der Steppenrei tervölker , ihre Kampfme thode , das 
f rühawar ische K h a g a n a t , die Rolle der »Geschenke« 
und der awar ischen Diplomatie, das Wir t schaf t s -
leben, die Religion des awarischen K h a g a n a t s , 
schließlich über die awarisehe Ethnogenese und 
Sprache bzw. die nichtawarischen Hilfsvölker eine 
mit reichlicher Anwendung der wei t läuf igen L i t e r a tu r 
umrissene ausführ l iche In fo rmat ion . Der folgende 
Abschni t t f ü h r t dem Leser in die ebenfal ls bewegungs-
volle Eroignisgeschichte des 7. J h . ein, angefangen 
mit der Konsol idat ion zu Beginn des J a h r h u n d e r t s 
und der neuen Offensive auf dem Balkan, die mit der 
unglücklichen Belagerung Konstant inopels im J a h r e 
626 endet, setzt d a n n mit dem von Sat no ge füh r t en 
Aufs tand (dessen Zen t rum er nach Mähren versetzt) 
und mi t der kroa t i schen Ethnogenese (deren nicht-
slawische H e r k u n f t be ton t wird), f e rne r mi t der 
Rolle von Alciocus, K u v r a t , Kuher und Asparuch in 
der awarischen Geschichte for t , wird d a n n schließlich 
mi t der Schilderung der Änderung der awarischen 
Kul tu r abgeschlossen. Im Zusammenhang mit dem 
le tz teren n i m m t W . Pohl den S t a n d p u n k t ein, d a ß 
bei der Ände rung sowohl der mit te l - als auch der 
spät awarischen K u l t u r n ich t die Träger einer fer-
tigen K u l t u r e ingewander t sind und die »alten« 
Awaren ve rd räng t haben, sondern diese spezielle 
K u l t u r im K a r p a t e n b e c k e n an Ort und Stelle en ts tan-
den ist, die na tür l ich auch mi t den neuen I m m i g r a n t e n 
gekommene Kul tu re l emen te beeinflußt haben dür f t en , 
jedoch das awarisehe Reich ist dennoch ein awari-
selies Reich geblieben, »die Neuankömmlinge , woher 
auch immer sie k a m e n , paß ten sich seiner Tradi t ion 
an und w u r d e n Awaren, und n ich t umgekehrt« 
(S. 287). Der le tz te Abschni t t t r äg t den vielsagenden 
Titel : »Das J a h r h u n d e r t der Greifen«, in dem der Ver-
fasser zuerst die kul turel len Verhäl tnisse erör ter t , 
sodann sich m i t dem A u f b a u des awarischen Ver-
waltungswesens, der H e r k u n f t der verschiedenen 
awarischen W ü r d e n t r ä g e r , ihrer Funk t ion , schließlieh 
mi t dem Fal l der awarischen H e r r s c h a f t und dem 
weiteren Schicksal des Awaren tums be faß t , mi t dem 
letzteren aber ziemlich abgekürz t . 
Die Aufgabe des Rezensenten ist m i t kri t ischen 
Augen zu lesen u n d die Aufmerksamke i t der zukünf-
tigen Leser auf die eventuel len I r r t ü m e r u n d Fehler 
zu r ichten. I n diesem Fal le können wir aber weder 
zur Konzeption des Werkes , noch zu den einzelnen 
Teilfragen eine kritische B e m e r k u n g knüp fen . Der 
Aufhau des Buches ist p ropor t ion ie r t , dem R e i c h t u m 
der Quellen entsprechend gegliedert , die inneren 
chronologischen Grenzen w e r d e n bei den ta t säch l ich 
entscheidenden Ereignissen gezogen und auch die 
Erö r t e rung der sonstigen Gebie te des zeitgenössischen 
Lebens ist wei t läuf ig und e n t h ä l t ein jedes wesent-
liches Moment . Als einziger Einwurf ist bloß zu 
erheben, d a ß der Verfasser a u s de r so reichen F u n d -
grube der awarischen Kuns t n i c h t einmal einige Bild-
tafeln, zumindes t als Auslese, vo r füh r t (so h ä t t e er 
sielt vielleicht z. B. im Z u s a m m e n h a n g mi t d e m 
Schatz von Nagyszent miklós n i c h t auf das T i t e lb la t t 
des Buches von Wolf ram b e r u f e n müssen — das 
auch sowieso nieiit die au then t i s chs t e Quelle bi ldet) . 
Ferner die K a r t e 4, mit den awarenzei t liehen F u n d -
or ten des Karpa tenbeekens w i m m e l t von fa lschen 
Lokalisat ionen. Diese Kar t e m u ß hei einer ho f fen t -
lich neueren Auf lage unbed ing t n e u gezeichnet wer-
den. Ebenfal ls als kleinere B e m e r k u n g m ö c h t e ich 
erwähnen, d a ß die Gräberfe lder von Zalakomár und 
Zalaszabar-Borjúál lás-Insel n i c h t gleichaltrig s ind; 
das erstere e n t s t a n d in der e r s t en Hälfte des 9. J h . 
und wurde bis zur Mitte des J a h r h u n d e r t s belegt , 
während das le tz te ist das Gräber fe ld einer in der 
zweiten H ä l f t e des 9. J h . e r b a u t e n Holzkirche und 
eines Herrenhofes (S. 326). D a s Buch von W . Pohl 
können wir alier — wie ich s chon einleitend e r w ä h n t 
habe fü r eine langvermißte Grundarbe i t ha l t en , 
deren besonderer Wer t dar in l iegt , daß sie sich d e m 
Thema mit keinerlei P räkonzep t ion annähe r t , die 
einzelnen Tei l f ragen vielseitig umgeh t und der Ver-
fasser von den verschiedenen Ansichten s te t s auf 
seinen nüch te rnen Verstand hö rend , die Wahrsche in-
lichste auswähl t . Diese m a ß h a l t e n d e krit ische An-
schauung charakter is ier t bis z u m Schluß die Arbe i t , 
was die Aufgabe des Rezensen ten zwar e r schwer t , 
jedoch auch mi t Freude er fü l l t . Ich kann nu r w ä r m -
stens proponieren, daß wenn es sieh hierzu eine 
Möglichkeit b ie te t , auch d e m weiteren ungar i schen 
Leserkreis die Gelegenheit zu geben auch in ungar i -
scher Sprache zu dein re ichen Wissensgut dieses 
Buches h e r a n k o m m e n zu k ö n n e n , u m sich endl ich 
aus dieser ob jek t iven Zusammenfassung übe r die 
Tugenden u n d Fehler des gesehichtsformendon 
Volkes seiner H e i m a t zurech tzuf inden . 
B. M. Szőke 
Welt der Slawen. Geschichte, Gesellschaft, K u l t u r . 
(Hrsg.) J . H e r r m a n n , Leipzig- J e n a Berlin U r a n i a 
Verlag 1986. 328 S., 350 A b b . 
»Die E n t s t e h u n g slawischer Völker ist ohne die 
Tradi t ion und Geschichte E u r o p a s im Al te r tum u n d 
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f rühen Mittelal ter nicht denkbar ; ebenso wenig g ib t 
es seit dem f r ü h e n Mit telal ter abe r eine europäische 
Geschichte ohne die slawischen Völker« — schre ib t 
in seinem Vorwort ,T. H e r r m a n n , der Herausgeber 
des Bandes, was er auch als Mot to des Sammel-
bandes hervorgehoben h ä t t e können . I m Sinne dieses 
Gedankens ersuchte er 20 n a m h a f t e Forscher Mit tel- , 
Ost- und Südosteuropas , u m d u r c h E r ö r t e r u n g d e r -
besonders im f rühen Mit telal ter gespielten — histori-
schen Rolle, der archäologischen und kul ture l len 
Nachlassenschaf t der slawischen Bevölkerung d a s 
historische Tableau ihrer H e i m a t zu zeichnen, d a s 
in dieser F o r m zuerst »den Bei t rag und die S te l lung 
von S t ä m m e n und Völkerschaf ten , die s lawische 
Sprachen u n d Dialekte rede ten , zur Ü b e r w i n d u n g 
der Agonie der Ant ike und zur E r n e u e r u n g E u r o p a s 
in der Feuda lo rdnung mit seinen Völkern im Mittel-
alter« v o r f ü h r t . Zu den Lesern des Werkes ersach er 
vor allem die weitere Öffent l ichkei t aus, desha lb 
wurde es in lesbarem Stil geschrieben, sowie der 
Text mi t sehenswerten F a r b b i l d e r n und Fo tos reich-
lich i l lustr iert . Zuliebe des erzielten Lesekreises 
beschränken sich die einzelnen Abhand lungen auf 
die E r ö r t e r u n g des wicht igs ten historischen und 
archäologischen Ta tsachenmater ia l s , auf die gewon-
nenen Ergebnisse u n d t r a c h t e t e n nicht den N a c h -
druck auf die noch ungelösten Prob leme zu legen. 
Diesem U m s t a n d ist zu v e r d a n k e n , daß sich ein 
weites Feld geboten ha t , lim die Angaben der Theor ien 
ihrer eigenen »nationalen« Geschichtsschreibung und 
ihrer Archäologie entsprechend zu in terpre t ieren bzw. 
die in diese nicht h ineinpassenden Tatsachen zu ver-
schweigen und auch auf diesem Wege ihre na t iona le 
Größe, die Ur tüml ichkei t ihrer S taa t l ichkei t zu popu-
larisieren. 
In den ersten drei Abschn i t t en umre iß t J . H e r r -
m a n n die Geschichte der slawischen Völker von den 
indoeuropäischen Anfängen u n d der U r h e i m a t an 
bis zur E n t s t e h u n g der S t a m m e s s t a a t e n des 9— 10. 
J h . Fü r seine slawophile Hinstellung ist aber cha rak -
teristisch, daß die in der Geschichte des S l awen tums 
eine bes t immende Rolle spielenden Awaren bloß als 
»ein donauländischer U n r u h e h e r d von europäischer 
Bedeutung« in einem kurzen Un te r abschn i t t vor-
kommen, als solche, die im ausgehenden 6. J h . die 
letzte S tammesmigra t ion hervorgerufen haben, jedoch 
ist über ihre hierbei gespielte Rolle kaum die R e d e . 
Bloß aus indi rekten Hinweisen können wir dies ver-
muten. A n der K a r t e über die slawischen Siedlungs-
gebiete des 7. J h . (S. 44) ist z. B . an der Stelle des 
awarischen Stammesgebietes bloß ein Fragezeichen ( ! ) 
zu sehen. 
Abschni t t 4 mi t dem Titel : »Slawen, P ro tobu lgaren 
und das Volk der Bulgaren« ist die Arbei t von D . Ange-
lov und D . Ovcarov. In ihrer Studie können wir 
eine kor rek te In fo rmat ion übe r die Frühgesch ich te 
der Pro tobulgaren u n d der Südslawen, sowie der 
Gesta l tung des bulgarischen Volkes lesen. Die Beto-
nung ,1er bulgarischen H e r k u n f t des Scha tzes von 
Nagyszentmik lós ist aber unbegründe t , wie auch die 
so großzügige Ausdehnung des Transdanubischen 
Bulgarien, die die K a r t e an der S. 57 en thä l t , über-
trieben . 
A b s c h n i t t 5 en thä l t d ie gemeinsame S tud ie von 
B. Babic, J . BeloSevic, S. Frcegovic-Pavlovic , P . Ko-
roSec u n d D . Minie über die Südslawen in Jugosla-
wien, im Abschni t t 6 s t a m m t aus der F e d e r von 
H . Fr ies inger die Zusammenfassung der f rühmi t t e l -
al terl ichen Geschichte de r Alpenslawen und der 
Bayern. Diese sind maßha l t ende , gut geschriebene, 
sämtl iche wesentliche In format ionen en tha l t ende 
Abschni t te . Bei weitem l ä ß t sich dies n icht übe r die 
Arbeit von M. Comsa sagen. Schon ihr Ti te l ist viel-
sagend: R o m a n e n — W a l a c h e n — R u m ä n e n . Das im 
Geist de r dakoru i dänischen K o n t i n u i t ä t en t s t andene 
Werk s c h e u t im Interesse des Beweises der alt-
rumänischen Präsenz n ich t einmal davor zurück , die 
gepidische u n d slawische K e r a m i k eine auf dakisch-
rumänische Tradit ion zurückgrei fende (S. 128) bzw. 
rumänische (S. 138) K e r a m i k zu nennen und an der 
die Verhä l tn i s se des 9 — 10. J h . dars te l lenden K a r t e 
werden d a s ganze heut ige Gebiet R u m ä n i e n s als Ver-
bre i tungsgebie t der a l t rumänischen K u l t u r von 
dakisch-römischer Trad i t ion dargestellt , die bulga-
rische Ans ied lung um Alba Ju l i a (Gyulafehérvár) mit 
der Beze ichnung »Zone m i t politischen Einflüssen« 
versehen bzw. die nördl ich von der U n t e r e n Donau 
und in de r Dobrudseha vorf indbaren bulgarischen 
Denkmäle r als alt rumänische K u l t u r mösischen 
Ursp runges genannt (S. 139). 
A b s c h n i t t 8 mi t d e m Titel : »Slawen, Awaren, 
Ungarn« ist die Arbeit von I. Erdélyi . Obwohl er 
die Möglichkei t gehabt h ä t t e , die Beziehungen zwi-
schen dein f rühawar i schen K h a g a n a t und den ver-
schiedenen slawischen S t ä m m e n aus führ l i cher zu 
analysieren, verzichtet er bedauerlicherweise darauf 
und sch i lder t s ta t t dessen die gesellschaftl ichen, wirt-
schaf t l ichen Verhältnisse des Khaganats , jedoch ziem-
lich oberf lächl ich , nur im allgemeinen. So werden von 
ihm z. B . n icht einmal die wichtigeren fürs t l ichen 
G r a b f u n d e (z. B. K u n b á b o n y a , Bócsa, Iga r usw.) 
e rwähn t , die eigenart igen awarischen Bes ta t tungs-
sit ten e r ö r t e r t , spricht h ingegen ausführ l ich über ihre 
Sied lungs Verhältnisse, Häuser , J u r t e n u n d ihr Hand-
werk, ü b e r lau ter solche Dinge , die uns k o n k r e t kaum 
bekann t s ind . Sehr oberf lächl ich wird die Geschichte 
von Mosaburg/Zalavár zu r Zeit des P r ib ina und Kocel 
bekanntgegeben . (Bezeichnenderweise wird von ihm 
der N a m e von Mosaburg gar nicht e r w ä h n t , setzt 
z. B. d e n hiesigen Aufen tha l t von Method und 
K o n s t a n t i n auf die Zeit Pr ibinas , spr icht gar n icht 
über die bes t immende Rol le des Kocel bei dem Erfolg 
der s lawischen Mission, akzep t ie r t die fa lsche Holz-
k i rchenrekons t ruk t ion von Zalavár-Récéskút und 
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hierbei b e r u f t er sieh auf eine solche Arbei t , die 
gerade die Unmögl ichkei t dieser beweist usw.) 
Schließlieh ist auch der Abschni t ts te i l übe r die 
Ungarn dispropor t ionier t und leider ver t r i t t er auch 
hier einige fa lsche Ansichten, wie z. B. d a ß das 
Erlöschen des Großmähr ischen Reiches durch die 
Selilacht auf d e m Marchfeld verursach t worden wäre 
(was noch d a d u r c h gesteigert wird, daß er sich auf 
die d i le t tante Arbe i t von S. To ru beruf t ) , oder d a ß 
das Gräberfeld von Hal imba slawisch wäre und die S-
Ringe für die slawische K u l t u r charakter is t i sch seien. 
Im Abschn i t t 9 erörter t B. Chropovsky sehr aus-
führl ieh die Geschichte des Groß mährischen Reiches . 
Seine B e h a u p t u n g , daß die slawischen S t ä m m e 
Transdanubiens (?) zur Swatopluks Zeit eine ku rze 
Zeit lang zu Großmähren gehört hä t t en , ist abe r ein 
I r r t u m (s. d a r ü b e r richtig I. Bóna: Mi t tArch lns t 14 
(1985) 1 4 9 - 1 6 0 ) . Daß zu Beginn der J a h r e 880: 
»Nach erfolgreichem Kampf gegen die Bulgaren (??) 
schloß er seinem Reich das ganze obere und mi t t l e re 
Theißgebiet an« (S. 167) ist eine Behaup tung des 
Verfassers, die wede r historische, noch archäologische 
Beweise u n t e r m a u e r n . Ebenso ungeschichtlich ist 
z. 15. seine Aussage: »diese ausgedehnte S taa t s -
format ion von der E lbe bis zur Theiß und vom 
Weichseloberlauf bis zur D r a u ( ! ! ) spielte eine 
positive Rolle gegen die Expans ion der Feuda lher ren 
des os t f ränkisch-deutschen Reiches« (S. 168), da ja 
gerade das l e t z te re sowohl gesellschaftlich, wie auch 
wir tschaf t l ich eine entwickeltere F o r m zeigt. Bedauer -
licherweise ist, d a ß fü r die E r ö r t e r u n g der f r ü h e r e n 
Verhältnisse des 6 - 8. J h . schon kein Pla tz übrig-
blieb, denn so k o n n t e n die spätawar ischen Vorläufer 
der großmähr isehen K u l t u r nicht mehr vorgeführ t 
werden, die doch in der Ges ta l tung dieser K u l t u r 
eine bes t immende Rolle gespielt haben . 
Tin Abschni t t 10 befassen sich V. L. Jan in , V. V. 
Sedov und P. 1*. Tolocko mi t den östlichen Slawen 
u n d führen die E n t s t e h u n g der Kiewer R u s vor . 
E i n propor t ionier ter , gut ve r f aß t e r Abschni t t , als 
Mangel könnte m a n vielleicht nu r soviel e rwähnen , 
daß der A b s c h n i t t keine mehreren Abbi ldungen 
en thä l t , insbesondere fehlt die Vor füh rung des Denk-
malmater ia ls de r f rühslawischen Zeitperiode. Das-
selbe läßt sich a u c h über den Abschni t t von V. P . 
Darkevic und S. A. P le tneva sagen, in dem sie übe r 
die Beziehungen der Ostslawen, der S teppenvölker 
und der Araber ber ichten. 
I m Abschni t t 12 gibt W . Honsel über die Polen 
u n d den Staa t de r I ' iasten eine gu te Zusammenfas-
sung, sodanri fo lg t von .T. H e r r m a n n und K . W . 
S t ruve mit d e m Ti te l : »Die Nordwests lawen zwischen 
Germanen und Deutschen« eine ausgeglichen g u t e 
Abhand lung ü b e r die slawischen S t ä m m e der D D R . 
Z u m Schluß e r ö r t e r t die Studie : »Die Besinnung der 
Slawen auf ihre Geschichte« von C. Grau die H a u p t -
s ta t ionen des E r w a c h e n s ihres Nat iona lbewußtse ins . 
Zusammenfassend kann gesagt werden: das edle 
Ziel, die wei tere Öffent l ichkei t mit der in der Ge-
schichte E u r o p a s gespielten Rolle der slawischen 
Völker bekann tzumachen , w a r im Grunde genommen 
ein r ichtiger und guter Gedanke , doch k o n n t e dies 
infolge der eigenartigen Gesch ich tsbe t rach tung , der 
nat ionalen E ingenommenhe i t einiger aufgeforder te r 
Verfasser nicht mangelfrei verwirkl ich werden. Außer-
dem läß t sich leider bei f a s t allen Verfassern fest-
stellen, daß sie sich der E r ö r t e r u n g der wi r t scha f t -
lich-gesellschaftlichen Verhäl tn isse mit vulgar-mar-
xistischer Anschauung genäher t haben und desha lb 
sind diese Teile ziemlich g rau , schematisch, stellen-
weise auch noch unhistorisch ausgefallen. Tro tz all 
dieser Mangelhaf t igkei ten e n t s t a n d ein reiches und 
vielfarbiges Bild, dessen W e r t die I l lustrat ionen von 
hohem N i v e a u des Bandes noch mehr erhöhen, der 
Leser kann also trotz der Widersprüche übe r die 
historische Rolle, Kul tur der f rühmi t te la l te r l ichen 
slawischen Völker sich ein umfassendes Bild ver-
schaffen. All dies wäre abe r wahrscheinlich noch 
realler, wenn zumindes t je ein Abschni t t des Bandes 
auch noch übe r die zeitgenössischen Verhältnisse des 
Merowinger- u n d Karolingerreiches, Ostroms und der 
skandinavischen Völker be r i ch t e t hä t t e , so wie es 
z. B. in der Rela t ion der Ostslawen und der Nomaden-
völker der Fal l war . 
B. M. Szőke 
T. Hackens: Le monnayage Byzantin. Emission, 
usage, message. E. Oleff. Louvain— Le Neuve. 1984. 
SO S + I l lus t r . 
Tony Hackens faßt das wissenschaft l iche W e r k 
Leon Matagnes kurz zusammen , aus dem Anlaß , 
daß dieser seine wertvolle u n d an zahlreichen Or t en 
ausgestell te byzant inische S a m m l u n g der Univer s i t ä t 
von Louvain zum Geschenk m a c h t e . Das Buch stellt 
im Prinzip deren Aufa rbe i tung da r . Was es aber über 
die gewohnten Pub l ika t ionen h inaushebt , ist die 
Gemeinschaf t der Autoren , deren jedes einzelne 
Mitglied auch gesondert d u r c h sein Wirken b e k a n n t 
ist. Justin Mossay be tont in seiner kurzen histori-
scher Einle i tung, daß die F ragen der Münzgeschichte 
(Emission, Lhiisatz, Wer t , Münzabbi ldung) n ich t von 
der poli t ischen Geschichte zu t r e n n e n sind, sondern 
in engem Zusammenhang s tehen . Zur U n t e r m a u e r u n g 
dessen e rwähn t er die w o h l b e k a n n t e Drei te i lung des 
byzant inischen Reiches. Sich der allgemein ver-
brei te ten Meinung der N u m i s m a t i k e r anschl ießend, 
wonach »das Geld der Spiegel der wir t schaf t l ichen 
Lage« ist, e röf fnen die sich mit byzant inischen Münzen 
befassenden Sammler ihre Kol lek t ion mit einer P r ä -
gung Anas tas ius I . (491—518). E r f ü h r t die Namens -
liste und Regierungszei t der Ka i se r an, und a n h a n d 
von vier K a r t e n legt er die räuml iche und zeitl iche 
16* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 43, 1091 
242 HEUENSION KS 
A u s d e h n u n g des Reiches d a r , v o n de r s tu fenwe i sen 
L a n d e r o b e r u n g übe r das l a n g s a m e Z u s a m m e n s c h r u m p -
fen his hin z u m U n t e r g a n g . 
R ü c k g r a t des Bandes (auch u m f a n g m ä ß i g ) ist d ie 
S tud ie von Panayotis Yannopoulos. Besonders w i c h t i g 
die Ve rdeu t l i chung des Prozesses de r Geldemiss ion 
bzw. des K o m p e t e n b e r e i c h e s j ene r Personen u n d 
B e a m t e n , d ie auf die G e l d p r ä g u n g E i n f l u ß h a t t e n . 
Deta i l l ier t bis h i n u n t e r zu den S t ä d t e n b e h a n d e l t e r 
die Tä t igke i t der W e r k s t ä t t e n und u m r e i ß t a u c h den 
Ze i t r aum ihres Bes tehens bzw. W i r k e n s . K o n t i n u i e r -
lich wa ren lediglich j ene in K o n s t a n t i n o p e l u n d 
Saloniki t ä t i g . Die Bez i ehung zwischen M a c h t und 
Ge ldp rägung , neben der M ü n z a b b i l d u n g der Her r -
scher die Rolle der Mi t r egen ten , all d a s zeigt e r au f 
n e u n anschau l i chen Tafe ln . N e b e n d e m m o n e t ä r e n 
Sys tem des gleichzeit ig dreier le i versch iedene Münz-
a r t e n u m s e t z e n d e n Re iches g e h t e r auch auf W o r t -
un te r sch iede zwischen den P r ä g u n g e n , ihre U m r e c h -
n u n g ein, u n d zeigt a n h a n d einiger ze i tgenöss ischer 
E x e m p l a r e ihre wirkl iche K a u f k r a f t . Auch d a s fol-
gende K a p i t e l w u r d e v o n Y a n n o p o u l o s v e r f a ß t , 
worin er sich mi t den A u f s c h r i f t e n auf den M ü n z e n , 
d . Ii. also m i t der P r ü f u n g ih re r Rol le bei de r pol i t i -
schen P r o p a g a n d a beschä f t i g t . 
Der B e i t r a g von Jacqueline Lajontaine-Dosogne 
t r ä g t kuns th i s to r i s chen C h a r a k t e r . Auch d a s als 
Parallele herangezogene Mate r i a l ( Ikonen, W a n d -
bilder, Kodiz i , K u n s t s c h m i e d e g e g e n s t ä n d e ) ist so lcher 
A r t . Mit se iner Hilfe k a n n gu t ve r fo lg t w e r d e n , au f 
welche Wei se das anfäng l ich l ebensnahe Münzabb i ld 
e r s t a r r t , wie die Ikonograph ie en t sche idenden E i n f l u ß 
auf die Abb i ldungen gewinn t . 
I n U n g a r n be faß t sich e igent l ich n i e m a n d wirkl ich 
e rns tha f t m i t der byzan t in i schen G e l d p r ä g u n g — w a s 
sehr bedauer l i ch ist, obwohl es i m In teresse d e r in 
den A w a r e n g r ä h e r n g e f u n d e n e n Münzen, d ie a u s 
chronologischer Sicht von en t sche idende r B e d e u t u n g 
s ind, wünschenswer t und sogar e r forder l ich wäre . D ie 
kurzen , a b e r auf jede wicht ige F r a g e e ingehenden 
u n d reichlich mi t K a r t e n u n d Tafe ln ve r sehenen 
Be i t räge d e r Au to ren des von T o n y H a c k e n s redi-
gier ten B a n d e s we rden i len I n te ressen ten dieser 
Frage die Or ien t i e rung e r le ich te rn . 
M. Kőhegyi 
Österreichisches Städtebuch. 4. B a n d . Die Städte 
Niederösterreichs, 1. Teil . (Hrsg.) O. Pickl, Red . F . 
Goldmant i . Wien Ver lag d. Os te r re ichschen A k a d e m i e 
d . W . 1988. 438 S., 20 Grundr i s sze ichnungen , 1 K a r t e . 
Die von der Österre ichischen A k a d e m i e b e t r e u t e 
g roßange leg te Reihe stel l t f ü r die verg le ichende 
S tad tgeseh ich t e einen wicht igen A u s g a n g s p u n k t dar , 
ebenso wie d a s als Mus t e r d i e n e n d e D e u t s c h e S t ä d t e -
buch . Be re i t s sieben B ä n d e de r 19(iS b e g o n n e n e n 
Serie s ind e rsch ienen , d e r e n Er fo lg es u n t e r s t r e i c h t , 
d a ß f ü r e inze lne schon eine Zwe i t au f l age g e p l a n t is t . 
Den un te r sch i ed l i chs t en A n s p r ü c h e n g e r e c h t w e r d e n d 
f a ß t die E i n t e i l u n g der B ä n d e die D a t e n sehr viel-
fä l t iger F r a g e n k r e i s e bzw. die Bibl iograf ien de r j ene 
deta i l l ier t b e h a n d e l n d e n A u f a r b e i t u n g e n z u s a m m e n . 
So w e r d e n i m Zuge der in a lphabe t i s che r R e i h e n f o l g e 
g e o r d n e t e n O r t s b e s e h r e i b u n g e n zu 20 F r a g e n k r e i s e n 
D a t e n v e r m i t t e l t . D a r u n t e r wi rd beispielsweise f ü r 
jene, die s ieh m i t mi t t e l a l t e r l i che r S t a d t g e s c h i c h t e 
oder m i t Archäologie des Mi t t e l a l t e r s befassen , u n t e r 
2 a : au f d ie na tü r l i che Lage , u n t e r 3 a —h —c: au f 
urzei t l iche, römische und f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e F u n d e 
verwiesen, a u f mi t t e l a l t e r l i ehe D a t e n de r e r s t e n 
E r w ä h n u n g bzw. auf D a t e n von Siedlungen v o r de r 
E n t w i c k l u n g zu r S t a d t , Bu rgen usw.; 4 a — h —с: 
e n t h ä l t d ie w ich t ig s t en A n g a b e n f ü r die E n t w i c k l u n g 
zur S t a d t ; 5 a - b : mi t t e l a l t e r l i che T o p o g r a p h i e , 
b e d e u t e n d e r e B a u t e n — all diese D a t e n b i e t en e ine 
gu te O r i e n t i e r u n g s g r u n d l a g e u n d er le ichtern gleich-
zeit ig d e m Leser , sich in d e n ansons t en u n ü b e r s i c h t -
l ichen L i t e r a t u r a n g a b e n z u r e c h t z u f i n d e n . P u n k t 19 
he inha l t e t e ine Bibl iograf ie , die die v o m Ges ich ts -
p u n k t de r S t a d t g e s c h i c h t e wich t igs te L i t e r a t u r zu-
s a m m e n f a ß t . G a r a n t i e f ü r d a s fachl iche N i v e a u ist 
hier die g r o ß e Zahl de r a u s den ve r sch iedens ten 
Wissenschaf t szwe igen e inbezogenen For sche r . 
Die im A n h a n g des B a n d e s be ige füg ten S t ä d t e -
g rundr i s se w u r d e n m i t g e n a u e r E in t e i l ung de r E p o c h e n 
a n g e f e r t i g t ; lobenswer t , d a ß dies nicht in al len Fä l l en 
e inhei t l ich geschach , s o n d e r n die Gegebenhe i t en gu t 
a u s g e n u t z t w u r d e n , wo d ie lokalen A n g a b e n eine 
de ta i l l i e r te re E in t e i l ung e rmögl ichen (z. B. i m Fa l l e 
von B a d e n die U n t e r s c h e i d u n g von »bis z u m 13. 
Jh .« —»14. 18. Jh.«, sowie auf d e m G r u n d r i ß von 
E g g e n b u r g »bis Mi t t e 12. Jh .« — »zweite H ä l f t e des 
12. Jh .« — »13. —15. Jh .«) . Dies t r ä g t sehr wesen t l i ch 
zur V e r d e u t l i c h u n g de r t opograph i sch -h i s to r i s chen 
E n t w i c k l u n g de r S tad t bei . (Bedauer l ich a l le rd ings , 
d a ß zu r g le ichen Zeit die »öffent l ichen Gebäude« eine 
A r t A l lgeme inbeze i chnung erhie l ten , gleich in we lcher 
E p o c h e sie e r r i ch t e t w u r d e n !) W a s wir ve rmis sen , 
ist die E i n t r a g u n g der N a m e n (1er in den G r u n d r i s s e n 
e n t h a l t e n e n wich t igen G e b ä u d e , z. B. de r K i r c h e n 
(diese h ä t t e n hei der A n z a h l de r v o r h a n d e n e n Bilder 
auch n u m m e r i e r t auf e ine r gesonde r t en L i s t e P l a t z 
g e f u n d e n ) , ebenso wie die B e n e n n u n g de r S t r a ß e n 
u n d P l ä t z e , von denen n u r sehr wenige ve rze i chne t 
s ind . 
Don W e r t der vor l iegenden R e i h e e r h ö h t , d a ß in 
vielen F ä l l e n wicht ige D a t e n der b e h a n d e l t e n O r t e 
hier f ü r b r e i t e r e Kre i se de r F o r s c h u n g z u m e r s t en 
Mal au f gu t lokal is ierbare Weise pub l iz ie r t s ind . Auf 
den U m f a n g des v e r w e n d e t e n D a t e n m a t e r i a l s weis t 
die a u s 1286 Ti te ln b e s t e h e n d e z u s a m m e n f a s s e n d e 
B ib l iog ra f i e (S. 351 - 4 2 1 ) h in . 
I. Holl 
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M. D^browska: Kafle i piece kaflowe w Polsce do 
konca XVIII wieku. (Kacheln und Kache lö fen in 
Po len bis zum E n d e des 18. Jh . ) S tud ia i rnater ialy 
z his tor i i ku l tu ry mater ia l nej. T. L V I I I . Warszawa 
1987, 270 S., 100 Taf . 
I n erster Linie die Wahl der Gegens tände und 
der Publ ika t ionsumfang des Materials sind zu loben: 
Das publizierte Ofenkachelmater ia l re ich t nämlich 
vom 14. J h . bis zum E n d e des 18. J h . , andererse i ts 
werden in bedeu tendem U m f a n g auch lediglich frag-
menta r i sch erhal ten gebliebene T y p e n verwendet , 
womi t unsere K e n n t n i s über die damal ige Wi r t scha f t 
in g r o ß e m Maße bereichert wird. Die Autor in setzt 
sich in ihrem Buch die Lösung von zwei Problem-
kreisen zum Ziel: a) Fer t igungstechnologie , Dekora-
t ions themen der Kache ln und deren Var ia t ionen; 
b) Die funkt ionel le En twick lung von Ofenkachel und 
Ofen bei der Heiz- und Wärmeve rmi t t l ungsme thode . 
- Obwohl Vorarbei ten in bedeu tendem U m f a n g und 
zahlreiche Grabungsber ichte fü r die A u f a r b e i t u n g zur 
V e r f ü g u n g s tanden (besonders die Grabungen der 
vergangenen zwei Jahrzehn te ) , sind einige Haup t -
g r u p p e n des polnischen Materials noch hei wei tem 
nicht entsprechend publ izier t . (Denken wir hier z. B. 
nu r a n das Gebiet Slcsien, das in dieser Arbe i t nicht 
e n t h a l t e n ist.) E r s t vor kurzem erschien eine der 
g rößeren Serien: I m Burgschloß von Boleslawiee 
werden die Ofenkacheln der in den 70er J a h r e n vor-
genommenen Grabungen aufgearbei te t (M. Zeinigala, 
Ac ta Arch. Lodziensia Nr . 33, 1987); diese konn ten 
von der Verfasserin n ich t mehr in B e t r a c h t gezogen 
werden . 
Bei der vorliegenden Aufa rbe i tung w u r d e n neben 
den bekann ten Material ien auch zahlre iche noch 
n ich t veröffent l ichte hinzugezogen, was in erster 
Linie f ü r weitere polnische Forschungen von Nutzen 
sein wi rd . F ü r Interessenten des Aus landes bieten 
das R e s ü m e und die l i terarischen bzw. Grabungs-
bezüge schon weniger Ansätze ( insbesondere in dem 
die Ziermot ive behandelnden Kapi te l b e r u f t sicli die 
Verfasser in auf in Bildern hier nicht dargestel l te 
S tücke) . 
D e r Autor in zufolge sind aus dem umfangre ichen 
Mater ia l die Ofenkacheln von Beginn des 14. J h . an, 
die in F o r m e n gepreßten, verzierten Kacheln von der 
zwei ten H ä l f t e des 15. J h . an zu da t i e ren . (Siehe 
Aufzäh lungen auf den Tafeln 2 und 5 — 6.) Auffäll ig 
f ü r u n s ist , daß das Erscheinen der le tz teren Gruppe, 
die Rel iefverzierung, in einen so spä t en Ze i t r aum 
fallen soll. Zwar s t i m m t es, daß in der L i t e r a t u r 
g röß ten te i l s ebenfalls Mater ia l solcher D a t i e r u n g eine 
Rolle spielt , in K e n n t n i s der En twick lung E u r o p a s 
jedoch ist es fraglich, ob sich das polnische Töpfer-
h a n d w e r k in solch einer Verspä tung be fand . Wahr-
scheinlicher ist, daß dies aus Datierungsschwierig -
keiten, dem Fehlen entsprechender G r a b u n g s d a t e n 
resul t ier t , oder d a ß ein f rüheres Mater ia l geringeren 
U m f a n g e s nicht publ iz ier t , dessen B e d e u t u n g nicht 
e r k a n n t wurde . Andererse i ts l äß t sieh in mehreren 
Fä l len nachweisen: einzelne, anderswo noch fü r die 
erste H ä l f t e des 15. J h . charakter is t i sche Lösungen 
haben hier wesent l ich länger gelebt. I m ganzen aber 
k a n n festgestellt werden , «laß das W i r k e n der polni-
schen W e r k s t ä t t e n parallel zum in te rna t iona len Stil 
und z u m Verzierungsschatz der deutschen, tschechi-
schen, österreichischen und ungar ischen (teilweise 
rumänischen des 16, —17. Jh . ) Ofenkacheln verlief. 
Bedauerl ich, d a ß dessen detail l iertere Able i tung, das 
Suchen nach unmi t t e l ba r en Analogien und Ein-
f lüssen an dieser Stelle fehlen; obwohl dies eine 
der wichtigsten Aufgaben der Fo r schung ist, werden 
d a m i t doch unmi t t e lba re historische u n d kulturel le 
Beziehungen au fgedeck t , anderersei ts abe r das plötz-
liche Auf t auchen einzelner Zierelemente u n d Themen 
e rk lä r t . (Wie verweisen hier aus unseren eigenen 
Mit te i lungen z. B. auf die im Material von Krakow, 
Ciehanow und Liw nachgewiesenen unmi t t e lba ren 
Einf lüsse , die sich infolge der famil iären Beziehungen 
zwischen den Höfen von B u d a und K r a k o w weiter-
entwickel ten: B u d a p e s t Régiségei 1971, 186 — 188. 
Aber auch die von B . Pol la veröffent l ichten Kacheln 
von Késmárk [Kezmarok , Slow.] s tehen zum Teil in 
nahe r Verwandschaf t zu einigen polnischen Kacheln 
mi t Blumenschmuck . ) — Bei der P r ü f u n g solcher 
und ähnlicher F r a g e n kann die vorliegende Publika-
t ion als Hilfe d ienen. 
/ . Holl 
J. Schibier—A. R. Furger: Die Tierknochenfunde aus 
Augusta Raurica (Grabungen 1955—1974). For-
schungen in Äugst , 9, Äugst , 1988. S. 239, Abb. 259. 
D e r gut ausges t a t t e t e Band wurde von zwei 
Au to ren ve r faß t . Der Großteil, die Auswer tung der 
bei Grabungen im einstigen römischen Augusta 
R a u r i c a zwischen 1955 und 1974 geborgenen Tier-
knochenfunde , ist eine Arbeit des ers ten Autors , zu 
der der zweite Au to r m i t archäologischen Ratschlägen 
be i t rug . 
Die T ie rknochenfunde seihst wurden nicht von 
dem sie bearbei tenden J . Schibier, sondern von F r a u 
Prof . Schmid, der Begründer in und langjähr igen 
Leiter in des Labo ra to r i ums f ü r Urgeschichte , die erst 
vor einigen J a h r e n in den R u h e s t a n d t r a t , bes t immt . 
Diese T ie rknochenfunde der Grabungen von Augus-
t a R a u r i c a sind ziemlich zahlreich, sie be laufen sich 
auf mindes tens 210.000 Stücke (in dieser Zahl sind 
aber auch die unbes t immbaren Stücke inbegriffen). 
Aus den von J . Schibier bearbei te ten, unge fäh r 45.000 
da t i e r t en K n o c h e n f u n d e n wurden 24.024 au fg rund 
der archäologischen F u n d e und 21.039 a u f g r u n d von 
Tiefenangaben da t i e r t . 
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Die mi t Hilfe des Compu te r s ausge füh r t e Bearbei-
tung de r Tierknochenfunde erstreckt sieh nicht auf 
alle v o m Material aufgeworfenen Prob leme , sondern 
nur au f die Verteilung der Funde naeh Tierar ten , 
E p o c h e n und Knochena r t en bzw. deren Veränderun-
gen in den einzelnen selbständigen Fundor te in -
hei ten. Die Bearbei tung geht auf rein osteologische 
oder rassmorphologische Fragen nicht ein. 
Zeitl ich können die archäologischen u n d osteolo-
gischen F u n d e in f ü n f Haup tpe r ioden eingeteilt 
werden; 1. 10 v. Chr. - 6 0 n. Chr., 2. 5 0 - 1 0 0 n. Chr., 
3. 90 — 200 n. Chr., 4. 1 8 0 - 2 8 0 n. Chr. ; 5. 2 5 0 - 4 0 0 
n. Chr . 
Aus dieser Unte r t e i lung läßt sieh ablei ten, daß 
un te r den einzelnen Haus t i e ra r t en das Hausr ind in 
den e r s t en vier Per ioden mit ähnl icher Häufigkeit 
von 39 u n d 47°,, vo rkam und in der spä t e s t en Periode 
zwei D r i t t e l aller K n o c h e n ver t ra t . Diesen Angaben 
zufolge handel t es sich bei der verspeis ten Fleisch-
menge in der Mehrheit u m Rindfleisch. 
Die Häufigkeit d e r Schafs- und Ziegenknochen 
n a h m in den fünf Pe r ioden ständig ab , und zwar von 
20% a u f 4 ,7%. Interessanterweise, und bei römischen 
Funds te l l en ungewöhnlich, war die Ziege — mit 
A u s n a h m e der ersten Per iode — immer häuf iger als 
das Schaf vertreten. 
Im Gegensatz zu obigen Arten blieb die Häuf ig-
kei t des Schweines in den vier f r ü h e r e n Perioden 
ziemlich konstant (um 35%), fiel abe r in der fün f t en 
auf 2 2 % zurück. 
Sehr selten war d a s Pferd , kam jedoch in Sied-
lungstei len militärischen Charakters häuf iger vor. 
Ähnl ich z u m Pferd sp ie l te auch der H u n d keine Rolle 
f ü r die Fle ischnahrung der Bevölkerung; als Haus-
bzw. Herdenhüte r u n d Jagdgefäh r t e w u r d e er sicher 
höher geschätzt . Das H u h n war i m m e r ein seltenes 
Haus t i e r , mit Ausnahme der Großküche, un te r deren 
4000 Knochenfunden sich 664 H ü h n e r k n o c h e n befan-
den. Auffal lend war die Seltenheit von Hühnerknochen 
in Militärlagern. Sonst wurden Hühne rknochen als 
Grabbeigaben häufig gefunden . 
Die Jagd spielte be i der Fleischversorgung der 
Bewohner eine un te rgeordne te Rolle, Wild t ie rknochen 
m a c h t e n kaum 1—2% der gesainten Knochenmenge 
aus. U n t e r den a m häuf igs ten ge jag ten Tiere waren 
R o t h i r s c h und Hase . Das Vorkommen des Stein-
bockes war zwar in teressant , aber eigentlich keine 
besondere Überraschung. Damhirschknochen, deren 
V o r k o m m e n offensichtl ich mit d e m Diana -Ku l t in 
Verb indung stell t , w u r d e n schon f rühe r von E . 
Seh mid beschrieben. Sie s t a m m t e n ta tsächl ich von 
den ersten holozänen Damhirschen nördlich der 
Alpen ah, waren vermut l i ch aber nichts aus Kleinasien 
impor t ie r t worden. H e u t e wissen wir nämlich berei ts 
— was zur Zeit von E . Schmid 's Ar t ikeln noch unbe-
k a n n t war — daß der Damhirsch das Ende des 
Pleistozäns in Griechenland und im südöstl ichen Teil 
der Balkanhalbinsel über leb t ha t t e . 
Un te r den Wildt ieren wird auch die Taube er-
w ä h n t , wir sind dar in mit J . Schibier einig, daß 
es sich offensichtl ich um die H a u s t a u b e handel te , 
die an anderen römischen Funds te l len ebenfalls 
registriert wurde . 
Nach diesem Teil analysier t der Autor sehr sorg-
fä l t ig die Häuf igkei t sverhäl tn isse der vorkommenden 
Ar ten , zunächs t in den 19 topographischen Einhei ten , 
d a n n in den fünf Per ioden der Fundstel le , und 
beschäf t ig t sich endlich mi t den Tie rknochenfunden 
der Begräbnisse bzw. mi t der Auswer tung der Bestim-
mungsergebnisse in den einzelnen Per ioden. In diesen 
Abschni t ten bespr icht er die N u t z u n g der vorkom-
menden Haus t i e r a r t en ebenso, wie die Unterschiede 
bei der gewohnten F le i schnahrung der privilegisierten 
Klassen und des »geineinen Volkes«. Der Text wird 
von zahlreichen Abbi ldungen und Tabellen e rgänz t . 
Alles in allem ist dio Arbeit eine exakte , auf r ich-
t ige Tei lbearbei tung eines umfangre ichen , aus man-
nigfalt igen Fundor te inhe i t en s t a m m e n d e n Knochen-
materials , eine auf s t r ik ten Regeln beruhende Aus-
wer tung, die ohne den Einsatz des K o m p u t e r s n ich t 
d u r c h f ü h r b a r gewesen wäre. Diese Arbei t stellt eine 
fes te Grundlage da r f ü r die kommenden osteologi-
schen, rassmorphologisehen und haust iergeschicht-
lichen Bearbei tungen, ein Material , das mit Interesse 
e rwar t e t wird. 
Die im Knochenmate r i a l ge fundenen und schon 
von F r a u Prof . E . Schmid ausgewähl ten unvoll-
s tändigen menschl ichen Skelette, Einzelknochen bzw. 
Knochenf ragmente , wurden von B . K a u f m a n n bear-
bei te t . E r konzent r ie r te sich in e rs te r Linie auf die 
an den Knochen ge fundenen Verle tzungen (die 
Meschenskelet te der Gräberfe lder werden an anderer 
Stelle publiziert) . Es ist sehr wahrscheinl ich, daß die 
auf vorzüglichen A u f n a h m e n dargeste l l ten Schni t t -
spuren an den Menschenknochen als Resu l t a t e von 
Kriegsereignissen bzw. von Zers tümmelung, Zerglie-
de rung oder Abfleischen der Le ichname zu be t rach ten 
s ind. S. Bökönyi 
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A N ARCHAEOLOGICAL ANALYSIS 
Topography of the site 
The Danube, turning to the North at Esztergom, and the broad valley of the Csenkei-
streamlet enclose a hillrange of volcanic (andezite tuff) origin. The highest point is at Vaskapu 
(403 m a. s. 1.). The second highest point, to the west, is Sípoló-hill (317 m a. s. 1.). The terraces 
on the foothills above the Danube are covered by loessy soil debris. This level is bordered by a steep 
slope above the holocene terrace covered w ith Danube sediments. 
The site is situated on the northeastern loessy slope of Sípoló-hill, at 260 m. a. s. 1., just 
on the border of the loessy terrace. There is a wonderful view opening to the valley the Csenkei-
streamlet and further to the mouth of Garam River (Fig. 1). 
The settlement was found in the centre of a small plateau enclosed by two smaller dera-
sional valley partitioning the loess terrace. The culture bearing layer slopes towards the Danube, 
i.e. in an approximately north-south direction, and is parallel with to the actual surface, although 
the angle of the latter slope is smaller. In an east-west direction the slope of the culture bearing 
layer was steeper than suggested by the actual surface: the small derasional valleys were filled, 
the slopes are milder now, and the surface is more leveled. 
These circumstances explain why this spot was chosen for the hearth and the centre of the 
settlement. Both are situated nearly in the exact centre of the small plateau, in a relatively hori-
zontal, well protected place. 
History of research at the palaeolithic site 
Antecedents 
1982. 
The first, certainly palaeolithic site in the city of Esztergom was reported by István Horváth, 
director of the Balassa Bálint Museum in Esztergom. József Kékesi found 2 palaeolithic stone blades 
on his week-end plot on the side of Sípoló hill facing the Danube, which he gave to the Balassa 
Bálint Museum.1 
1983. 
On the 22nd of April, István Horváth and Viola T. Dobosi visited the site to determine its 
topographical location and to examine the excavation possibilities. Having gained the owner's 
consent, there was no objection to unearthing the palaeolithic site located in the vicinity of a normal 
building. 
The field survey in the surroundings of the plot demonstrated that a characteristic late 
Ice Age loess covers a large area at the northern foot of Sípoló hill. Thus it is possible that such sites 
will be discovered also in the future.2 
1
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Fig. I. Geological sett ings in the surroundings of the site 
1. Fluviatile Danube and streamlet deposits 2. Lower Holocene terrace gravel 3. Loessy slope debris 4. Cyrenea 
and Pectunculus bearing layers 5. Foraminifera containing clay 6. Siliceous sandstone 7. Dolomite 8. Pyro 
xene amphibolite andezite 9. Pyroxene amphibolite andezite tuff and agglomeration 
Excavations 
1984. 
According to the agreement with the owner of the plot , the place of the excavation was set 
and over 22 days that part of the settlement which could be reached was uncovered. To preserve the 
cottage the culture hearing layer stretching under the construction was left intact.3 
Trench I. (Fig. 2) was placed on the eastern side, near the northern border of József 
Kékesi's plot. It was 10 m long, 1 m broad, and oriented in a north-south direction. 
The first trace of the palaeolithic settlement was found in the western wall of the research 
trench. It was an animal bone lying in situ 94 cm deep in the loess, and 360 cm from the northern 
end of the trench. 
The trench was deepened until a depth of 140 cm. No culture bearing layer was found. 
Trench II. was the southern elongation of Trench I. with the same orientation and dimen-
sions. 
In the meantime, 2 silex flakes and 1 Dentalium shell were collected from the surface in the 
earth taken out by József Kékesi during cellar construction. An animal bone was found in situ 
in the loess wall of the pit. 
3
 V . D O B O S I - E . K Ö V E C S E S - V A R G A : R é g F i i z S e r . I . N o . 3 8 ( 1 9 8 5 ) 11 . 
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Trench II. was deepened to a depth of 140 cm. It yielded no archaeological material. At the 
bottom of the trench a loess layer with a greater snail content was reached. 
Trench 111. was set west of the former two trenches, towards the cottage. Its dimensions 
were 1 0 x 1 m, and oriented north-south. The northern end of Trench III. was 470 cm south of the 
northern end of Trench I. The first finds were uncovered at a depth of 90 cm in the northern end of 
this trench. These included some larger raw material fragments. The cultural layer appeared some 
centimetres lower where the loess was coloured by charcoal grains and red ochre. The fragment of a 
I 
Fig. 2. Archaeological section — divisions 
characteristic settlement patch could be uncovered in the northern part of Trench III. In the south-
ern part of the trench the culture bearing layer got gradually thinner and then ceased. In the 
northern part of Trench III. the settlement surface was excavated in two levels. Both levels were 
separately drawn and documented. 
The aim of these sondages excavated in the Spring was to pinpoint the location of the site. 
The three trenches led to the expected result and, at the same time, the eastern horder of the settle-
ment could also be fixed (the 1.5 m broad strip between Trenches I—11. and Trench III). The 
especially unfavourable weather hindered further excavations, which were postponed to the 
autumn. 
Sarolta Lázár, museologist in the Balassa Bálint Museum, Esztergom, helped us with the 
excavation and documentation. 
8—19. October, 1984. (Fig. 2) 
It was intended that in the autumn as much of the settlement would be excavated as 
possible. Further sections were attached to the trenches from the spring season in a way that they 
would not injure the cottage building and yet would still cover the palaeolithic site. 
Section A : Irregular, deltoid-shaped section between Trench III. and the cottage. Greatest width: 
6 m, length: 9 m. 
Section В : Attached to the southwestern side of Section A, 1.5 m from the cottage. Measurements: 
4 x 3 m. 
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Section С : Oriented northeast-southwest, 1 m away from the northwestern side of the cottage. 
Measurements: 6x1 -5 m. 
Section I): It was expected to contain the eastern border of the palaeolithic settlement. The sec-
tion was attached to the eastern side of Trench III, in a North — South direction. Measurements: 
7 X 1.5 m. 
Furthermore, Trench III. was elongated by 3 metres towards the North (Trench IV). 
The sections were divided into square metres at the level of the culture bearing layer. The 
excavations, the documentation and the removal of finds were made accordingly. 
During the spring and the autumn seasons 97 m2 were unearthed. 
Settlement features 
The settlement surface covers an area with a diameter of about 12 m. It is 13 m long in a 
NW—SE direction and 11 m long in a NE — SW direction. The archaeological finds were inside this 
approximately oval area. 
The settlement patch did not have sharp borders. There was no trace of a construction 
either on the surface or sunk into the soil. The scattered distribution of the finds, their gradual de-
crease in the culture bearing layer and the lack of any kind of construction are features shared 
with other upper palaeolithic sites in the Danube Bend. 
The dimensions of the settlement surface proved somewhat larger than expected. Its 
central area is comprised of the hearth in the centre of Section A. and probably it continued under 
the cottage as well, an area inaccessible for the time being (Fig. 3). 
The archaeological finds are, more-or-less, evenly distributed over the surface. The imple-
ments occur more frequently on the southern side of the hearth, protected by the hillside, while to 
the North of the hearth, which is open to the Danube, they are scarce. 
The great amount of flakes and waste suggests that the final execution or reshaping of the 
implements were made at the settlement. The size of the blades supposes large and excellent quality 
cores, hut so usable raw material fragments were left over in the settlement. There were some lime-
stone and andezite blocks on the northwestern edge of the settlement surface. 
This settlement surface was located by sections and trenches. Experiences suggest, never-
theless, that a settlement might well have consisted of more than one settlement surface, often not 
farther from each other than 1 Om. So other settlement surfaces may be expected in the near vicinity. 
The culture bearing layer appeared at the depth of 100— 120 cm on average, with a diver-
gence of Az 10 cm. The areas where the finds were densely distributed were uncovered in two levels, 
shown here together on the drawing. 
The original surface was more horizontal than the present one. At least half a metre was 
eroded from above the actual surface along the length of the excavated 12 metres towards the edge 
of the terrace. The culture bearing layer appeared in the southwestern (hill side) corner of the 
settlement at a depth of 130 - 1 4 0 cm, while toward the Danube it was found no deeper than 
80 cm. 
The pale reddish brown culture bearing layer was interlaced with lime mycelia. This color-
ization (the characteristic of the fossil soil) is intensified by tiny charcoal grains, greasy ochre 
lumps and small, reddish (ferro-oxide containing), hard concretions. The finds also occurred, in 
addition to in this well defined level, in the sterile loess. During the lifetime of the settlement, the 
surface was barely covered by vegetation, and the soil was rather loose. Some objects were found in 
vertical or oblique position as they had been trampled into the originally loose surface. 
The colorization indicating a hearth was first noted at a depth of 90 cm. It reached its 
greatest dimensions 10 em deeper. The 150 cm long and 100 cm wide oval burnt spot with well pre-
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Fig. 3. Culture bearing layer, surface plan 
served charcoal grains on its surface, contained burnt bone fragments. Another 10 cm deeper the 
burnt spot had the shape of a circle with a diameter of cca 100 cm. The hearth testifies to long and 
intensive burning. The loess is burnt to a terra-cotta state, became rigid, and the lime mycelia 
turned into white dust. 
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In the same level, a small pit with a diameter of 25—30 cm and of irregular shape could be 
observed at the border of squares 24 and 25. It reached 35 cm deep into the yellow loess. The sooty 
filling contained two basalt fragments, charcoal grains, a burnt ochre lump and a Dentalium shell. 
The longitudinal section of the pit is also irregular, with no sharp borders. Perhaps it served to keep 
embers alive (?). 
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On the southwestern side of the settlement surface, about 4 metres from the central hearth, 
another, less burnt hearth was found ( Fig. 3). Some scattered charcoal grains and a coherent dark 
patch on the surface indicate perhaps the sooty traces of burnt branches. (The traces were some cm 
wide and 20—30 cm long.) 
The great quantity of decorative shells and their variability was a surprise. They could be 
found all over the surface ( Fig. 4), although they appeared denser around the hearths (13 pieces in 
square 19 !). The decorative fossil molluscs must have been related to non-practical daily demands. 
One of the reasons of the dense population at the Danube Bend might have been the collection of 
these shells from nearby natural sources. The decorative shell depot4 at Szob is a unique phenom-
enon. The same species, however, can he found in varying quantities in all the recent excavation 
materials. Some of these shells from Esztergom-Gyurgyalag were worked, so that the vaulted, nar-
rowing ends of the Dentalia are missing. They were broken/cut off and the sharp edges were 
smoothed. It could not he reconstructed how the snail shells were fastened. They are either not 
perforated or they are fragmentary. It is also possible that these shells are the remains of a 
collection prepared for transportation. 
Sometimes traces of ochre can be detected in the grooves between the shell ribs of the 
Dentalia. Possibly, the ochre was rubbed on the surface, increasing the decorative effect, although 
the red colour may just as well be due to the inbedding sediment of the geological source. 
Fossil molluscs, used for body ornamentation, are often met with in upper palaeolithic 
artifact assemblages inside the Carpathians or its direct surroundings. Practically all the sites 
displaying contacts with our archaeological materials from the north or the west contain such 
finds: Moravány nad Váhom, Podkovica, 2akovska, Radosina in the surroundings, while at Willen-
dorf II, and Dolni Vestonice the decorative shells are already 'prepared' and perforated for string-
ing. (For the detailed list of the trinkets from Esztergom-Gyurgyalag see the Appendix, written 
by I. Magyar.) 
Description of the implement types 
Type list (after D. de Sonneville-Bordes, with slight modifications) (Fig. 5). 
Type total 
1. grattoir sur bout rie lame 1 
2. grattoir sur bout de lame atypique 1 
17. grattoir-burin 2 
22. perçoir-burin 1 
23. perçoir 8 
27. burin dièdre droit 25 
29 — 30. burin dièdre d'angle 13 
34 — 35. burin sur troncature 2 
41. burin multiple 14 
44. burin plan 2 
40. pointe de Chatelperron 2 
48 — 49. pointe de la Gravette 26 
56. pointe á cran atypique 2 
57. piece à cran 3 
58 — 59. lame à bord abattu 134 
60. lame à troncature ret. droite 29 
61. lame à troncature ret. oblique 13 
62. lame à troncature retouchée concave 5 
63. lame à troncature retouchée convexe 3 
64. lame bitronquée 12 
65 — 66. lame à retouche 67 
74. encoche 1 
77. racloir 8 
89. lamelle à encoche 2 
92. lame (sans retouche) 53 
94. divers 
4
 M. GÁBORI: Paläolithische Schnecken-Depots von Szob. Acta ArehHung 21 (1969) 3 - 11. 
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éclat du burin 25 
déchet de la préparation 501 
autres fragments 5 2 
caillou, charrié 9 
plaque 2 
instrument contondant 1 
caillou concassé géométrique I I 
E S Z T E R G O M - G Y U R G Y A L A G 
c u m u l a t i v e curve 
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Type 1 — 2: grattoir sur bout de lame (Fig. S. 10) 
The classical blade scrapers are missing. One of the tools belonging, with s o m e restrictions, to Sonne-
ville-Bordes' f irst t w o types, is a very high f lake wi th steep sides, part ly covered by cortex. Its cross-section is 
trapezoid. The scraper edge is obl ique and sl ightly convex. 
The o ther end scraper is a f lake obliquely cut off from the worked end of a regular blade scraper. Both 
end scrapers have high ridges. The retouching of the scraper edge has archaic-aurignacoid features. 
Type 17 : grattoir-burin (Fig. 8. 2a—b; 6 a — b) 
A thick blade with an asymmetrical cross-section and high ridge. The scraper end is convex , oblique 
and somewhat denticulated. On t h e right side there is a double burin. The raw material is partly o f f ibrous 
structure covered with white cortex . Measurements: 58 — 21 — 13 mm. 
Broad, thick, blade-shaped flake with a high ridge and asymmetrical cross-section. Slightly convex , 
oblique scraper edge . There is a burin edge on the right proximal end. A small portion of the surface is covered 
with cortex. The edges show sporadic use wear. Measurements 70 — 40 — 14 mm. 
Type 22: perçoir-burin 
Flat, triangular flake. There is an elongated perçoir point o n one end with traces of use wear. Scalari-
f o r m retouching can be seen on the dorsal face of another tip, while on a third tip there is alternate retouching . 
T h e edges are part ial ly retouched and partly covered with cortex. 
Type 23: perçoir (Fig.' 10.7; 8 a — b; 0 a - b ; ' l 0 a — b) 
Type 23 can be separated into, at least, three groups. One is made on blades and the other t w o on 
f lakes and burin f lakes respect ively. 
The spec imens from the f irst group were worked on the proximal or the distal end of blades wi th various 
cross-section, and having intact or retouched edges. The thick perçoir point was m a d e with steep, m o s t l y alter-
nate retouching t o form a nearly right angle. 
The tools from the second group, probably functioning as perçoirs, were m a d e on burin flakes. One end 
or t w o edges of t h e slightly twisted, slender flakes wi th a high ridge were retouched with pearl retouching. 
The third group of the perçoirs is a small, very f lat , rectangular (square) f lake with a perçoir point on 
one side. 
Type 27 : burin dièdre droit (Fig. 10.1 a — b; 3 a — b; 11.1 a — b; 3 a — b; 7 a — b) 
The t y p e m a y be divided into two groups. 
The f irst group: typical dihedral burins on the distal end of broad, roughly f laked blades, m a d e by 
2 to 3 removals. 
The burin edge is usually oblique (not parallel with the p lane of the tool). Typical burin edges are 
o f t e n made on one end of rough, amorphous flakes. 
The second group of the dihedral burins: o n one end of small f lat flakes wi th an atypical burin edge 
( the non-characteristic burin f lake m a y be casual, or injuries caused during utilization). 
The measurement dif ferences in the group are striking. 
The burin edge may be m a d e on the proximal end of a blade or a flake. 
The striking platform on one of the tools is facetted (Pb 88/519). 
Type 29 — 30: burin dièdre d'angle (Fig. 6.4, 7; 7.8; 10.2 a—b; 6; 1 1.5 a — b) 
The main def ining criteria for the type was that it should be an angle burin. 
Accordingly the group contains: 
— tools made o n f lakes 
— tools made on non-retouched blades 
— tools retouched on the side fac ing the burin edge 
— tools where the angle burin is on the retouched edge. 
Careful working is characteristic of these tools just as for all the burins from the site. 
Type 34 — 35: burin sur troncature 
Two implements belong wi th in this type . 
One tool is made on a blade wi th a regular trapezoid cross-section, retouched o n both sides. The prox imal 
end is obliquely truncated by steep retouching. The burin edge is on the right side, the distal end is horizontal ly 
cut . 
The other implement is m a d e on a f lat blade, where the lef t edge is retouched in a slight 'S' line. There 
is an oblique burin f lake negative tak ing 2/3 of the edge on the right edge (which might also serve the in ha f t ing 
of the tool). 
The prox imal end was obl ique ly truncated wi th steep retouching while the regular burin edge is on the 
right side. 
Type 41: burin multiple (Fig. 7.4 a — b; 6 a—b; 1 1.1 a — b; 4 a — b; 6 a — b) 
The mult ip le burins were m a d e by a combinat ion of working edges 
— on various parts of the blade or f l ake (double, t w i n etc.) 
— made in different ways (burin f lakes , retouching, truncation) 
— of various t y p e s (dihedral, angle, f la t etc.). 
The general characteristic of these burins is that they are thick. 
The f lakes and blades h a v e high ridge. All the tools are typical , the working is careful ami uniform. 
One of the tools with very archaic execut ion features belongs to the double burins. It is a thick blade 
wi th Aurignacian t y p e stepped retouching on both sides. The twin angle burin was made on the proximal end of a 
blade. 
Type 44 : burin plan 
The working edge of the tool is partly retouched and made on the tip of a triangular flake. (Both imple-
m e n t s may be expedient fragments f r o m larger tools .) 
Type 46: pointe de Chatelperron 
Blade points of asymmetrical trapezoid or triangular cross-section with high ridges: 
— both sides have Aurignaciaii-tyj)e retouching which goes up, f rom t ime to time, t o the ridge of the blade. 
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Fig. 6. Chipped stone tools 
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The point of one of the blade points is fragmented ( ?). The base of both of the implements is obliquely eut. 
— both sides are intact or somewhat ribbed. In the latter ease the point was made o n the distal end of the blade. 
Type 48 — 49: pointe de le Gravette (Fig. 12) 
There are 8 typical Gravette points belonging to this group. (The steep retouching on one edge of the 
slender, f lat blade runs diagonally along the, whole implement.) 
A m o n g the atypical Gravette points there are tools where the ground form (more-or-less amorphous 
flake) or the manner of retouching is irregular. 
There are some tools where the point is broken tiff and there are also points broken of f from tools. 
Unfortunate ly , none of them f i t together. 
One of the Gravette points has the shape of an upside d o w n egg. The point was ma le on the proximal 
end of the blade, while the distal end was turned into a slightly obl ique perçoir point . 
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On another tool , the point was improved, in addit ion to the retouching of the t w o convergent edges, by 
a burin flake. 
Type 56 : pointe à cran atypique 
Both implements have retouched or blunted edge. T h e shoulder of one of the tools has a shallow notch 
on the distal end of the right side along hal f of the tool which was produced by steep retouching. 
The shoulder of the other implement was made by a shallow n o t c h taken from the reverse plane. The 
point is broken off. 
Type 57 : pièce a cran (Fig. 6.1; 7.1 a — b; 7.2 a — b) 
This is a heterogenous group. T h e only common feature of the three implements is the shoulder. In 
other respects such as size, working technique and probably also function, t h e y differ f r o m each other. 
The largest tool found on the site is unique. It is dif f icult to place it within any of the categories. The 
proximal 2/3 of the tool has a high ridge and a triangular cross-section. Both edges are continuously retouchep. 
7a 7b 8a 8b 9a 9b 10 
Fig. 8. Chipped stone tools 
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The distal end is elongated and the triangular cross-section gradually lowers. The line of the 'blade' of the 'knife', 
carefully retouched on both sides, breaks at 170 degrees towards the ventral face of the tool. 
The other shouldered tool is a pointed blade with an asymmetrical triangular cross-section. The right 
edge elongated in an 'S' line, carefully backed along its total length. The point of the tool is on the proximal 
end of the blade while the distal end is obliquely truncated b y pearl retouching. The f lattened lef t edge is intact. 
The 'stem' was placed in the upper, distal quarter of the tool by blunting the right edge and the naturally concave 
vault of the silex on the l e f t side. 
The working edge was most probably the vaulted, f lattened edge of the proximal 3/4 of the too l (Fig. 
6.2). 
The third implement is made on a retouched f lake with an asymmetrical triangular shape and flat 
asymmeterical triangular cross-section. The 'stem' was made on the proximal end by taking each a f lake from 
both sides. 
Type 58 — 59: lame à bord abattu (Fig. 6.5, 6, 15; 9.4 а — Ъ) 
Steep or demi-s teep elaboration on one or both edges of the blade. It m a y run along the whole lengtli 
or only a part of the edge. 
The hacked blade type is represented by the greatest number of specimens. Backing as a technical 
feature appears, however, on other tool types as well. It is a def init ive characteristic of the whole industry. 
Type 60: lame à troncature ret. droite (Fig. 9.8 а — Ъ) 
Eleven blades are truncated from the dorsal face, f i ve of them on the proximal and six on the distal end. 
On 18 blades, truncat ion was made from the ventral plane. 
On 11 of this latter group the truncation was made on the distal end, on 7 pieces on the proximal end. 
The ground form is of ten atypical, made from either a short blade or a f lake. The execut ion of the 
truncation is careful, g iving geometrical features to the implement . 
The truncation on the ventral face is a technical feature characteristic of a more extensive circle. These 
tools, anyhow, are not analogous to the Kostionki-type knives. 
Type 61: lame à troncature ret. oblique (Fig. 9.6 a—b) 
Four of the implements are truncated from the dorsal face and eight from the ventral. Both t y p e s can be 
found on blades with retouched/truncated or intact edges. Truncation and retouching run in a straight line or 
meet closing in an angle. 
Type 62: lame à troncature retouchée concave (Fig. 7.7 a — b; 8.7 a — b; 9 a — b) 
The slightly concave truncation m a y be found on the distal or proximal end and on the ventral or 
dorsal surface. The truncated edge and the retouched or intact edge of the blade meet t o form an atypica l burin 
edge or perçoir point. 
Type 63 : lame à troncature retouché convexe 
T w o implements belong within this type . 
In one case the truncated edge is convex on the distal and in the other case o n the proximal end of the 
ventral surface of the blades. 
Type 64: lame bitronquée (Fig. 9.3 a—b; 7 a—b; 9) 
The following varieties inay occur: 
— if the retouched edge is straight it may be perpendicular to the longitudinal axis or oblique compared to the 
longitudinal axis, variations of the above; 
— if the retouched (truncated) edge is not straight, it m a y be 
concave, 
convex , 
varieties of these. 
Type 65 — 66: lame à retouche (Fig. 6.10, 12; 7.3, 5; 9.1 a — b; 2 a — b; 5 a — b) 
The whole industry is characterized by the highly standardized, typical upper palaeolithic blade form. 
Against the fact that the average length calculated f rom the total of all the implements is 38 m m , the 
much longer and generalized blades s ignif icantly separate the industry f rom the tool assemblages of all other 
Hungarian sites. 
The very high ratio of the retouched and backed blades within the tool assemblage as a whole is also 
a unique characteristic. 
The group of retouched blades contains tools where the retouch is no steeper than 45 degrees. 
Pearl or scalariform retouching was used on one or both edges of the tool, a long its total length or on a 
part of it. In one case, the proximal end of the blade was rounded by steep retouching. 
On one of the blades retouched on both edges, the right edge is slightly c o n v e x and knife-like, while 
there is an expedient f lake on the proximal third of the implement . 
One or both ends of the retouched (hacked) blades m a y be cut horizontally or obliquely. 
These items do not seem to be pieces broken during usage (or preparation). The single strike in an 
oblique or perpendicular direction to the longitudinal axis of the blade yielded the same result as steep truncating 
retouching. 
Accordingly, the tool assemblage contains trapezoid or rectangular blades which might have been used 
»s insets for bone or wooden spears. This hypothesis , however, cannot be proved. 
'Type 74: encoche 
Atypical flake of triangular shape with denticulated working edge on one side. The double notch was 
made by steep retouching. There is scattered scalariform retouching on the dorsal face. 
Type 77: racloir (Fig. 8.1 a—b; 3, 5) 
Three groups can be separated: 
1. Triangular decortication flake from the edge of the raw material nodule. The double straight scraper 
is made with the edges meet ing in acute angle using Aurignacian type retouch. 
2. Flake scrapers 
a) F la t broad flakes. The sl ightly vaulted edge is carefully retouched. 
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b) Thick rough flakes in one case with a high ridge. The edge is retouched along straight or concave line. 
Some of the implements are carefully worked characteristic pieces. 
Type 89: lamelle a encoche (Fig. II).5) 
T w o implements belong within this group. One is a trapezoid blade cut of f at both ends. A deep narrow 
notch on the right edge was made with steep retouching. 
A few use wear traces can be observed on the edges. 
T h e other piece is an irregular blade-shaped flake with a ribbed dorsal surface and notches of various 
size on both edges. One of them was made from the dorsal surface. 
Type 92: lame (sans retouche) 
The ground form is usually regular, slender, with parallel edges. The cross-section m a y be flat triangular 
or trapezoid. Sometimes, the cortex is retained on the ventral surface of the blade. The striking p la t form is 
pointed and of an upper palaeolithic type. The bulb of percussion is strong. The ventral surface is more-or-less 
ribbed. 
The latter t w o features ref lect the raw material. 
Some of the blades are fragmentary. They m a y be distal, proximal or medial fragments. 
Other blades are not fragmentary but rather cut off. The edge produced by a single perpendicular 
strike is just as good as the retouched one. 
Type 93 : éclat retouché 
This group contains flakes, waste and raw material fragments of various shapes. A n y {»art of the flake 
may be retouched from either surface, over a long or short section. Flakes with retouched ridges, struck o f f from 
the edge of the core, also belong here. 
Type 94 (divers) éclat du hurin ( Fig. Ii.8, 9; 10.4 a — b) 
Characteristically twisted, long and very slender f lakes of prismatic cross-section. 
As most of the burins were made from retouched or backed blades, one or t w o edges of the burin f lakes 
are usually retouched. Some of the burin f lakes might have been used as tools wi thout further shaping (micro-
burins, perçoirs?). 
Type 94 (divers) déchet de la préparation 
N o core was found in the excavated part of the sett lement . Either blade ground forms and/or half 
products were taken to the set t lement or all the still usable raw material was taken away. The great number of 
the small waste suggests that the final execution and reshaping of the implements were made here. 
Type 94: (divers) caillou, charrié 
Intact pebbles of various size and raw material. They came partly f rom the Danube basin, partly 
from the old exposed terrestrial gravel layers in the surroundings. Their funct ion is unknown. 
Type 94: (divers) plaque (?) 
T h e y are made from large pebbles with rounded corners and have approximately planparallel, smooth 
surfaces. They are made from silicified sandstone (?) and l imestone. 
Type 94: (divers) instrument contondant 
Quartzite pebble with concentrated traces of use wear. 
Type 94: (divers) caillou concassé géométrique 
Transversally, longitudinally, or obliquely split pebbles as well as sliced or segmented pebble fragments 
belong to this group. 
Bone implements 
1. Fragments of bone rod (Pb 88/225) 
— two unconnected fragments of a bone rod cylindrical in cross-section (diam.: 1 I mm) made of 
polished tusk(?) 
2. Bone splinter of oval and then flattened cross-section with a damaged, incrusted surface 
— it is provisorieally grouped within the worked bone objects (Pb 88/226) 
3. Short fragment of a long bone with a damaged incrusted surface. It is also provisorieally grouped a m o n g the 
worked bone objects. 
Haw material distribution 
Total 
Raw material Implement Flake 
PP % 
Prut silex 4 4 6 5 6 3 1 0 2 9 9 3 . 6 
11 idrothermal 12 3 5 4 7 4 . 3 
Quartzite 14 8 2 2 2 . 0 
Obsidian 1 1 0 . 1 
4 9 3 6 0 6 1 0 9 9 1 0 0 
Prut silex and its varieties: 
1. The raw material from which most of the implements were produced is f ine grained and homogeneous 
with a greasy lustre. It is ash grey and brown on the thin edges or in thin section. It fractures eonchoidally. (It 
was analysed by I. Varga, see Appendix.) 
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The cortex is thin, white and smooth. The dehydratational cortex gets gradually lighter towards the 
surface. 
2. This variety is light grey and somewhat opaque only at the edges with aslight greasy lustre. It may 
be spotted or striped with darker spot. The cortex is shiny, its colour is identical to that of the rock. 
3. The greyish-yellow variety has light or dark ochre spots and stripes. It fractures conchoidally and 
bas a somewhat greasy lustre. It is opaque at the edges. The yellowish-grey variety is a little bit more brittle, and, 
consequently, of a splitery fracture. 
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Colour combinations of L —2 and 2 — 3 m a y occur within one specimen (i.e. dark grey-light grey and 
l ight grey-dark yel low). 
Combinations of colour 1 and 3 were n o t observed. 
Based on the raw material analyses m a d e by I. Varga, t h e grey silex making up the majority of the 
find material m a y h a v e originated f rom Tevel or the Prut area, w i t h equal certainty. The macroscopic comparison 
of the two samples, however, exc lude the possibility of Nagyteve l being the source area. So, at the present level 
of research, and against the great geographical d is tance involved, the Prut origin of silex raw material seems to 
be more probable. 
The hydroquartzite f lakes and implements were made f r o m t w o blocks: 
— a homogenous raw material of finer structure which was brown, reddish-brown with grey veins. It is 
rigid and fractures conchoidally. I t shows a slight greasy lustre. T h e cortex is white and somewhat chalky. 
— a rough grained raw material of f ibrous structure and with alternating grey and yel lowish-brown 
stripes with a weathered rust brown cortex. 
Pieces coming obviously f rom the same raw material block were evenly distributed over the whole 
surface of the sett lement, somet imes several metres away from eacli other. 
The supposed source of the hydroquartzite is the outcrop area in the Garam valley in the surroundings 
of Garamszentkereszt (Ziar nad Hronom, Lutilla), 70 — 80 km north of the site.6 
The f l int has a homogenous structure and fractures conchoidal ly . It is opaque on the edges and m a y be 
found in several shades of grey. 
The source of the obsidian, the raw material used on only one specimen, is the Tokaj-Preäov Mountains" 
I t is evenly and total ly opaque, l ight grey and c o m e s most probably from the central part of the mountains 
(Carpathian I).7 
CONTACTS OF T H E A R C H A E O L O G I C A L I N D U S T R Y 
Western contacts 
The retouched blades, the slender blade points, the truncated blades and burins produce 
a coherent picture characteristic of the Upper Palaeolithic following the various facies of the 
Perigordian.8 Consequently, their occurrence on geographically and chronologically distant sites 
does not testify to the contacts (kinship) between the given industries. The appearance of these 
widely accepted general types is a result of the similar way of life characteristic of the period and is 
independent of geographical distribution. 
In contrast to the numerous identical types, their ratio in the whole tool assemblage and 
various technical features indicate that in looking for analogues to the industry from Esztergom-
Gyurgyalag sites from narrower geographical surroundings should be reviewed. An example may be 
the Pavlovian. 
In comparing the material of the permanent sites of the Pavlovian in Moravia (Dolni 
Vëstonice, Pavlov, Pfedmost) with that of Esztergom-Gyurgyalag, the discrepancy in the quantity 
of finds suggests the existence of a temporary, short duration settlement at Esztergom-Gyurgyalag. 
Only 24 of the 92 types from the classical type list (by Sonneville-Bordes) could be found at Esz-
tergom-Gyurgyalag. This one-sidedness is one of the most definitive features of the find material. 
The 66 tool types found at Dolni Vëstonice, on the other hand, represent practically the whole type 
spectrum.9 
The similarity of the tool types from these two sites, in any case, is no greater or smaller 
than is the case for any other site of similar age. 
The type list from the youngest level, culture bearing layer 9. at WHiendorf II., seems to 
be the closest to that from Esztergom-Gyurgyalag.10 This similarity is, however, only a relative 
5
 D . D E S O N N E V I L L E - B O R D E S : L e p a l é o l i t h i q u e 
supérieur en Périgord. Bordeaux I960, 27 29 ff. 
6
 Litotheca (Comparative raw material col lection, 
Hungarian Nat ional Museum) l u v . No.: L. 86/183, 
L 89/87. 
7
 K . T . B Í R Ó — I . POZSGAI — A. V L A D Á R : Electron 
beam microanalyses of obsidian samples from geolog-
ical and archaeological sites. A c t a Arch Hung 38 
(1986) 277. 
8
 D . D E S O N N E V I L L E - B O R D E S : S e c . 5 . N o t e M . 
OTTE: La Gravettien en Europe Centrale. Brugge, 
1981.; B. SCHMIEDER: Les industries l ithiques du 
paléol ithique supérieur en Ile-de-France. Paris, 1984. 
!L
 В . KLIMA: Dolni Vëstonice. V y z k u m táboriste 
loveu m a m u t u v letech 1947 — 52. Praha 1963, 153 — 
160 ff. 
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Fig. 12. Gravette-points 
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one and does not mean a close connection. The type with the highest frequency of specimens from 
the tool assemblage in that of backed blades. The ratio of the Gravette points surpasses 5%, while 
that of the perçoirs is under 2%. In this respect, both Willendorf 11/!) and Esztergom-Gyurgyalag 
differ from the general picture described by M. Otte. The percentage of the burins does not comprise 
even one quarter of the tool assemblage, while that of the backed blades surpasses 16%. The rarity 
of the end-scrapers is especially striking at Esztergom-Gyurgyalag.11 
Northern contacts 
The Gravettian sites at Moravany (Lopata, Podkovica, 2akovska) do not display greater 
similarity with Esztergom-Gyurgyalag than offered hy the mutual Gravettian roots.12 
The type list from Hite С 2 in Kraków-Spadzista is similar to that from Esztergom-Gyur-
gyalag in regard to the high ratio of burins and in that the backed blades represent more than 
25% of the industry on both sites.13 
The ratio of the end-scrapers in Esztergom-Gyurgyalag is so unexpectedly low that it 
makes up only a fraction (one tenth) of the 5% calculated in Cracow. 
Southern contacts 
The comparison with Kadar14 (Sect. II. Niv. 2a) was useful because of the similar chrono" 
logical situation and the complex analyses (and publication). Neither the ratio of the main tyjjes nor 
the technical features of the two assemblages display similarities, however. 
Eastern contacts 
The late palaeolithic industry from the Middle Dniester area, the first phase of Molo-
dovskaya, is contemporary with the Esztergom site. Another reason why the Molodova-culture had 
to be examined is that its diffusion area includes the main raw material source for our site.15 
The type spectrum of layer 4 — 6 in Molodova V. is, nevertheless, different from that of 
Esztergom-Gyurgyalag.16 
Those sites of the Kostionki complex were examined which had similar C-14 dates to those 
from Esztergom-Gyurgyalag. They are: Kostionki 2, 11, 21.17 
The percentage ratios could not be compared since they have not been published from the 
above sites. 
The two tool types which define the Kostionki culture are absent from Esztergom-Gyur-
gyalag: the Kostionki kidfe and the shouldered point. 
The technical features which are common in Esztergom-Gyurgyalag and the Kostionki 
sites (backing, straight or oblique truncation on the proximal or distal end of the blades, retouching 
either from the ventral of the dorsal face) are present in all the contemporary cultures from the 
Atlantic to the Don river.18 
11
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Centrale in: L'Aurignacien et le Gravettien (Périgor-
dien) dans leur cadre écologique. Nitra, 1980, 184. 
12
 J . BÁRTA: Slovensko v starsej dobe kamennej. 
Bratislava 1965, Tab. 34 — 41. 
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 J . K . K O Z L O W S K I — K . S O B C Z Y K : T h e u p p e r 
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Warszawa— Kraków, 1987. 
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Fig. 13. Trinkets 
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88/70 5 Potamides plicatus P b 88/288; 6 An cilla obsoleta Pb 88/466; 7 Genota ramosa Pb 88/467; 8 Conus 
antediluvianus Pb 88/292; 9 Surcula serrata Pb 88/470; 10 Terebra bistriata Pb 88/395 
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ESZTERGOM-GYURGYALAG I N T H E H U N G A R I A N PALAEOLITHIC 
The industry from Esztergom-Gyurgyalag fits within the Hungarian Palaeolithic on 
— typological, 
— topographical and 
— chronological grounds. 
The typological and topographical aspects partly overlap. 
The Danube Bend, in a strictly geographical sense (here the Danube river, breaking through 
the hills, turns from an earlier west-east direction and flows first to south-north and then north-
south) begins at Esztergom. So topographically the site comprises an organic part of the group of 
upper palaeolithic sites beginning, as far as is presently known, at Mogyorósbánya.19 The southern-
most element of the group seems to be the site at Budapest-Csillaghegy.20 
Several find assemblages, partly from excavated sites, partly surface collections, are known 
from the area. None of them, however, is analogous with that from Esztergom-Gyurgyalag.21 
Not only does the topographically closest settlement differ but also those from the whole 
country. The utilization of the homogenous long distance raw material, the quality of working and 
the extremely one-sided type list are totally unique in the find material of Hungary. 
'there are sites where some types may be found which are similar to those from Esztergom 
(especially the regular, slender blades from Sahy-Parassa and Budapest-Csillaghegy),22 but these 
elements have such a small decisive role that they may be considered the results of identical tech-
nical patterns. 
The upper palaeolithic industries which are not classical blade industries (Ságvár, Madaras, 
Mogyorósbánya)23 cannot, in any case, be compared with the stone industry from Esztergom-
Gyurgyalag. 
Since it is typologically different from all the sites in the Danube Bend, there is no hope 
that examination of the topographical situation of a site would lead to any result . 
The fact that all upper palaeolithic settlements were set up in the Danube Bend were chosen 
according to similar aspects proves nothing but the necessity derived from the common upper pa-
laeolithic way of life and the exceptionally favourable strategical situation of the area. 
The chronological position of the site is unquestionable. Though a stratigraphical analysis 
has not yet been carried out it can be said that the sediment from the culture bearing layer is a 
less developed embriónál soil. This soil is known from the Late Wurmian loess series and can be 
identified with the well defined Tápiósüly h, soil. E. Krolopp came to the same conclusion from 
the analysis of the malacological material without knowing the C-14 dates. Finally Esztergom-
Gyurgyalag is one of the few sites where C-14 dating could he made (see the Appendix). 
The age of the site: the end of the younger humid/interstadial phase of the Pilisszántó fauna 
phase, Ságvár stage.2i 
Since the age of the site could not be defined with the help of the traditional archaeo-
logical methods, the astonishingly consistent data of natural scientific methods must be accepted. 
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Basically it fits the archaeological material as well (perhaps the archaic working of some types, 
such as that on the thick end-scrapers, might be in contradiction to these dates). 
Thus, Esztergom-Gyurgyalag, with its fine and uniform archaeological material, as well as 
the interdisciplinary contribution — although still limited — has a particularly important place 
among the Hungarian sites of the period. 
24
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Viola Dobosi, chief of excavations at the upper palaeolithic site of Esztergom-Gyurgyalag, 
collected samples for malacological analysis from the culture bearing layer (1.2 to 1.5 m from the 
surface). The sample of cca 30 kg (loess) was levigated through a 0.8 cm sieve. The following snail 
fauna could be identified as a result of the levigation: 
f 0/ /0 
Succinea oblonga Drap. 2 0.3 
Cochliocopa lubrica (Müll.) 22 3.4 
Pupilla muscorum (L.) 
Pupilla triplicata (Stud.) 
82 12.8 
53 8.3 
Pupilla cf. sterri (Voith) 8 1.3 
Orcula dolium (Drap.) 19 3.0 
Vallonia costata (Müll.) 24 3.7 
Vallonia tenuilabris (A. Braun) 7 1.1 
Clausilia dubia Drap. 1 0.1 
Vestia turgida (Rossm.) 35 5.5 
Punctum pygmaeum (Drap.) 115 17.9 
Vitrea crystallina (Müll.) 107 10.7 
Euconulus fulvus (Müll.) 23 3.5 
Semilimax semilimax (Fér.) 3 0.5 
Limacidae indet. 11 1.7 
Trichia hispida (L.) 100 15.6 
Arianta arbustoruin (L) 29 4.5 
041 99.9 
The fauna, in accordance with the sedimentational facies consisted only of terrestrial spe-
cies. The majority of the 17 species was composed of the ecologically resistent 'loess snail'. Only 
one of the species demands warmer surroundings (Pupilla triplicata). The number of species indi-
cating cold is also low (Pupilla cf. sterri, Vallonia tenuilabris) and represented by equally low per-
centage ratios. There is a high amount of representatives of species demanding higher humidity 
levels, while those requiring dry circumstances are absent. 
The faunal list and the species specimen ratio indicate a climate colder than at present. 
This climate, compared to the loess development periods of the Upper Pleistocene, seems to have 
been rather moderate with favourable humidity circumstances. These conditions primarily reflect 
a summer season, as suggested hy the active period for these snails. 
The fauna contains no forest species. The majority of the species, in accordance with their 
great ecological resistance, can be found on grasslands as well as among hushes or in parkland 
areas. They suppose a surface covered, more-or-less, with vegetation at least for a part (summer 
season) of the year. This vegetation must have been composed of grass with bushes and, perhaps, 
stands of trees. 
There are three characteristics which separate the fauna from the culture bearing layer at 
Esztergom-Gyurgyalag from the normal 'loess faunas': 
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1. The very low specimen numbers of Succinea oblonga, 
2. The occurrence of Vestia turgida, 
3. The frequency of Punctum pygmaeum. 
1.The Upper Pleistocene loess faunas are usually dominated by Succinea oblonga, which 
occurs in low frequencies only in the cold climatic period sediments. At Esztergom-Gyurgyalag, 
as has already been mentioned, the other species reflect favourable humidity circumstances at least 
for the summer season, which means enough moisture also for Succinea oblonga. Here only a consta-
tation of the low number of specimens from the species is possible. It should be noted that a simi-
larly low value was observed in Pilismarót—Pálrét (4.6% in the culture hearing layer, 4.4% 60 - 8 0 
cm above it),1 and also in the fauna from Basaharc-hill (5.9 %).2 
2. Vestia turgida species rarely occurs in Hungarian Pleistocene formations. It was first 
described in the material from Szeged-Öthalom3 and then from some other sites near Szeged.4 
Later, it was also observed in loess sediments from the Tokaj area and around Budapest (unpublish-
ed data). Lately its occurrence has been reported from the foothill region of the Pilis mountains: 
Pilismarót-Öregek dűlő (paleolithic site, from the loess section of the excavations), Csillaghegy 
(excavations by V. Gábori-Csánk), Pilismarót-Pálrét,5 and Basaharc-hill.6 It should be mentioned 
that some of these occurrences are known from archaeological sites which, according to the data, 
are more-or-less contemporary. Accordingly, this species of the Carpathian area, can also be found 
in the loess of some areas of the Carpathian Basin, mostly on foothills, in the Upper Wiirmian sec-
tions. The occurrence of Vestia turgida was most probably restricted to a short period. Consequently 
this species has sedimentological significance. 
3. Punctum pygmaeum is known from several loess faunas, though it is always represented 
by only a few specimens. It is for this reason that its specimen ratio of 18% is so noteworthy in the 
case of Esztergom-Gyurgyalag. The same value in the culture bearing layer of Pilismarót-Pálrét 
did not reach 10%, while 60—80 cm above the culture hearing layer it surpassed 23%.7 On Basa-
harc-hill, the same ratio was 13.6%,8 while it was no more than 3.6% in the fauna from Pilismarót-
Diós.9 It is worth mentioning that the dominance ratio of Punctum pygmaeum varies between 21 
and 76% in the middle section of the layer series (between 3.75 and 6 m, i.e. above the culture 
bearing layer) on the upper palaeolithic site of Madaras.10 These data suppose a local phenomenon, 
and suggest for the future work the identification of a fannal phase with high specimen ratio of 
Punctum pygmaeum. This would be of great sedimentological significance. 
Comparing the snail fauna from the culture bearing layer at Esztergom-Gyurgyalag to the 
archaeological sites in the greater vicinity, it displays great resemblance to the materials from 
Basaharc-hill11 and Pilismarót-Pálrét.12 This resemblance is in terms of a similar species consti-
tution as well as a similar quantitative distribution. In the case of Pilismarót-Pálrét, it can be 
placed, relying on quantitative data, between the culture hearing layer and the overlying loess 
(i.e. it is somewhat younger than the culture bearing layer). The fauna of the loess under the cul-
1
 K R O L O P P 1 9 8 3 a . 
2
 K R O L O P P 1 9 8 3 B . 
3
 H. SCHLESCH: Vorläufige Mitteilung über ein 
interessantes Vorkommen von Lössmollusken in 
der U m g e b u n g von Szeged (Südungarn). Arch.Moll. 
61. (1929) p. 17 30. 
1
 M. ROTARIDES: A lösz csigafaunája, összevetve a 
mai faunával , különös tekintettel a szegedvidéki 
löszökre. A Szegedi Alföldkut. Biz. K ö n y v t . 6. A. 
8 (1931) 1 — 180. 
5
 K R O L O P P 1 9 8 3 a . 
8
 K R O L O P P 1 9 8 3 b . 
7
 K R O L O P P 1 9 8 3 a . 
8
 K R O L O P P 1 9 8 3 b . 
9
 E . KROLOPP: A pilismarót-diósi paleolit telep 
kultúrrélegéből származó minta malakológiai vizsgá-
lata. In: V .T . DOBOSI: Pilismarót-Diós: tJj őskőkori 
telep. CommArchHung 1 (1981) 9 - 2 7 . 
1 0
 B . M O L N Á R — E . K R O L O P P : L a t e s t P l e i s t o c e n e 
geohistory of (he Bácska loess area. Acta Min. Petr. 
Szeged, 23. 2. (1978) 2 4 5 - 2 6 5 . 
1 1
 K R O L O P P 1 9 8 3 b . 
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ArchÉrt 94. 2 (1967) 184 -193 . 
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ture bearing layer is not known at Pilismarót-Pálrét, so it cannot be excluded that the fauna from 
Esztergom-Gyurgyalag might be related to this level (in which case Esztergom would he older than 
Pálrét). In any case, no significant chronological distance should be supposed. The great similarities 
between the malacological faunas of the three sites. Basaharc-hill, Pilismarót-Pálrét and Esztergom-
Gyurgyalag, testify for their contemporaneity. If the sedimentological significance of Punctum 
pygmaeum, discussed above, would prove to he justified, the extrapolation of the C-14 date for 
Madaras, of 18 080 + 405,13 would result in a date of approximately 16 000 years for Esztergom-
Gyurgyalag (the same dominance of Punctum pygmaeum as in Esztergom-Gyurgyalag was noted 
above the culture hearing layer of Madaras). 
These sedimentological suppositions should he controlled by further data. It can he stated, 
however, that in the loess of the Danube Bend region a level can be separated with the help of the 
characteristic snail fauna which belongs to the Upper Würm but which in older than its latest, 
closing phase. 
A B B R E V I A T I O N S 
K R O L O P P 1983a = E . K R O L O P P : Malacological analysis of the samples from the Pilismarót-
Pálrét — In: V . T . OOBOSI e t al.: Upper palaeolithic settlement in Pilis-
marót-Pálrét. Acta Arch Hung 35 (1983) 2 8 7 - 3 1 1 (304 306). 
K R O L O P P 1983b = E. K R O L O P P : Jelentés a Basaharc-tető régészeti lelőhelyén gyűjtött minták 
maiakológiai vizsgálatáról, p. I 3. (manuscript) 
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L A R G E M A M M A L R E M A I N S F R O M T H E U P P E R P A L A E O L I T H I C 
S I T E A T E S Z T E R G O M - G Y U R G Y A L A G 
At the Western gate of the Danube Bend, to the East of Esztergom on the small loess-
covered NE plateau of the Sípoló hill (260 m above sea-level) V. Dobosi and E. Kövecses V. ex-
cavated the culture layer of the Gyurgyalag Upper Paleolithic site on a surface of 97 m2 in 1984. 
The culture hearing surface is situated at the margin of the plateau facing the Danube to the North-
East. On J. Kékesi\ч plot, the culture bearing surface lies — 100—120 cm below the present surface. 
Only a few animal hone remains have come to light from the excavated part of the culture 
bearing surface with a diameter of about 12 m. The bone fragments are badly preserved, fragmen-
tary, with thick loess layers cemented on their surfaces. 
TOPOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF T H E ANIMAL B O N E S 
1. Trench I., III—IV. — 90—100 cm: 
Equus and Mammuthus hone remains. 
2. Section А., В., С., and D. — 80-120/140 cm: 
Equus, Mammuthus and Rangifer bone remains. 
3. Section A, hearth with some small fragmentary, calcinated bones. Destroyed. 
4. Section A, blokk 10, — 120 cm: 
Two fitting fragments of an ivory point. The ivory point with circular section, made 
of mammoth tusk was presumably an arrow-head. Diameter of the ivory point is 10 mm. Length of 
the fragments are 32 mm and 20 mm. The upper tip of the ivory point is destroyed. luv. N.: Pb. 
88/225. 
An other point or needle fragment made of mammoth tusk: Its length is 50 mm, the 
breadth of the artifact is 8 mm. Inv. N.: Pb. 88/226. 
5. During the summer of 1982 the owner of the plot built a cottage just in the centre of the 
Upper Paleolithic culture bearing surface, beside the hearth. In 1984, during the digging of the 
cellar pit near the cottage, a worked tibia fragment of a mammoth was unearthed from cca. 90— 100 
cm depth. 
Description of the artifact: latero-ventral wall fragment of the tibia dext. dist. diaphysis 
of a mammoth ( Fig. 1.). The diaphysis part into three pieces along an old split: a lateral ( Fig. 1,1.), 
a ventral (Fig. 1, 1 — 2.) and a dorsal side (the last one is destroyed). At the proximal end of the 
ventral wall there is a rounded ractangle shaped carved hole. When the cellar pit was dug the 
distal end of the mammoth tibia diaphysis was cut off. 
The ventral wall of the tibia is fragmentary next to the hole and also in front of it because 
of fresh fracture. The broken off parts are missing, too (Fig. 1, 2.) At the inner margin of 
the ventral wall there is an old split surface, while below and above the carved hole there are old 
splits. 
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1 2 
Fig. 1. Bone artifact made of the mammoth tibia 
I. Lateral and ventral side of the tibia diaphysis. 2. Ventral wall of tibia diaphysis with a rounded rectangle 
shaped carved bole. Foto: Л. Kardos 
The greatest length of the mammoth tibia fragment is 217 mm (lateral side), the smallest 
breadth of the diaphysis is 75 mm. The greatest thickness of the diaphysis wall is 23 mm. 
The carved hole on the ventral wall was made with the aid of a pointed, sharp tool, it was 
carved-deepened (grooved) from the outside towards the inside.This rectangular hole was completed, 
most probably, by grooving four circular holes of coa 10 mm's diameter, very close to each other. 
The outer (upper) margin of the hole is somewhat wider, its side is concave. The inner lateral-
medial diameter of the hole is 25 mm. 
There is no trace of use or wear and tear either in the inner wall of the carved hole or the 
outer and inner margin (side) of it. Presumably the hole served to fit and hold same other object. 
Large flat pieces split from the mammoth long bones are known from some Upper Paleo-
lithic sites among others from Szob (Hungary). Langenlois (Lower Austria) and Pavlov, Predmost 
(Moravia).1 
' G Á B O R I ( 1 9 6 9 ) 6 . T a f . I . 1 2 . ; S K U T I L ( 1 9 5 4 ) 4 6 9 4 7 0 . T a b . I. 
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The surface of the Upper Palaeolithic site at Esztergom-Gyurgyalag yielded the remains of 
only three large mammals: 
1. Equus germanicus ( N Ell RING ) 86 pieces 
2. Mammuthus primigenius (BLUM EN BACH) 21 pieces 
3. Rangifer tarandus (LINNE) 41 pieces 
148 pieces 
The Equus germanicus is the typical Equid form of the Central Europe an Upper Pleistocene, 
its individuals are well-known from the Carpathian Basin, too.2 
In the Late Upper Pleistocene in Europe the geographical and chronological distributions 
the mammoth are heterogeneous.3 Before the glacial maximum, the mammoth was one of the most 
common species of the Upper Pleistocene large mammal fauna. In the glacial maximum complex 
both the frequency and the population size of the mammoth sharply decreased. In the Magdalenian 
large mammal fauna, which followed the glacial maximum, mammoth, if present at all, became no 
more but an "archaic" colouring faunal element.4 
According to the youngest limit age data for mammoths this animal retreated or emigrated 
towards the Alps (Nord/Jura) — Baltic area — North — Northeast Europe — Northeast Siberia: 
Alps (Nord/Jura)5: France 12,980- 14,850 BP. 
Switzerland 12,270 BP. 
Central Europe:6 South Poland 14,080 BP. 
Moravia 11,590- 14,450 BP. 
Baltic area:7 South Sweden 13,090 BP. 
Finland 9,030 BP. 
Estonia SSR 9,780 BP. 
European USSR:8 1 1,000- 15,300 BP. 
Siberia:9 1 1,450 BP. 
Our contribution to the dating of the Esztergom-Gyurgyalag worked flat hone of mammoth 
is the following: 
1. If the mammoth (bone) is contemporaneous with the data 16,160 BP."1 yielded by the 
archeological and radiocarbon (from charcoal) datings of the culture bearing surface: in the major 
interstadial Ula-Somino-Lascaux of the glacial maximum only very few mammoths immigrate 
to the Carpathian Basin. Late Gravettian weapons and hunting practices are not suitable, any 
more, to kill tho large bodied mammoth. 
2. If the large flat bone of mammoth is not contemporaneous with the above-mentioned 
datings, the bone got in the settlement not as a big game. The same was also supposed hy M. 
Gábori in the case of the Szob settlement.11 The Moravian and Lower Austrian analogues of the 
Szob settlement are also older. 
2
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3. The radiocarbon date from the charcoal maybe too young and the Esztergom-Gyur-
gyalag site, which does not fit either topographically or typologically, among the other Upper 
Paleolithic sites situated on the П/b terrace of the Danube Bend is probably older. 
Charcoal and mammoth remains published from the Late Upper Pleistocene of Hungary12 
and dated by radiocarbon method, certainly do not belong together. 
The mammoth remains of Upper Paleolithic sites at Szeged-Öthalom and Budapest-Csillag-
hegy did not belong to the culture bearing surfaces but to the so-called loess-faunas.13 
The extinction of the mammoth and its role in Upper Paleolithic hunting in the Late 
Weichselian) Ságvár/Valdai time in the Carpathian Basin need further research, and a more careful 
approach.14 
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A rather rich collection of fossil shells probably used as trinkets was found in the Esz-
tergom-Gyurgyalag Palaeolithic site. The material consists of the following forms: 
The genus Dentulium belongs to classis Scaphopoda. It has a slightly arched, tube-like 
shell that lends itself particularly well to stringing. As it is quite common in archaeological sites, 
we can assume that it was very popular as a trinket among prehistoric people. 
Except cutting into some centimetre long pieces, no trace of manufacturing can be observed 
on our Dentalium specimens. They bear, however, several marks from their life time. Traces of 
attacks of predator gastropods, such as Muricids and Naticids (Görög and Somody 1988) can be seen 
on 5 specimens. The originally circular cross section of the predator's borehole was often halfed by a 
fracture, forming a semicircular cut with a diameter of about 2 mm on the edge of the shell (Szabó 
in Dobosi et al. 1983). In our material, there is a specimen with two holes of unsuccessful boring. 
Regeneration of fractures in the thicker end of the shell is quite common. The remains of the ori-
ginal brown pattern of the shell can be realized in one specimen. 
Except Tynrpanotonus margaritaeeus and Pirenella plicata, all of the forms are of Bade-
nian age (17—14 M. a.). Within easy reach of the Esztergom-Gyurgyalag Palaeolithic site, but on 
the other side of the Danube, in the vicinity of Szob and Letkés, nice Badenian outcrops can be 
found today. These rocks, formed in shallow seawater and under subtropical or tropical climate, 
preserving a very rich fauna of molluscs, could be the source of several Palaeolithic trinket collec-
tions of the area (Gábori 1969, Dobosi et al.: 1983). 
Comparing the Esztergom-Gyurgyalag material with the Badenian fauna of Szob and 
Letkés (precisely described by Csepreghy—Meznerics 1953, 1956), it turns out that two forms: 
Conus antediluvianus and Surcula serrata are not known from these localities, even the only spe-
cimen of Genota ramosa valeriae was found in a nearby Paleolithic site. Only two species are 
common: Ancilla obsoleta in Letkés and Terebra bistriata exbistriata in Szob. 
Tympanotonus margaritaeeus and Pirenella plicata are Oligocene-Lower Miocene species. 
They never occur in sediments younger than Eggenburgian (22—19 M. a.). In contrast to the 
above discussed Badenian forms, they were euryhalin species, favouring mesohaline water (with 
Dentalium badense Bartsch 
Tympanotonus margaritaeeus Brocchi 
Pirenella plicata Bruguiére 
Ancilla obsoleta Brocchi 
Surcula serrata Hörnes 
Conus antediluvianus Bruguiére 
Genota ramosa valeriae (Hörnes et Auinger) 
Terebra bis t r ia ta exbistriata Sacco 
71 specimens; fig. 13, 1—3 
7 specimens; fig. 13, 4 
4 specimens; fig. 13. 5 
2 specimens; fig. 13, 6 
1 specimen; fig. 13,9 
1 specimen; fig. 13, 8 
4 specimens; fig. 13, 7 
1 specimen; fig. 13. 10 
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10 to 20 per mille salinity). Thus in nearshore biotas with extreme environments, where no other 
forms could stand the fluctuation of salinity, they lived together in large masses (Tympanotonus-
Pirenella communities; Báldi 1973). As to their geographical distribution, now they can be found in 
Upper Oligocene outcrops both on the left side of the Danube (Rétság, Borsosberény, Tolmács, 
Diósjenő) and on the tight one (Dömös, Pomáz, Leányfalu). Strausz (1966) figured some specimens 
from Esztergom (without giving the exact locality). 
Having examined the Pilismarót-Pálrét material. Szabó (in Dobosi et al. 1983) suggested 
that ". . . the infrequency of the objects lifted the value for the prehistoric people just as well as for 
the collectors of our days." It seems to he a reasonable explanation for the frequent occurrence of 
some "rarities" in the Palaeolithic sites. These "rarities", however, are usually accompanied by 
rather common forms. I think it simply indicates that prehistoric people collected their material 
from prehistoric outcrops. 
The distribution of the species on the late sea bottom was determined by ecological con-
straints; and the site of their burial was influenced by hydrodynamic factors as well. Thus, even 
within very short distances, considerable changes may emerge in the composition of the fossil 
fauna. In addition, the topography must have been significantly different thousands of years ago, 
resulting different outcrops. That is why what we now consider rarity, may have been more com-
mon and easily available at the Palaeolithic times. 
It is interesting that these Badenian and Oligocene forms were found together not only in 
the Palaeolithic site, but also in Sadler's collection from Szob (1848). According to Csepreghy— 
Meznerics (1956), Sadler probably found Tymponotonus margaritaceus and Pirenella plicata in an 
Oligocene outcrop next to the Badenian one. Anyway, by 1956 this presumed outcrop became 
buried. If she is right, it well examples that changes in topography and exposure can rapidly hide 
significant outcrops. 
Therefore, we can come to the conclusion that the shell trinkets found in the Esztergom-
G y u r g y a l a g Palaeolithic site have been collected from at least two formations, differing in age and 
biofacies. These outcrops, undoubtedly different from the today ones, could have been situated 
near the site, even on the right side of the Danube. 
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The aim of the analysis was to define the source of the grey flint, used as raw material for 
the lithic assemblage from the palaeolithic site of Esztergom-Gyurgyalag. The mineralogical 
constitut ion was compared to that of specimens available in a comparative collection. 
Usually, flints from different sources may be distinguished macroscopically, although 
sometimes they may appear identical. In the latter ease, the mineralogical constitution may help to 
separate them. More than 80% of the flint is composed of Si02 . It also has a considerable CaC03 
content, while Ti, Al, Ее, Mn, Mg, Na, К make up, altogether, less than 1 %.2 The quantity of the 
above main and accessory components and their ratios define the characteristics of the flint types. 
The range of their concentration, however, is rather limited, since they are highly influenced by 
stoichiometric laws. A greater variation can be expected from concentrations of the rare earth 
minerals, the definition of which, nevertheless, is difficult, since these minerals are represented in the 
flint only in very low quantities (0.05—5 yg/g concentration). 
The most useful method to define the trace element content is neutron activation analysis 
(NAA) based on a (n, y) reaction which d i s p l a y s high sensibility and good selective possibilities. 
The samples to be analysed were radiated in a nuclear reactor by thermic neutrons. Some of the 
stable nuclear cores of the sample react to the neutrons resulting in inetastable izotopes which regain 
the stable state by emitting, among others, y-quantums. Having registered the energy spectre of the 
emitted y-radiation, the energy values of the v-peaks serve as a basis for qualitative analysis and 
their intensity for quantitative analysis.3 
Table 1 
Trace element concentration of the f l ints in /ig/g as de f ined by neutron activation analysis 
Sample Sm Sc La Na Sb U Au 
\. Esztergom 0.08 0.23 0.50 231 0.46 6.09 
2. Esztergom 0.10 0.13 0.47 280 — 0.46 — 
3. Volhynia L86/279 0.02 0.20 — 432 0.15 — — 
4. Prut L86/248 0.13 0.08 0.22 245 1.01 3.02 
5 . Nagytevel L86/131 0.08 0.11 0.20 189 0.29 0.51 — 
6. Nagytevel L86/I31 0.07 0.09 0.24 191 1.14 0.36 
— 
7. Lábatlan I L86/103 1.97 0.84 8.6 820 0.28 1.24 — 
8. Lábatlan 11 L86/12 1.05 1.74 4.52 707 0.24 0.62 — 
9. Hosszúhetény 0.84 0.57 3.77 454 0.30 — — 
10. Sümeg 0.80 0.65 4.10 550 0.19 0.59 — 
1
 The analyses were made at the Nuclear Technical 
Inst i tute of the Technical Univers i ty of Budapest . 
2
 К . T . B Í R Ó — M. P Á L O S I : A pat t intot t kőeszközök 
nyersanyagának forrásai Magyarországon. M A F 1 1983. 
évi jel, p. 4 0 7 — 4 3 5 . 
3
 E. S Z A B Ó —A. S I M O N I T S : Aktivációs analízis 
( 1 9 7 3 ) ; I . V A R G A - Z s . M O L N Á R — I . N A G Y N É C Z A K Ó — 
G. ILON: Németbánya későbronzkori kerámiái a 
természet tudományos vizsgálatok tükrében. Pápai 
Múzeumi Ér te s í tő 2. (in press). 
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Table 2 
Trace element concentration in / tg/g 
No. Ce Lu Yb Fe Co 
7. 12.2 0.12 0.72 — — — 
8. 8.41 0.06 0.41 0.69 1785 2.54 
9. 2.63 — — 1.04 — — 





Limits of detect ion in /ig under analytical condit ions applied here 
Izotope E-y(keV) 10 ~3 ug 
As- 76 559.1, 657.1 30.6 — 43.1 
Au- 198 411.9 0.25 — 0.29 
Ba- 131 496.3 6228 — 6435 
Ce- 141 145.5 107 — 108 
Co- 60 1332.5 135 — 135 
Cr- 51 320.1 274 — 277 
Cs- 134 605.0, 796.7 63.1 63.1 
Eu- 152 1408.1 60.0 — 60.0 
Fe- 59 1099.3 50253 — 50680 
Hf- 181 482.2 33.7 — 34.0 
K- 42 1524.7 174196 — 361799 
La- 140 487.0, 1596.6 11.3 — 14.2 
Lu- 177 208.3 1.26 — 1.34 
Na- 24 1308.4 958 — 1753 
Rb- 86 1078.8 1801 — 1837 
Se- 75 264.7 234 — 234 
Sb- 124 602.7, 1691.1 5.81 — 6.68 
Sm- 153 103.2 0.67 — 0.81 
Sc- 46 889.3 4.45 — 4.47 
Ta- 182 1221.3 86.1 — 86.4 
Tb- 160 879.3 34.9 — 35.1 
Th- 223 311.9 21.7 — 22.0 
U- 239 228.1, 277.9 15.9 — 18.7 
Yb- 175 396.1 9.87 — 10.7 
Zn- 65 1115.5 3397 3403 
20 to 60 mg of the flint samples were powdered in agate mortars, then, without heating, 
under conditions of normal humidity, were radiated for 8 hours under 100 kW of reactor output. 
The registration of the emitted y-radiation was made, following 139 to 152 hours of cooling, with a 
semiconductive germanium detector through 83 minutes.4 From the concentrations defined by 
NAA, the ones found in all the samples are listed in Table 1, the rest in Table 2., while the limits of 
detection, provided by the applied methods of measurement, can be read in Table 3. 
4
 The method developed in the Training Reactor 
for pottery analyses was applied: M. ВАГ.т.A — J. 
R É R C Z I G . K E Ö M L E Y — G Y . R O S N E R - D . G A B L E R : 
Kerámiák eredetének vizsgálata neutronaktivációs 
analízis módszerével . Jelentés a 299/81 ill. a 3-540 sz. 
Ál lami Megbízásról; T. B E R E Z N A Y — D . B ó n i z s — G . 
KEÖMLEY: I investigations o n T he comparator I echnique 
used in epithermal neutron activation analysis. 
Journal of Radianalyt ical Chemistry 3(1 (1977). 
(Ajkai Timföldgyár és Alumíniumkohó) (A factory 
and Aluminium Furnace of Ajka) 
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Due to the character of the samples, relatively few rare earth minerals could be detected. 
The flint types contain only a small amount of the clay minerals in which the rare earth minerals 
are usually concentrated. The only common elements of all the samples are La, Se and Sm. 'these 
three elements can he measured within the lowest limits of detection. From among the alcalic 
minerals, sodium could also he found in all the samples in greater concentrations than with the 
former elements. 
Before classification, the homogenity of the samples also had to be examined, since theoreti-
cally, two samples from one piece of flint should bear more resemblance to each other than two 
different flint types. The archaeological finds from Esztergom and the comparative material from 
Nagytevel were used for homogenity examinations. Two samples from each were prepared and 
examined separately. The results reveal that the samples may be considered homogenous, though 
t here was a relatively great discrepancy in the Sc concentration of the pieces from Esztergom. Such 
discrepancies, however, do occur and it only serves to underline the maxim that samples should not 
be classified relying on a single element. The more elements are used the smaller probability of 
error may be reached. 
As there are only a few elements which can be used for the classification, the method of 
element pairs was preferred for cluster analysis ( Fig. 1). Table 1. and Fig. I show that the first six 
samples are different from the rest. Here the concentration of the trace elements is much lower 
than for the others. Accordingly, the archeological material from Esztergom may have come from 
sources in the Prut area, in Volhynia or from Nagytevel. 
In respect to further classification, it is useful to examine the gold content since this ele-
ment can be measured using NAA within the lowest limits of detection. It occurs, however, in form 
of grains and not homogenously. Consequently, a grain may or may not be found in the sample. It is 
for this reason that in one of the samples from Esztergom it was detected, while it was absent from 
the other. The other element in the three samples when compared to those in the specimens from 
Esztergom have the folowing distribution: 





These data, thus, exclude the possibility that the flint material was of Volhynian origin-
The analyses tell us that the trace element content of the archaeological material from the 
Esztergom assemblages bear some resemblances to the comparative samples from the Prut area and 
from Nagytevel. Both sources would be possible. The data, however, are not sufficient to define 
which of these two sources is the real one. 
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Sample preparation: 4.2 g charcoal was ultrasonically separated from the sample (total weight 
9.2 g). AAA (aeid-alcali-acid) treatment was applied to dissolve contaminants like carbonates and 
humic acids. The sample was treated with 4% HCl (80 °C, 24 hours) then with 2% NaOH (80 °C, 
24 hours) and finally wasked until pH 3 was reached. After this treatment the remaining fraction 
was 2.5 q. 
Preparation of a counting gas : The pretreated sample was combusted, the obtained C02 was purified 
and synthetized into methan.1 
Activity measurements and results: 
The activity of the methan was measured with a proportional counter.2 The activity of the 
sample was related to the international standard (AON) represented by the 95% of the activity of 
the NBS oxalic acid standard corrected for the age to AD 1950 and for isotopic fractionation to 
J13C = - 19%0 relative to the PDB standard. 
The measured activity of the sample was corrected for the measured stable isotope frac-
tionation normalized to ó13C = — 25%0.3 
The conventional radiocarbon age (BP) was calculated by the formula 
t = - 8033 In ^ 
A O N 
where ASN the sample activity normalized to <i13C = — 25%0. The results are shown in Table 1. 
Table 1 
Conventional radiocarbon age of a wood sample from an Esztergom-Gyurgyalag excavation 
, Conventional age 
Code <5"C[%0]pDB BP 
Deb-1160 —24.50 16160 -200 
1
 É . C S O N G O R - I . SZABÓ — E . H E R T E L E N D I : P r e p a -
ration of a counting gas of proportional counters for 
radiocarbon dating. Radioanalytical Radiochemical 
Letters, 55 (1982) 303. 
2
 E . H E R T E L E N D I — É . C S O N G O R - L . Z Á B O R S Z K Y — 
J . M O L N Á R - J . G Á L - M . G Y Ö R F F I — S . N A G Y : C o u n t e r 
system for high-precision 14C dating. Radiocarbon 
(in press). 
3 E . H E R T E L E N D I — J . G Á L — А . P A Á L S . F E K E T E 
M . G Y Ö R F F I I . G Á L — Z s . K E R T É S Z — S . N A G Y : 
Stable isotope mass spectrometer. Fourth working 
meeting isotopes in nature ed. U. Wand — G. Stranch 
Academic der Wissenschaften der D D R Zentral-
institut für Isotopen und Strahlenforschung Leipzig 
1986. September 2 2 - 2 6 . 
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Das Tumulusgräberfeld von Sopron-Burgstall schließt sich unmittelbar der befestigten Sied 
lung an.1 Beiderseits des Weges, der aus südlicher Richtung in den Erdwall über den Bergrücken 
führt, befinden sich die Hügelgräber in einer Ausdehnung von etwa 1 km. Die Linie dieses Weges 
entspricht im großen und ganzen der Linie des auch heutzutage benutzten Weges, wodurch die 
Siedlung mit einem sanften Anstieg zu erreichen war. Die nördlich des Gräberfeldes liegende Sied-
lung ist von Norden, Westen und Osten durch steile Berghänge umgeben. Dar Burgwall war an der 
südwestlichen Seite am meisten gefährdet. Darum wurde der Wall hier am höchsten errichtet, und 
an dieser Stelle verliefen auch ein Graben und ein Gegenwall vor dem Wall. Nur etwa 100 m entfernt 
vom siidwestliehen Teil des Befestigungssystems der Burg liegen die nördlichsten Gräber des Grä-
berfeldes. Wer in die Siedlung gelangen wollte, mußte die Strecke zwischen den Tumuli hindurch auf 
die Burg nehmen, entlang dem am besten befestigten und einen imposanten Anblick bietenden Be-
festigungssystem. Später, am Ende der LT-Zeit wurde auch eine Vorschanze vor die südwestliche 
Wallstrecke errichtet.2 Darum sind die nördlichsten Gräber des Hallstattgräberfeldes (Hügel Nr. 
72—74) innerhalb der LT-zeitliehen Schanze. 
Das Tumulusgräberfeld befindet sich im Höhe der Niveaulinien 448 — 480. Die meisten 
Gräber liegen in der Höhe zwischen 460 und 478 m. 
Die Gräber des Gräberfeldes von (Burgstall sind in den Zeitabschnitt vom Ende des 8. Jahr-
hundertes v. Chr. his an den Anfang der 600er Jahre zu datieren.3 Der größte Teil des Siedlungsma-
terials kann ebenfalls in diese Periode datiert werden, aber hier sind auch die Funde der Urnenfel-
derzeit zu beobachten.4 Außerdem kam auch der Keramiktyp hier in größerer Menge vor, der aus 
dem Gräberfeld nur im jüngsten Grab, also von den Funden der Nachbestattung 215/a bekannt ist5 
und in den älteren Grabkomplexen nicht auftaucht. 
An einigen Stellen der Siedlung wurden schon von L. Bella Forschungen durchgeführt.6 
Im Laufe der Freilegungen in den 70er Jahren konnte ich ebenfalls ein kleineres Territorium im 
Burginneren erschließen.7 Obwohl das bekannte Siedlungsmaterial im Verhältnis zur Siedlungs-
größe verschwindend gering ist, bieten die bis jetzt erhaltenen Befunde eine kleine Möglichkeit zum 
Vergleich der Gräberfeld- und Siedlungsfunde. In erster Linie steht die Keramik zur Verfügung. 
Es ist festzustellen, daß sich die in den Gräbern beigelegten Standardtypen und die charakteristi-
schen Verzierungsarten der Gefäße in den Siedlungsobjekten mehrmals wiederholen. Dazu gehören 
— unter anderen — die Hochhalsgefäße und ihre abwechslungsreichen Verzierungsmotive, ferner 
ihre Verzierungstechnik.8 
1
 P A T E K 1 9 8 2 / a , B e i l a g e 1 u n d 2 . 
2
 P A T E K 1 9 8 2 / a , 1 3 0 A b b . 3 3 , 11 1 4 . 
3
 P A T E K 1 9 7 6 , 6 , F i g . 4 ; P A T E K 1 9 8 0 / A 9 3 f f ; P A T E K 
1980/b, 9 3 - 103; PATEK 1982/a, 162. 
4
 P A T E K 1 9 8 2 / a 1 5 1 — 1 6 1 . 
5
 P A T E K 1 9 8 2 / a 1 5 2 . 
6
 B E L L A — M Ü L L E S 1 8 9 1 1 8 5 ; 1 'ATKK 1 9 8 2 / a , 1 1 5 . 
7
 PATEK 1982/a 132. Die Veröffentl ichung des 
Hauses Nr. 9 der Siedlung ist in Arbeit. 
8
 P A T E K 1 9 8 2 / a , A b b . 2 6 , 3 ; 3 3 , 1 - 10 . 
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Abb. I. Sopron-Burgstall. Tumulusgräberfeld 
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4 
Abb. 2. Sopron-Burgstall, Tumulus Nr. 177. 1: Holzrest; 2: Stein; 3: Scherbe 
N 
4 
Abb. 3. Sopron-Burgstall, Tumulus Nr. 177. 1: Keramik; 2: Aschige Erde mit Leichenbrandresten; Glasperlen, 
Spinnwirtel, Bronzering; 3: Steine 
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Die Kalenderberghenkeltöpfe und die sog. Kalenderbergverzierungsart sind in dem Sied-
lungsmaterial in zahlreichen Varianten vorzufinden.9 Die Bruchstücke der sog. Feuerböcke10 (z. В 
Abb. 14, 4—5) wurden sowohl in den Gräbern als auch in der Siedlung in großer Menge gefunden. 
Die Glasperlen kamen gleichfalls nicht nur als Grabfunde zum Vorschein, vielmehr sind mehrere 
hundert Glasperlen auch aus den Siedlungsfunden bekannt.11 
Wenden wir uns dem Grab Nr. 177 des Gräberfeldes von Burgstall zu. Dieser Tumulus liegt 
am östlichen Rand des Gräberfeldes. Aufgrund seiner Größe und seines Reichtums an Funden kann 
er den mittelgroßen und nicht reicher als durchschnittlich ausgestatteten Bestattungen zugeordnet 
werden. Der heutige Durchmesser des Hügels beträgt etwa lOmundseineim Jahre 1977 me ßbare Hö-
he schwankt sich zwischen 30 und 40 cm. Der Grabhügel könnte ursprünglich höher und sein Durch-
messer kleiner gewesen sein. (Abb. 1.) 
Bei der Freilegung des Hügels erhielten wir nur Erlaubnis einige Bäume in der Mitte des 
Grabhügels zu fällen, wodurch wir die vollständige Grabkonstruktion nicht ermitteln konnten. Mit 
Hilfe einiger kleiner, unter den Bäumen gezogener Suchgräben versuchten wir, Informationen über 
die am Rand des Grabhügels liegenden Teile zu erhalten. In einem der Gräber wurde ein allein 
liegendes Gefäß gefunden, welches nicht zu den anderen Beigaben gehörte (Abb. 2). Dieses Gefäß 
befand sich westlich des Grabes am Rand der Aufschüttung des Hügels. Die Scherben des Teiles 
über der Schulter fehlten (Abb. 7, 4). 
In der .Mitte des Hügels konnten die Reste einiger Holzbalken und daneben die Steine eines 
Steinhaufens beobachtet werden (Abb. 2). Aufgrund der erhalten gebliebenen Spuren war die Re-
konstruktion der Grabkonstruktion unmöglich. Die Funde kamen unter den Steinen auf der Grab-
boden vor. Die Keramikgegenstände, durch die Steine zerdrückt, waren in schlechtem Zustand und 
unvollständig. 
Die kalzinierten Knochen lagen auf dem östlichen Teil des Grabes auf einem runden Fleck, 
der einen Durohmesser von ca. 50 cm hatte. 
Mit den kalzinierten Knochen zusammen kamen 38 gelbblaue Schichtaugenperlen und die 
Bruchstücke solcher Glasperlen, ferner 885 winzige blaue und gelbe Glasperlen und im Brand ge-
schmolzene Glasschlackestücke zum Vorschein (Abb. 3). Von den winzigen Glasperlen wurden etwa 
800 Stück infolge der Durchschlämmung der von hier ausgenommenen Erde gefunden. Auf den 
Perlen sind Brandspuren in kleinerem oder größerem Maße zu entdecken. Unter den kalzinierten 
Knochen und Glasperlen lagen ein Bronzering / A b b . 8, 5—10 und 9) und drei Spinnwirtel. Auf dem 
freigelegten Teil des Hügels fanden wir keine Spuren des Verbrennungsplatzes. 
Westlich von den kalzinierten Knochen wurden folgende Funde zutage gefördert: 
1. Am südlichen Rand des Grabes befand sich e ine große Henkelschale mit konischem Hals und über-
randständigem Henkel . Der Bauch des Gefäßes wurde m i t schrägen Kannelurenbündeln in einander entgegen-
gesetzter Anordnung verziert. Längs des Henkels verlaufen parallele Kanneluren bis zum Ende. Farbe: Schwatz. 
H: 17,7 cm, Mdm: 2 2 , 5 - 2 8 , 4 cm, B d m : 8 cm (Abb. 6, 3) 
2. Nördlich der großen Henkelschale Nr. 1 lag ein Großgefäß mi t konischem Hals . A m Treffpunkt von 
Schulter und Hals ver laufen zwei waagerechte Kanneluren. Schwarz. 
H: 41 cm, Mdm: 31 c m , Bdm: 16 c m (Abb. S, 3) 
2/a. Im Inneren des großen Gefäßes Nr. 2 fand m a n eine Schale m i t einem hohen überrandständigen 
Henkel . Die obere Gefäßhäl te biegt, s ich ein bißchen nach innen. Grau. 
H: 7,1 cm, Mdm: 11 — 11,6 cm, B d m : 4,6 cm (Abb. 8, 2) 
3. Ein großes Gefäß mit konischem Hals, welches nördlich des Gefäßes Nr. 2 lag. A m Hals-Schulter-
U m b r u c h verlaufen drei horizontale Kanneluren. Darüber ist eine, aus schraff ierten Dreiecken bestehende Ver-
9
 P A T E K 1982/a, A b b . 30, 11 - 15; 3 2 , 1 - 3 . 
"'Feuerböcke aus den Gräbern v o n Sopron-
Bu igs t all: Tumulus 14, s. E I B N E R — P E R S Y 1980 Taf. 
4 , 2 ; T u m u l u s 2 7 , s . E I B N E R - P E R S Y 1 9 8 0 , T a f . 
2 5 , 2 u n d T a f . 2 7 ; T u m u l u s I I I . , s . E I B N E R P E R S Y 
1980 T a f . 100, 1; T u m u l u s 131, s. PATEK 1976 F ig . 
6, 3; Tumulus 224, s. PATEK 1982/a Abb . 22, 1 und 2. 
Feuerbockbruchstücke aus der Siedlung von Burg-
stall: PATEK 1982/a Abb. 30, 15; Abb. 32, 3. — Im 
H a u s Nr. 9 von Burgstall und in den nahe liegenden 
Gruben kamen mehrere Feuerbockbruchstücke zum 
Vorschein. Die Veröffentl ichung dieser Befunde ist in 
Arbeit . 
" P A T E K 1982/b, 173—174. 
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Abb. 4. Sopron-Burgstall, Tumulus Nr. 177 
zierung zu sehen. Dasselbe Motiv wiederholt sieh in zwei Reihen auf dem oberen Teil des Bauches. Weiters ver-
läuft zwischen diesen beiden Zierreihen eine, aus schrägen Kerbungen bestehende waagerechte Bandverzierung. 
Schwarz. 
H: 4 8 - 4 0 , 5 cm, Bdm: 2 8 , 2 - 2 9 , 6 cm, Bdm: 13,6 cm (Abb. 4, 2) 
4. Ostlich des großen Gefäßes Nr. 3 wurde ein großes Gefäß mit konischem Hals gefunden. Am Hals-
Schulter-Umbruch befinden sich horizontale Kanneluren. Darüber ist eine, aus schraffierten I Dreiecken bestehende 
Reihe, über den einzelnen Dreiecken je eine eingedrückte Punktverzierung sichtbar. Auf dem Oberteil des 
Bauches wurde eine, aus Rhomben zusammengesetzte Motivreihe angewandt. Die Rhomben sind durch senk-
rechte Linienbündel voneinander getrennt. Entlang der äußeren Seite der senkrechten Linienbündel, auf dem 
oberen Teil des Motivs sind eingetiefte Punktreihen zu beobachten. Schwarz. 
H: 41 cm, Bdm: 3 0 , 5 - 3 2 , 7 cm, Bdm: 15 cm (Abb. 4, 1) 
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5. Ein Kalenderberg Henkelschale wurde östlich neben dem großen Gefäß Nr. 4 gefunden. Auf der 
Oberfläche sieht man e ine reiche Kalenderbergverzierung. Der Gefäßrand wurde mit schrägen Einschnitten 
dekoriert. Auf der Schulter befinden sich senkrechte, mi t schrägen Einschnit ten verzierte Rippen. Auf dem 
Rauch sind ein plastisches Muster und konzentrischen Kreis Kanneluren zu sehen. Die Kalenderberghenkelschale 
hat einen Bandhenkel, auf dem längs senkrechte Kanneluren verlaufen. Auf dem Bauch unter dem Henkel 
befinden sieh aus Fischgrätenmustern bestehende Re ihen . Bräunliehgrau. 
H : 24,2 cm, Bdm: 11,4 — 14,5 cm, B d m : 6,6 cm (Abb. 5, 2) 
6. Ein Zwillingsgefäß aus zwei Näpfen kam südöstl ich neben der Kalenderberghenkelschale Nr. 1 vor. 
Die zwei Gefäße waren durch einen breiten Bandhenkel mite inander verbunden. E r wächst aus dem Rand und 
stützt sich auf die Schulter. In Längsrichtung wird er durch parallele Zickzacklinien verziert. Die Verzierung des 
Henkels ha t auf dem Kalenderberghenkelschale Nr. 5. (Abb. 5, 2) gute Parallele. 
Der Rand der Näpfe des Zwillingsgefäßes wurde mit schrägen, kurzen Einschnit ten verziert. Auf den Schultern 
befinden sich winzige Bucke l . Die Gefäßkörper haben parallele, senkrechte, eingeritzte Zickzacklinienverzierun-
gen, die über dem B o d e n einen, ungefähr 3 cm breiten Streifen frei lassen. Bräunlichgrau. 
H: 9,4—10,1 cm, B d m : 8,8—11 cm und 9,8 — 11,1 cm, B d m : 6 cm und 5,1 — 5,6 cm (Abb. 5, 1) 
7. Situla. Sie w u r d e auf das große Gefäß Nr. 2. gestürzt gefunden. A u f dem, ausbiegenden Hals sind 
drei breite, horizontale Kanneluren zu sehen. Der Schulter-Bauch-Umbruch ist durch einer aus drei parallelen 
Kanneluren und ein eingestochenen Punktl inien bestehenden Halbkreisgirlande verziert. Gegenständig wurde 
ein ähnliches halbkreisförmiges Motiv angewandt , wobei s ich die tief e ingestochenen Punkte untereinander in 
drei parallelen Linien bef inden. Grau. 
H : 21,1 cm, Mdm: 16,8 cm, Bdm: 9,6 c m (Abb. 6, 1) 
7/a An der west l ichen Seite des großen Gefäßes Nr. 3 wurde ein konischer Deckel mit e inem Henkel von 
rundem Querschnitt gefunden. Unter dem Henkel ist der Oberteil des Deckels geöffnet . Grau. 
H : 8,8 c m (mit Henkel) , Bdm: 23,3 c m (Abb. 7, 5) 
8. Fußschale, die südlich der Situla Nr. 7 lag. Der Gefäßrand biegt sich leicht nach innen, der Hohlfuß 
nach außen. Sie wurde unter dem Rand mit schrägen Kanneluren verziert. Grau. 
H : 12 cm, Mdm: 17,3 c m , Bdm: 9,3 cm (Abb. 7, 2) 
9. Fußschale, die südlich der Situla Nr. 7 lag. Der Gefäßrand biegt sich leicht nach innen, während der 
Hohlfuß leicht nach außen verläuft. Grau. 
H : 9,5 cm, Mdm: 19 c m , Bdm: 9,9 c m (Abb. 7, 1) 
\0. Miniaturfußschale. Die Scherben dieses Gefäßes lagen mit denen des Schöpfgefäßes Nr. 17 voll-
kommen gemischt. Der Gefäßkörper ist niedrig und konisch, während der F u ß niedrig und breit ist. Bräunlich-
grau. 
H : 1 + cm, Mdm: 5,3 c m , Bdm: 3,2 c m (Abb. 8, в) 
11. Fußschale, die südöstlich neben dem großen Gefäß Nr. 4 zum Vorschein kam. Der Gefäßkörper ist 
konisch. Der Fuß ist breit, niedrig und biegt sich nach außen. Gräulichbraun. 
H : 3,5 cm, Mdm: 8,2 cm, Bdm: 5,6 cm (Abb. 8, 4) 
12. Bruchstücke eines großen Gefäßes, die a m westl ichen Rand des Tumulus , d.h. an dessen Aufschüt-
tungsrand vorkamen. Die anderen Funde des Tumulus 177 lagen weit davon entfernt. Гп der Nähe der erwähnten 
Scherben wurde kein archäologisches Material gefunden. A u f dem Oberteil des Bauches ist eine, aus parallelen 
Kanneluren ausgebildete, halbkreisförmige Verzierung zu sehen. In der Mitte des Musters bef indet sich ein 
kleiner Buckel . Der Gefäßtei l über der Schulter fehlt. Grau. 
Bdm: 7,3 cm (Abb. 7, 4) 
13. Schöpf gefäß m i t hochgezogenem Henkel . E s wurde im großen Gefäß Nr. 1 gefunden. Auf dem breite-
sten Teil des Schöpfgefäßes befinden sich Tonknöpfchen in einer Reihe, die Bronzeknöpfe nachahmen. Auf dem 
abgerundeten Fuß sind drei runde Fint ie fungen zu beobachten. Grau. 
H : 4,8 cm, Mdm: 9 , 6 - 1 1 cm (Abb. 8, 3) 
14. Fußschale, die am westl ichen Rand des Grabes zum Vorschein kam. Der Gefäßkörper ist konisch. 
Der Hoh l fuß biegt s ich stark nach außen. Grau. 
H : 11,3 cm, Mdm: 20,5 cm, Bdm: 8,2 cm (Abb. 7, 3) 
15. Situla. Sie wurde an der westl ichen Seite des großen Gefäßes Nr. 3 gefunden. Der Gefäßkörper 
weist e inen scharfen Schulterbruch auf. Der Rand biegt sich nach außen. Grau. 
H : 19,3 cm, Mdm: 17,6 cm, Bdm: 9,7 cm (Abb. 6/2a) 
16. An der west l ichen Seite des großen Gefäßes Nr. 3 wurde ein f lacher konischer Deckel zutage gebracht. 
Sein Henkel hat einen runden Querschnitt. Die Scherben des Deckels lagen im Grab teilweise mit den Bruchstük-
ken der Situla Nr. 15 gemischt . Grau. 
H : 6,2 c m (ohne Henkel ) , D m unten: 23,3 cm, H des Henkels: 3 , 3 - 3 , 5 c m (Abb. 6, 2b) 
17. Schöpjgefäß, welches westl ich von den Scherben der großen Urnen Nr. 2 und 3 vorkam. Das Unter-
teil des Gefäßkörpers ist halbkugelförmig, das Oberteil erhebt sicli senkrecht. Auf der Bruchlinie des Körpers, 
wo das Gefäß am breitesten ist, befinden sieh winzige, Bronzeknöpfchen nachahmende Tonknöpfe . Auf dem 
überrandständigen Bandhenke l verlaufen Kanneluren in Längsrichtung. Auf d e m abgerundeten Fuß sind drei 
runde Eint iefungen zu sehen. Die Form und Verzierung dieses Schöpfgefäßes sind denen des Schöpfgefäßes Nr. 
13 ähnlich. Grau. 
H: 5 , 2 - 6 cm, Mdm: 1 0 - 1 11,6 cm (Abb. 8, 1) 
18. 38 Schichtaugenperlen und die Bruchstücke solcher Perlen kamen mit den kalzinierten Knochen 
gemischt an der öst l ichen Seite dos Grabes vor. Auf den Perlen sind Brandspuren in kleinerem oder größerem 
Maße zu beobachten. Be i den blauen Perlen sind gelbe Ringaugen sichtbar. Die größten Durchmesser betragen 
1,5 cm (mit einer A b w e i c h u n g i L mm) . 
H: 1 cm (Abb. 9, 2) 
19. In der öst l ichen Hälfte des Grabes unter den verbrannten Knochen fand man 885 winzige Glasperlen. 
Sie sind blau bzw. gelb. 
D m : 0,7 — 0,8 cm, H : 0,2 cm (Abb. 9, 1) 
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20. Jin Brand verbrannte Glasschlackebrnchstücke kamen unter den Glasperlen a m östl ichen Rand des 
Grabes zum Vorschein. 
21. Bronzering von trapezförmigen Querschnitt. Er kam mit den kalzinierten Knochen und Glasperlen 
vor. Der äußere Durchmesser des Ringes ist 3,7 cm und der innere 2,8 cm. (Abb. 8, 5 und Abb. 9, 3) 
22. Ein Spinnwirtel wurde a m östl ichen Rand des Grabes zusammen mit den kalzinierten Knochen und 
Glasperlen gefunden. D i e größte Breite des Spinnwirteis kann in der Nähe seines Bodens festgestellt werden. 
D a s Unterteil ist konkav und das Oberteil verengt sich stark. Die Bruehlinie zwischen dem Unter- und Oberteil 
wurde abgerundet. Das Unterteil des Spinnwirteis ist durch Gruppen von kleinen gekerbten Linien, die in 
gegengesetzter Richtung angeordnet sind, verziert. Dabei bilden die Linienbündel im großen und ganzen schraf-
f ierte Dreieckinuster. 
H : 1,5 cm, größter D m : 3,2 cm (Abb. 8, 8) 
23. Spinnwirtel, der dem Profil, der Größe und Verzierung nach dem Spinnwirtel Nr. 22 entspricht. 
H : 1,5 cm, größter D m : 3,2 cm (Abb. 8, 10) 
24. Spinnwirtel, dessen Form und Größe den oben behandelten entspricht. Unverziert . Die Durch-
bohrung erweitert sich le icht am Oberteil des Spinnwirteis. 
H : 1,4 cm, größter D m : 3 cm (Abb. 8, 9) 
25. Spinnwirtel, der kleiner als die vorigen ist. Seine Form ist der der oben beschriebenen Spinnwirtel 
ähnlieh. Das niedrige Oberteil wurde mit einer doppelten, horizontal e ingeglätteten Linie verziert. 
H : 1,5 cm, größter D m : 2,2 cm (Abb. 8, 7) 
Das am R a n d des Tumulus vorgekommene, sieh v o m Grabkomplex absondernde Gefäß, wurte unter 
Nr. 12 beschrieben. 
B E W E R T U N G D E S M A T E R I A L S 
Wie schon in der Einleitung erwähnt, waren die Bestattungen im Gräberfeld von Sopron-
Burgstall ab Ende des 8. Jahrhundertes v. u. Z. bis Anfang des 6. Jahrhundertes kontinuierlich er-
richtet worden. Das Material des Gräberfeldes weist darauf hin, daß die ursprünglichen Traditionen 
zur vollkommenen Zeit der hiesigen Bestattungen bewahrt wurden.12 So ist der Ritus der Bestat-
tungen einheitlich, d. h. es enthalten alle bis jetzt freigelegten Gräber die Befunde der Brandbestat-
tungen. Auch die Grabform ist einheitlich: jedes Grab ist ein Hügelgrab. Die Grabausstattung be-
wahrte die ursprünglichen Traditionen in ihrer Hauptform ebenfalls. Davon weicht nur ein einziges 
Grab, die Nachbestattung 215/a ab, die zugleich am jüngsten ist. Für das Gräberfeld von Burgstall 
ist allgemein kennzeichnend, daß sehr wenige Bronzegegenstände in den Gräbern vorkommen. Sie 
haben dagegen ein reiches Keramikmaterial, betrachtet man sowohl die Menge als auch den Reich-
tum der Verzierungsart der Gefäße. Beachtlich reiche Gräber wurden in Burgstall nicht erschlos-
sen; die Schwankung der Zahl der Grabgefäße zeigt eine Veränderung. Die Gräber enthalten keine 
Waffen. Ein Waffenbruchstück kam lediglich in einem einzigen Grab, d. h. im Tumulus 81 vor, 
welcher die bis jetzt bekannte älteste Bestattung des Gräberfeldes ist.13 Pferdegeschirr wurde eben-
falls nicht beigegeben. Nur im Falle des Hügelgrabes Nr. 73 kann man vermuten, daß die dort ge-
fundenen Eisenringe eventuell zu einem Pferdegeschirr gehört haben dürften.14 Hinsichtlich des 
Fehlens des Pferdegeschirrs und der Waffen weicht die für das Gräberfeld von Burgstall charakteri-
stische Grabausstattung von den Hügelgräbern der Reiterkrieger in Westungarn ab : so z. В. von den 
Grabfunden der reichen Hügelgräber von Sághegy,15 Somlóhegy,16 Vaszar,17 Nagybarát,18 Süttő,19 
12
 P a t e k 1982/a, 162. 
13
 PATEK 1982 /a , 138 . 
14
 PATEK 1976, F ig . 8, 1 — 4 ; PATEK 1 9 8 2 / a B e i l a g e 
4. 
15
 J . LÁZÁR: A Sághegy környéki hallstattkori 
tumulus-sírokról (Tumulusgraves belonging to the 
Hal l s tat t period from the surroundings of Sághegy) 
ArchÉrt 78 (1951) 36 — 42; DERS.: Hallstattkori tumù-
lusok a Sághegy távolabbi környékéről (Hallstatt-
zeitl iche Tumuli aus der weiteren Umgebung des 
Ságberges, Westungarn) ArchÉrt 82 (1955) 2 0 2 - 2 1 1 . 
16
 GY. RHÉ: A somlyóvásárhely i halomsírok 
[Die Hügelgräber v o n Somlyóvásárhely] . Jahres-
bericht des Veszprémer Museums 1928—1929. 3 — 10; 
T O M P A 1 9 3 4 - 1 9 3 5 , 1 0 4 ; A . H O R V Á T H : A v a s z a r i ó s 
somlyóvásárhelyi Hallstatt-kori halomsírok (Hügel-
gräber aus der Hallstattzeit nächst Somlyóvásárhely 
und Vaszar) Veszprém MK 8 (1969) 109 ' 134. 
17
 S. MITHAY: A vaszari koravaskori t emető és 
te lephely (Gräberfeld und Siedlung von Vaszar aus 
der Früheisenzeit) ArchÉrt 107 (1980) 53—78. S. 
noch Anm. 16. 
18
 A. BÖRZSÖNYI: Győrmegyei emlékek a hallstatt i 
korszakból | Hallstattzeit l iche Funde im K o m i t a t 
Győr] , ArchÉrt 29 (1909) 2 4 5 - 2 5 3 ; G A L L U S - H O R -
V Á T H 1 9 3 9 4 7 — 4 8 . 
19
 É . V. VADÁSZ: Előzetes jelentés egy koravaskori 
halomsír feltárásáról Süttőn (Vorbericht über die 
Erschliessung eines früheisenzeitl ichen Hügels in 
Süttő) CoinArehHimg 1983. 19 - 5 4 . 
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Vaskeresztes20 usw. Die Abweichung ist vermutlich — mindestens teilweise — mit chronologischen 
Ursachen zu erklären. D. h.: das Gräberfeld von Sopron-Burgstall bildete sich innerhalb der Hall-
s ta t tze i t früh heraus. 
Bei der Bewertung der Grabkomplexe leistet in erster Linie das reiche Keramik material 
eine Hilfe. Eine Regelmäßigkeit zeigt sich darin, daß gewisse Gefäßtypen in die Gräber regelmäßig 
gestellt wurden. Die Standardtypen sind das Hochkegelhalsgefäß, Schöpfgefäß, Hohlfußgefäß, 
die kleineren Schalen, die Situla und der Henkelnapf. Außerdem wurden auch andere Gefäßtypen 
zutage gebracht, aber sie sind keine ständigen Funde der Bestattungen. Zu den letzteren gehören 
das Zwillings- bzw. das Drillingsgefäß, ferner die sog. Kalenderbergfußschale, der Kalenderberg-
henkeltopf oder der Eeuerbock. Die Kalenderbergfußschale und der Feuerbock treten meistens zu-
sammen auf. Die Kalenderbergverzierung erscheint außer den großen Fußschalen in erster Linie 
auf den Henkelnäpfen, Zwillingsgefäßen und Feuerböcken. Diese Verzierungsart ist bei den Fun-
den des Tumulus Nr. 177 auf dem Henkelnapf und Zwillingsgefäß zu beobachten. 
In Beziehung mit den Keramikfunden des Tumulus Nr. 177 ist festzustellen, daß sich alle 
hiesigen Typen, gleichfalls alle Verzierungselemente in diesem Fundort sowohl im Gräberfeld als 
auch in den Siedlungsobjekten oft wiederholen. 
Dem im Grab vorgenommenen Hochkegelhalsgefäß ähnlich große Gefäße werden in den 
Gräbern von Burgstall regelmäßig gefunden. Parallelstücke sind aber auch im Siedlungsmaterial 
aufzufinden. Die behandelten Gefäße des erwähnten Grabes waren in der ganzen НС-Zeit beliebt, 
Die aus Grab 177 bekannte Variante dieses Typs ist stark profiliert und ihre gedrückte Form ist 
überwiegend im frühen Abschnitt und in der Mitte der НС-Periode charakteristisch. Die schlan-
keren Formen sind an das Ende der HC- und an den Anfang der HD-Periode datierbar.21 
Im Gräberfeld von Sopron-Burgstall ist die Entwicklung dieses Typs von der Variante mit 
s an f t abgerundeter Schulter — die noch der Mode der Urnenfelderkultur entspricht —, über die 
НС-Gefäße mit s ta rk profiliertem Bauch, bis zu den hohen, schlanken Formen, die am Ende der 
HC- und am Anfang der HD-Periode benutzt wurden, gut zu registrieren. 
Die Verzierung der behandelten Hochhalsgefäße ist bemerkenswert. Diese Verzierungs-
technik ist ein spezialer Zug der Keramikkunst in der Gegend von Sopron. Das ist die sog. Ritz-
technik,22 die auf den Gebieten der östlichen Hallstatt-Kultur im allgemeinen beliebt war. Die 
Gefäße wurden in der Siedlung von Burgstall besonders häufig damit verziert,23 während die ge-
ritzte Verzierungstechnik außer der Sopron-Gegend-Gruppe in anderen Hallstatt-Fundorten West-
ungarns recht selten auftritt. Bei der Anwendung der behandelten Verzierungstechnik wurde das 
Verzierungsmotiv mit einem spitzen Werkzeug in die Oberfläche des Gefäßes eingeritzt, als der Ton 
vor dem Ausbrand noch weich war. So wurde der ziemlich reiche Motivschatz in unzähligen Varian-
ten der Grabkeramik — einbegriffen auch die figuralen Verzierungen — mit freier Hand geschaffen. 
Von den großen Gefäßen des Tumulus Nr. 177 wurde das, in Abb. 5, 3 sichtbare Exem-
plar an der Umbruchsteile von Schulter und Bauch nur durch Kanneluren dekoriert. Die großen 
Gefäße der Abb. 4, 1 und 2 haben Dreieck- und Rhombusmotive als Verzierung. Sie sind dieVer-
zierungsmotive, die in unserem Fundort am häufigsten und in vielen Variationen bzw. in ab-
wechslungsreichen Kombinationen vorkommen. 
20
 M. FEKETE: Rettungsgrabung früheisenzeit-
licher Hügelgräber in Vaskeresztes (Vorberieht). 
ActaArchHung 37 (1985) 3 3 - 7 8 . 
21
 PATEK 1982/a, Beilage 4. 
2 2
 D O B I A T 1980, 120 f (mit der früheren Literatur). 
Die Ritztechnik ist in der Gegend der unteren Donau 
ab dem 11. Jahrhundert v. u. 7,. bekannt (Hansel 1976 
245 f f ) und lebt in der Gegend des Eisernen Tores 
( H A N S E L ebenda 1 5 5 ff) bzw. in der Basarabi-Kultur 
( H A N S E L ebenda 1 6 9 ff) neben der EinStempelung 
weiter. Diese Technik ist auch im Gräberfeld von 
Maria Rast vertreten (MÜLLER—КАИРЕ 1959 118 f.). 
Zu den, mit Ritztechnik verzierten Gefäßen des 
Gräberfeldes von Sopron-Burgstall s. E I B N E R — P E R S Y 
1980 55 f. Einige weitere Beispiele: PATEK 1982/a. 
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Der Hals des großen Gefäßes der Abb. 4, 2 wurde unten mit einer, aus schraffierten Drei-
ecken bestehenden Reihe verziert. Auf dem Oberteil des Bauches sind zwei ähnliche Dreieckreihen 
zu sehen. Zwischen den Reihen verläuft ein schräg gestricheltes Verzierungsband. Auf dem Ober-
teil des Bauches wiederholen sich die erwähnten Verzierungsgruppen dreimal und zwischen ihnen 
befinden sich unverzierte Flächen. Da die Gefäßoberfläche stark abgewetzt ist und stellenweise 
ergänzt werden mußte, konnte ich die Zahl der einzelnen Motive auf der erwähnten Gefäßzone nur 
annähernd rekonstruieren. Folgendes konnte festgestellt werden: (Iber dem schräg gestrichelten 
Verzierungsband sind fünf—vier (oder fünf) -sechs24 schraffierte Dreieckmotive zu sehen, und unter 
dem Verzierungsband befinden sich fünf—sechs—sieben24'" Dreieckmuster. 
Auf dem anderen Kegelhalsgefäß des Grabes wurde das Unterteil des Gefäßhalses durch 
eine waagerechte, ebenfalls aus Dreiecken bestehende Reihe verziert. Bei diesen Dreiecken sitzt je 
ein eingetiefter Punkt auf der Spitze der Dreiecke. Das Oberteil des Bauches wurde durch die Reihe 
von Rhomben, die aus parallelen Linien bestehen und ebenfalls mit Ritztechnik ausgeführt wurden, 
verziert. An den seitlichen Rhombenspitzen wurden je fünf senkrechte Linien eingeritzt. Demoberen 
Teil dieser Linienbündel wurden beiderseits je vier tief eingestochene Punktreihen angefügt (Abb. 
4, 1). 
Von den Verzierungsmotiven der behandelten großen Gefäße vertreten die Dreieck- und 
Rhombusmuster die auf der Keramik von Burgstall am häufigsten auftauchenden Ornamente. Die 
verschiedenen Varianten des Dreieckes waren von den hiesigen Töpfern besonders beliebt. Das in 
zahlreichen Varianten erscheinende Dreieck gilt aber nicht nur als Verzierungselement, sondern es 
kann auch eine inhaltliche Bedeutung haben. Auf den Gefäßen wurden die Menschen- und Tierfigu-
ren zwischen den Dreieckmotiven ebenfalls aus Dreiecken ausgestaltet. Die so eingeritzten Drei-
ecke — innen mit abwechslungsreicher Verzierung — vertreten das Grundprinzip der figuralen Dar-
stellungen (Abb. 11 und 12). Ähnliche Darstellungen sind ebenfalls im Hallstatt-Material der Ost-
alpen aus mehreren Fundorten bekannt. Aber in der größten Menge sind sie eben im Fundmaterial 
des Gräberfeldes von Sopron-Burgstall anzutreffen.25 Diese, durch Menschen- und Tiergestalten 
verzierten Grabgefäße sind die Repräsentanten des Höhepunktes der örtlichen Keramikkunst. Es 
ist anzunehmen, daß das einfache Dreieekmuster eine apotrophische Bedeutung hat. Darauf ist 
z. B. hei den Dreiecken zu schließen, auf deren Spitze ein oder mehrere eingetiefte Funkte sichtbar 
sind.26 Diese Verzierung ist über der Schulter eines der großen Gefäße aus dem behandelten Grab 
177 (Abb. 4, 1) zu erkennen. Auf einem der Gefäße, die 1971 im Tumulus Nr. 83 zutage gebracht 
wurden, wurde der Mensch mit je zwei eingetieften Punkten und mit einer kurzen senkrechten 
Linie über den Dreieckmustern dargestellt.27 (Abb. 14, 7) Auf einem Gefäßbruchstück, welches im 
Tumulus Nr. 170 vorkam, wurde der Körper der menschlichen Figur ebenfalls aus einem Dreieck-
muster gebildet.28 (Abb. 11, letztes Bild.) 
All die in Sopron-Burgstall bekannten figuralen Darstellungen wurden mit Ritztechnik 
hergestellt. Die einzige Ausnahme bildet das Gefäß, welches im Tumulus 101 (nach der neuen Nume-
24
 Dieser Verzierungsabschnitt ist auf der rechten 
Seite des Gefäßes der Abb. 4, 2, über dem trennenden, 
schraffierten Verzierungsband zu sehen. 
24
'* Dieser Abschnitt ist auf der rechten Seite des 
Gefäßes der Abb. 4, 2, unter dem trennenden Verzie-
rungsband sichtbar. 
25
 Uber die, mit Tiergestalten verzierte und in 
der Ostalpengegend vorgekommene Keramik s. S. 
GALLUS: Die figuralverzierten Urnen v o m Soproner 
Burgstall. AH 13, 1934. — F . FELGENHAUER: Eine 
hallstättisehe Wagendarstellung aus Habensburg, 
NÖ. MAG 92 (Festschrift F. Halicar) 1962, 93 111. -
W. TORBRÜGGE: Figürliche Zeichnungen der Hallstatt-
zeit aus Nordostbayern und ihre Beziehungen zur 
antiken Welt, in: Festschr. für Max Spindler 1969, 
1 — 2 4 . — S I E G F R I E D — W E I S S 1 9 7 9 . - A . E I B N E R : 
Musikleben in der Hallstattzeit. Betrachtungen zur 
»mousike« anhand der bildlichen Darstellungen. 
MÖUrFrühGeseh 3 0 , 1 9 8 0 , 1 2 1 - 1 4 8 . D O B I A T 1 9 8 2 . 
2 6
 D O B I A T 1 9 8 2 A b b . 2 8 . 
27
 Das Motiv des Gefäßes, welches im Tumulus 83 
von Burgstall vorkam, s. 1'ATEK 1972 Fig. 7, 9. und 
10; dies. 1976 Fig. 6, 1. 
28
 1'ATEK 1974, 55 ff; dies. 1976 Fig. 10; O. H. 
FREY: Bemerkungen zu figürlichen Darstellungen des 
Osthallstattkreises. AAU Beih 13. Festschr. It. l'ittioni 
( 1 9 7 6 ) 5 7 8 - 5 8 7 A b b . 1 ; P A T E K 1 9 8 2 / a , A b b . 18 . 
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rierung: 79) gefunden wurde. Auf diesem Exemplar wurde die schematische Menschengestalt mit 
Graphitbemahlung dargestellt.29 Hinsichtlich der abweichenden Technik der Darstellung muß man 
die Tatsache beachten, daß der Grabkomplex 101 jünger ist als die Gräber, in denen Keramik-
funde mit eingeritzter Menschendarstellung vorkamen. 
Auf den Grabgefäßen von Burgstall sind die in Ritztechnik dargestellten Menschen- und 
Tierfiguren jene Motive, die, auf denen am Ort hergestellten Gefäßen, häufig benutzt wurden. Diese 
Verzierungsmotive sind in Burgstall nicht nur auf der Grab-, sondern auch auf der Siedlungskera-
mik zu beobachten.30 In der aufgetragenen Erde der hallstattzeitlichen Schanze kam z. B. ein 
Gefäßbruchstück zum Vorschein, welches durch die gleiche Dreieckkombination verziert wurde, wie 
die figuralen Gefäße.31 Auch im Inneren der Siedlung wurden Scherben mit schraffierter Drei-
eckverzierung, die ebenfalls durch Ritztechnik ausgeführt wurden, zutage gefördert (Abb. 14. 
12). 
Im Keramikinventar des Gräberfeldes von Burgstall vertreten die oben behandelten Kegel-
halsgefäße den am häufigsten vorkommenden Typ. Außerdem sind aber auch andere Typen be-
kannt, die zu den Standardtypen des Gräberfeldes gehören. Hier müssen sowohl die Schöpfgefäße 
als auch die Henkelnäpfe erwähnt werden. Sie kommen im allgemeinen mit den Kegelhalsgefäßen 
im engen Zusammenhang, ihrer Funktion entsprechend, vor. 
Im Grab 177 wurden zwei Schöpfgefäße und ein Henkelnapf gefunden (Abb. 8, 1—3). Die 
Schale der Abb. 8, 2 kam im Inneren der großen Henkelschale Nr. 1 zum Vorschein, während das 
kleine Gefäß der Abb. 8, 1 an der westlichen Seite der Kegelhalsgefäße Nr. 2 und 3 lag. 
Der Typ der Schöpfgefäße, der auch im Grab Nr. 177 vorkam (Abb. 8; 1 und 3), taucht 
auch auf den anderen Fundorten der Ostalpengegend32 auf. Es ist aber festzustellen, daß dieser Typ 
in Sopron-Burgstall durch mehr Exemplare als in anderen Gebieten der Hallstatt-Kultur vertreten 
ist.33 Für den behandelten Typ der Schöpfgefäße ist charakteristisch, daß die scharfe Bruchlinie 
mit einer Reihe von Tonknöpfchen verziert wurde. Diese Tonknöpfchen ahmen die Bronzeknöpf-
ohen nach, die auf einen ähnlichen Gefäßtyp anderer Gebiete aufzufinden sind. Für die Bodenaus-
bildung der Schöpfgefäße, die zur Grabkeramik des Fundortes Burgstall gehören, sind drei ein-
getiefte, runde Verzierungen auf dem abgerundeten Boden kennzeichnend.34 Diese treten auch auf 
den Schöpfgefäßen des behandelten Grabs auf (Abb. 8. 1 und 3). 
Im Tumulusgräberfeld von Sopron-Burgstall gehören auch die Tonsitulen zum Kreis der 
Gefäße, die in das Grab gestellt wurden. Dieser Gefäßtyp fehlt nur selten in den Gräbern.35 in diesem 
Gräberfeld gehören auch Deckel zu den Situlen. Im Laufe der Freilegung des Tumulus Nr. 177 konnte 
man gut beobachten, welche Deckel die Situlen bedeckten. In diesem Grab kamen zwei Situlen 
und zwei Deckel zum Vorschein. 
Die Situla der Abb. 6, 1 wurde auf die Seite des Kegelhalsgefäßes Nr. 2 (Abb. 5, 3) gestürzt 
gefunden. Die Stücke des Deckels der Abb. 7, 5 lagen neben dieser Situla und ein Teil der Deckel-
scherben war mit den Bruchstücken der Situla gemischt. Die Situla (Abb. 6.1) hat einen steilen, 
konischen Körper, ihre breite Schulter bricht in scharfen Winkel. Der Gefäßrand ist ausladend. Der 
Hals wurde mit drei horizontalen Kanneluren in waagerechter Richtung verziert. Auf der Schulter 
befinden sich kleine Knubben. Unter der Schulterlinie ist eine, aus parallelen Kanneluren bestehende, 
nach unten hängende halbkreisförmige Verzierung zu sehen, die durch tief eingestochene Punkte 
umrahmt wurde. Diese Verzierung könnte sich auf der Schulterlinie auch mehrmals wiederholt 
29
 Zur Darstellungstechnik der Keramik mit 
figuraler Verzierung des Osthallstatt kreises s. D O B I A T 
1982 296 ff. 
3 0
 P A T E K 1 9 7 6 , F i g . 1 5 . 
3 1
 P A T E K 1 9 8 2 / a , A b b . 3 3 , 1 u n d 5 . 
3 2
 D O B I A T 1 9 8 0 , 7 9 f f . 
3 3
 E I B N E R - P E R S Y 1 9 8 0 , 4 2 f f . — P A T E K 1 9 8 2 , 
Beilage 4. 
3 4
 P A T E K 1 9 7 6 , F i g . 5 ; D I E S . 1 9 8 2 / a , A b b . 2 0 , 
15- 18. 
3 5
 E I B N E R - P E R S Y 1 9 8 0 , 3 9 f ; P A T E K 1 9 8 2 / a , 
Beilage 4. 
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haben. Aufgrund der erhalten gebliebenen Bruchstücke kann aber die Anordnung dieses Motivs 
nicht genau rekonstruiert werden. Auf einem anderen, vorhandenen Stück der Schulter wurde das, 
aus nach unten hängenden parallelen Halbkreisen bestehende Muster mittels eingestochener 
Punkte ausgebildet. 
Situlen mit steilem, konischem Körper und mit einer scharfen Bruchlinie von Schulter und 
Bauch, die der oben beschriebenen Situla ähnlich sind, wurden in diesem Gräberfeld auch in ande-
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Abb. 6. Sopron-Burgstall, Tumulus Nr. 177 
ren Gräbern durch solche Deckel begleitet wie der Kituladeekel der Abb. 7, 5. Dieser Deckel ist 
konisch und hat oben einen Henkel mit rundem Querschnitt. 
Unter dem Henkel ist der Deckel offen.36 (Abb. 7, 5) 
Die andere Situla des Grabes ist unverziert. Der zugehörige Deekel wurde unmittelbar 
neben der Situla freigelegt (Abb. 6, 2a und 2b). 
Die Fußschalen waren in der Ostalpengegend überall verbreitet und kommen auch in den 
Gräbern dieses Gebietes vor. Ihr zahlenmäßiges Vorkommen ist aber im allgemeinen klein. Im Grä-
berfeld von Sopron-Burgstall sind dagegen mehrere Exemplare dieses Gefäßtyps bekannt. Die 
einzelnen Grabkomplexe enthalten sogar meistens mehrere Fußschalen.37 Die Zahl der Fußschalen 
erreicht etwa die Zahl der Kegelhalsgefäße im Gräberfeld von Burgstall. 1 m Gegensatz dazu tauchen 
die Fußschalen in den Gräbern der Gräberfelder, die sich in der Gegend von Kleinklein befinden, 
selten auf.38 
Im Hügelgrab 177 wurden insgesamt fünf Fußschalen gefunden. Nur ein Exemplar davon 
war verziert (Abb. 7, 2). Auf dem leicht eingezogenen Rand dieses Gefäßes sind Kanneluren zu 
sehen. Auch Miniaturfußschalen kamen zum Vorschein. Sie haben einen steilen konischen Körper 
und einen breiten, niedrigen Fuß (Abb. 8; 4, 6). Der Rand der Hohlfußsehalen auf Abb. 7; 1 und 
2 ist leicht eingezogen, während das Gefäß der Abb. 7, deinen konischen Körper hat. 
3 6
 E I B N E R - P E R S Y 1 9 8 0 , T a f . 1 1 , 4 ; 1 3 , 1 ; 8 6 , 1; 3 7 P A T E K 1 9 8 2 / a , B e i l a g e 4 . 
9 2 , 4 . 3 8 D O B I A T 1 9 8 0 , 8 9 . 
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Innerhalb der Grabkeramik von Burgstall sind die Gefäße, die der sog. Kalenderbergver-
zierungsart entsprechend dekoriert wurden, gut abzusondern. Auf dieser Keramikart erscheinen 
plastische Verzierungselemente, so z. B. Knubben, Linse, Rippen Verzierung, ferner Verzierungen, 
die mit Fingerspitze, Fingernagel bzw. mit verschiedenen Werkzeugen in die Gefäßoberfläche ein-
getieft wurden. Kanneluren und verschiedene Varianten des eingeritzten Motivs treten ebenfalls auf. 
Im Rahmen der Kalenderbergverzierungsart wurde der Gefäßkörper häufig auf einer größeren, 
zusammenhängenden Fläche verziert. (Das wird z. R. durch die Verzierung der Gefäße der Abb. 5; 
1, 2 repräsentiert.) 
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Abb. 8. Sopron-Burgstall, Tumulus Nr. 177 
Das zentrale Verbreitungsgebiet der Gefäße des Kalenderberg-Typs ist die Ostalpenge-
gend.39 In Ungarn tauchen sie in erster Linie in der Hallstatt-Gruppe von Sopron auf. In anderen 
Gebieten ist dieser Keramiktyp nur sporadisch vorzufinden. Einzelne Elemente der behandelten 
39
 Auf dem namengebenden Fundort der Kaien- die Ergebnisse der Ausgrabungen, die H. Melichar in 
derberg-Kultur wurde zum erstenmal von G. Kyrie den 70er Jahren in der Siedlung von Kalenderberg 
eine Ausgrabung durchgeführt. Über seine Ergebnisse durchführte, s. H. MELIC H A R : Vorbericht über die 
s. G. Kyrie, Prähistorische Keramik vom Kalender- bisherigen Ausgrabungen auf dem Kalenderberg bei 
berg bei Mödling (N. Ö.) JfA 6 (1912) 2 2 1 - 2 6 6 . Über Mödling 1970 1972. MAGW 103 (1973) 63 — 73. -
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Verzierungsart können von den traditionell der Urnenfelderkultur abgeleitet werden,40 aber die 
Kalenderbergkeramik selbst verbreitete sich innerhalb des Gebietes der früheren Urnenfelderkultur 
nur in einem engeren Kreis. Diese Verzierungsart weicht vom Charakter der üblichen Keramik der 
Hallstatt-Kultur so stark ab. daß man — auch andere Gesichtspunkte beachtend — auf eine, sich 
von der Bevölkerung der anderen Hallstatt-Gruppen absondernde ethnische Gruppe schließen 
kann. Diese Frage kann heute noch nicht beantwortet werden. Hierorts wird lediglich die Kalender-
berg-Keramik behandelt, aber auch das nur in dem Maße, wie es zur Bewertung der Keramik des 
Tumulus Nr. 177 von Sopron-Burgstall notwendig ist. 
Im Gegensatz zu der sorgfältig gemagerten, fein ausgeführten Grabkeramik ist die Kalen-
derbergverzierungsart hauptsächlich für die Gebrauchskeramik kennzeichnend: sie erscheint auf 
den, aus grob gemagertem Ton gefertigten Gefäßen, deren Farbe hellbraun, rotbraun oder gräu-
lichbraun ist. Die speziale Kalenderbergverzierung taucht überwiegend auf Henkelnäpfen und 
-topfen, also auf einem Gefäßtyp, der zum Kreis der Gebrauchskeramik gehört, auf. Das Vorkom-
men dieses Gefäßtyps in den Gräbern beweist aber, daß die Henkelnäpfe des Kalenderberg-Typs eben-
falls beim Bestattungsritus eine Bolle spielten. Diese Gefäße gehörten auch in Burgstall zur Aus-
rüstung der Gräber,41 obwohl sie keine ständigen Beigaben waren. 
Die Kalenderbergverzierungsart erscheint auf den Zwillingsgefäßen,42 auf manchen Stücken 
von Feuerböcken,43 ferner auf den großen, sog. Kalenderbergfußschalen.44 Die Schalen dieses Typs 
befinden sich meistens mit den Feuerböcken zusammen oder in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. 
Manchmal kommt es vor, daß die Feuerböcke in solch eine Schale gestellt wurden. Diese gelten also 
als Funde, die sich an Feuerböcke als Kultgegenstände knüpfen und auch ein speziales Kultleben 
widerspiegeln. Feuerböcke wurden in Sopron-Burgstall nicht nur in einer Grabgruppe gefunden, 
sondern sie erscheinen auch häufig in der Siedlung von Burgstall.45 Die Feuerböcke sind in erster 
Linie in den nördlichen Gebieten der Ostalpen, so auch im Gebiet der Soproner Hallstatt-Gruppe 
häufige Funde. Im Inneren Transdanubiens treten sie jedoch nur sporadisch auf. 
D a s Verbreitungsgebiet der Kalenderberg-Kultur 
wurde bis jetzt noch nicht eindeutig bes t immt. Einige 
von den Werken, in denen es um diese Frage geht, 
s ind: O. MENGHTN: Urgeschichte Niederösterreichs. 
H e i m a l k u n d e von Niederösterreich 7, Wien 1921. 
24. — l t . PITTIONI: Urgeschichte — Allgemeine 
Urgeschichte und Urgeschichte Österreichs. Leip-
z i g - W i e n 1937. 175 ff. — DERS.: Urgeschichte des 
österreichischen Raumes . Wien 1954. 572 ff. — D E R S . : 
Urzeit . Tu: Geschichte Österreichs. Bd. I, Wien 1980. 
59. — ("HR. PESCHECK: Die Besiedlung des Wiener 
Beckens zur frühen Eisenzeit und die natürlichen 
Gegebenheiten der Landschaft . Festschrif t des Röm.-
Germ. Zentralmuseums in Mainz zur Feier seines 
hundertjährigen Bestehens 1952, 3. 1953, 106. — K. 
K R O M K R , u n d C H R . P E S C H E C K : D i e h a l l s t ä t t i s c h e n 
Grabhügel in Niederösterreich und im Burgenland. 
MAG W i e n 1957. - M. PICHLEROVÁ: N o v é Koäariskä. 
Die fürstl ichen Hügelgräber aus der frühen Eisenzeit . 
Museum Nat ionale Slovacum. Sectio Historica. F o n t e s 
Tom. H I (1969) 214. — K. KAUS: Chronologie und 
Bes ta t tungss i t ten der Hallstatt kultur in Nieder-
österreich und im Nordburgenland. (Ungedr. Diss.) 
Wien 1973 235. (Diese Arbeit las ich nicht.) — A. 
S I E G F R I E D - W E I S S : D e r O s t a l p e n r a u m i n d e r H a l l -
stattzei t und seine Beziehungen zum Mittelmeergebiet . 
H a m b B e i t r A V I (1979) 4 - 6. - K. KAUS: Herr-
schaftsbereiche der Kalenderbergkultur. In: Die 
Hal ls tat tkultur . Sympos ium Steyr 1980. Linz 1981. 
1 0 5 - 136. 
4 0
 D i e Kalenderbergverzierungsart enthielt mehrere 
Verzierungsmotive, die schon in der Urnenfe ldei -
kultur angewandt wurden. Zu den Vorbildern der 
K a l e n d e r b e r g v e r z i e r u n g s a r t s . z . В D O B I A T 1 9 8 0 , 1 2 2 
123. Hinsichtl ich der Chronologie dieser Verzierungs-
art ist hervorzuheben, daß die Vorbilder dieser pla-
stischen Verzierungen von G. Eibner im späturnen-
felderzeitliehen Gräberfeld in St. Andrä bestimmt 
wurden: EIBNER 1984, 51. Das späturnenfelderzeit-
liche Vorkommen dieser Verzierungsart ist z. B. in 
der Ostalpengegend in der Siedlung von Kleinklein-
Burgstallkogel zu beobachten: D O B I A T 1 9 8 4 3 4 f, 
T . 1 4 1 6 . 
41
 Über das V o r k o m m e n der Kalenderberghenkel-
töpfe im Gräberfeld von Sopron-Burgstall s .: E I B N E R -
P E R S Y 1 9 8 0 , 4 5 f . P A T E K 1 9 7 6 , F i g . 1 1 ; P A T E K 
1982/a, Abb. 21, 10. 
42
 Zwillingsgefäße des Kalenderberg-Typs im Grä-
berfeld von Sopron-Burgstall: EIBNER-PERSY 1980, 
4 6 ; P A T E K 1 9 7 6 , F i g . 7, 1 7 ; P A T E K 1 9 8 2 / a , A b b . 2 1 ; 
1 2 - 1 3 . 
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 E I B N E R - I ' K R S Y 1 9 8 0 , 4 6 f T a f . 4 , 2 ; 2 5 , 2 ; 1 0 0 , 1. 
- P A T E K 1 9 7 6 , F i g . 6 , 3 ; P A T E K 1 9 8 2 / a , A b b . 2 2 , 1 
und 2. 
4 4
 E I B N E R - P E R S Y 1 9 8 0 , 4 2 ; P A T E K 1 9 7 6 , F i g . 6 , 4 ; 
P A T E K 1 9 8 2 / a , A b b . 2 2 , 3 u n d 4 . 
45
 Über die, in Sopron-Burgstall vorgekommenen 
Feuerböcke s. die A n m . 43. Die in der Siedlung von 
Burgstall bekannten Feuerbockbruchstücke sind: 
P A T E K 1982/a, Abb. 30, 15; Abb. 32, 3. Im H a u s Nr. 9 
und in den Gruben in dessen Umgebung wurden im 
Jahre 1974 und 1975 mehrere Feuerbockbruchstücke 
im Inneren der Siedlung freigelegt. Ihre Bearbeitung 
ist je tz t im Gang. 
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Im Tumulus Nr. 177 fand man weder einen Feuerbock noch eine große Fußschale des Ka-
lenderberg-Typs. Der Henkelnapf der Abb. 5, 2 und das Zwillingsgefäß der Abb. 5,1 weisen die sog. 
Kalenderbergverzierungsart auf. 
Die auf der Abb. 5, 2; Abb. 10, und Abb. 14, 3 dargestellten Henkelnäpfe haben einen 
niedrigen trichterförmigen Hals, ihr breiter Bandhenkel ist überrandständig. Der Gefäßrand wurde 
mit schrägen Einschnitten verziert. Auf dem Gefäßhals befinden sich an drei Stellen (dem Henkel 
gegenüber und beiderseits des Napfes) je vier senkrechte, schmale Rippen, die ebenfalls mit schrä-
gen Einschnitten dekoriert wurden. Darunter sitzen winzige Knubben in einer waagerechten Reihe. 
Von der Schulterlinie nach unten wurde die Gefäßoberfläche mit einer reichen plastischen Verzie-
rung versehen; aber über dem Boden blieb ein etwa 3 cm breiter Streifen unverziert. Die flächen -
deckende Verzierung des Bauches wurde mittels eines Holzwerkzeuges mit flachem Ende oder aber 
eines aus Knochen oder ähnlichem Material gefertigten Werkzeuges ausgeführt, als der Ton noch 
nicht ganz fest, sondern halbweich war. In die Gefäßoberfläche wurden parallele Linien eingetieft 
und die höheren Streifen zwischen den Linien wurden vertikal eingeschnitten. Die flächendeckende 
plastische Verzierung hört dort auf wo eine, aus parallelen kreisförmigen Kanneluren bestehende 
konzentrische Verzierung mit einem kleinen Buckel in der Mitte der Kreise ebenfalls angewandt 
wurde. Unter dem Henkel verläuft auf dem Gefäßkörper ein Fischgrätenmuster in parallelen 
Reihen. Diese Verzierung ist dem Ornament des auf der Abb. 5, 2 sichtbaren Henkelnapfes, welches 
unter dem Henkel zu beobachten ist, ähnlich. 
Die urnenfelderzeitlichen Vorbilder der Kalenderbergverzierungsarten. die auf den oben 
beschriebenen Gefäßen auftreten, sind in der Ostalpengegend und in den transdanubischen Fund-
orten der Urnenfelderkultur in mehreren Fundkomplexen aufzufinden,46 kamen jedoch im Fundma-
terial von Sopron-Burgstall ebenfalls vor. Die Verzierung der Gefäße, die auf Abb. 5, 1 und 2 sicht-
bar und der HC zuzuordnen sind, wiederholen sich auf der zeitgleichen Keramik von Sopron-
Burgstall ebenfalls: sie sind sowohl in den Grab- als auch in den Siedlungsobjekten vertreten. 
Die einfachen Verzierungen, die z. B. auf den Gefäßen des Tumulus Nr. 177 zu sehen sind, also die 
Leisten Verzierungen, die verzierten plastischen Leisten, die winzigen Knubben, das Fischgräten-
muster usw. haben sehr viele Parallelen. Auch das verhältnismäßig selten angewandte, aus paralle-
len, kreisförmigen Kanneluren bestehende Motiv ist in der Keramikkunst von Burgstall aufzu-
finden. Es erscheint z. B. auf einem Feuerbock (Abb. 14; 4, 5). Eine genaue Analogie des plastischen 
Motivs des Henkelnapfes, der auf der Abb. 5, 2 dargestellt wurde, tritt in der Gefäßgruppe Nr. 5 
auf, die in der Nachbarschaft des Hauses Nr. 9 in der Siedlung von Burgstall vorkam /Abb. 14,11). 
Im Hügelgrab Nr. 177 wurden auch mehrere Glasperlen gefunden. Die Glasperlen erschei-
nen oft im Fundmaterial der Hallstatt-Kultur.47 In Ungarn wurden die meisten Glasperlen in 
Sopron-Burgstall gefunden. In den weiteren Gebieten Transdanubiens tauchen diese Perlen in der 
46
 Die plastische Verzierungsart der Kalenderberg-
Keramik kann ebenfalls in Transdanubien bei der 
Urnenfelderkeramik betrachtet werden. Sie ist auch 
in den Gebieten bekannt, wo die Kalenderberg-
Keramik später nicht erschien. Die Töpfe mit gekerb-
tem Rand z. B. tauchten auch im Gräberfeld von 
Neszmély auf, welches bis zur Mitte der HB-Periode 
(HB.,) benutzt war. Bin Exemplar wurde unter ande-
ren im Grab 2 2 dieses Gräberfeldes freigelegt: P A T E K 
1961, Taf. II, 11. Der Topf mit plastischer Leisten-
verzierung kommt in diesem Gräberfeld ebenfalls vor: 
P A T E K 1 9 6 1 . T a f . X X X , 4 . I n d e r , z u m G r ä b e r f e l d 
gehörigen Siedlung ist diese Keramikart ebenfalls 
bekannt. Z. B. P A T E K 1961, Taf. X X X I I , 4 - 5 ; 
X X X I I I , 1; X X X I V , 15. — Auch in anderen trans-
danubischen Fundorten der Urnenfelderkultur sind 
der gekerbte Rand und die mit Fingereindrücken 
verzierte Leiste aufzufinden. So z. B. Visegrád-Zita-
delle, Siedlung: P A T E K 1968, T. X X X I X , 3 und 7 ; 
Regöly, Siedlung: P A T E K 1968, Taf. L X X X I V ; 4, 5, 
12; Környe, Siedlung: P A T E K 1968, Taf. CXVII, 12; 
Taf. CXVIII; 1, 3, 5 usw. 
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 Über die Glasperlen zusammenfassend: P. 
R E I N E C K E : A . U. h . V . 5 ( 1 9 1 1 ) 6 0 f f . — V . G E S S N E R : 
Vom Problem der spätbronzezeitlichen Glasperlen. 
In: Beiträge zur Kulturgeschichte. Festschr. R. B O S C H 
1 9 4 7 . 8 0 f f . - W . D E H N 1 9 5 1 , 2 5 f f . - G . K O S S A C K : 
Südbayern während der Hallstattzeit. Rom. Germ. 
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Hallstatt-Zeit nur sporadisch auf.48 Glasperlen wurden in erster Linie in größeren Höhensiedlungen 
(außer Sopron-Burgstall in den Siedlungen von Velem,49 Sághegy50 und Regöly) gefunden, aber die 
Fundumstände und -komplexe sind großenteils—mit Ausnahme der Perlen von Sopron-Burgstall — 
unbekannt. 
In Ungarn kamen Glasperlen im НС-zeitlichen Fundmaterial der Gräberfelder in folgenden 
Fundorten vor: 
Fertőrákos-Kőhidai-Flur, Grab 2;51 Nagydém-Répáspuszta, Grab 22;52 Pécs-Jakabhegy, Grab 2 
und 24;33 Süttő, Hügelgrab;54 Sopron-Burgstall, Grab 113 (nach der alten Numerierung: Grab 
139),55 Grab 123 (nach der alten Numerierung: Grab 148),56 Grab 128 (nach der alten Numerierung: 
Grab 27),57 Grab 166 (nach der alten Numerierung: Grab 59),58 Grab 177 (nach der alten Numerie-
rung: Grab 39), Grab 22459 (nach der alten Numerierung: Grab 95). 
Aufgrund des Fundmaterials ist feststellbar, daß die meisten, in Gräbern gefundenen HC-
zeitlichen Glasperlen bis jetzt aus dem Gräberfeld von Sopron-Burgstall bekannt sind.60 In diesem 
Gräberfeld liegt die Zahl der bis jetzt freigelegten Gräber hei ca. 44. Schmucksachen oder Gegen-
stände der Bekleidung kamen in 13 von diesen Gräbern zum Vorschein. In sieben Hügelgräbern 
von den 13 wurden auch Glasperlen gefunden. Im Tumulus Nr. 177 kamen die Perlen in größter 
Menge vor: hier wurden 38 Schichtaugenperlen (Abb. 9.2) und 885 einfarbige, winzige Glasperlen 
(Abb. 9,1) zutage gebracht. 
Hie meisten Perlen des Gräberfeldes von Burgstall gehören zum Kreis der aus Glas gefer-
tigten blau-gelben Schichtaugenperlen, obwohl Perlen mit anderer Verzierung ebenfalls auftauchen. 
Die einfarbigen, winzigen Glasperlen, die auf der Abb. 9, 1 zu sehen sind, haben in diesem 
Gräberfeld bis jetzt keine Analogien. Im Material einer Hütte, die in der. zu dem Gräberfeld gehöri-
gen Siedlung freigelegt wurde, kamen jedoch ähnliche kleine Perlen vor.61 Diese kleinen Perlen kön-
nen als die Analogien der, im Grab 177 freigelegten kleinen Perlen betrachtet werden. Die ähnlichen 
winzigen Perlen wurden wahrscheinlich nicht als Schmucksachen benutzt, sondern es ist eher zu 
vermuten, daß sie auf Textilien aufgenäht die Bekleidung des Toten bzw. das Leichentuch verziert 
haben könnten. C. Dobiat macht in Beziehung mit den winzigen Perlen von Kleinklein auf diese 
Funktion der behandelten kleinen Perlen aufmerksam. Er erwähnt weiter, daß man damit auch das 
Vorkommen von ähnlichen winzigen Perlen in den Männergräbern erklären dürfte. Auch die Tat-
sache, wonach ähnliche winzige Perlen in Slowenien mehrmals in Männergräbern vorkommen,62 
kann diese Vermutung unterstützen. 
Aus den Gräbern von Burgstall sind kleine Perlen bis jetzt nur unter den Funden des Tumu-
lus 177 bekannt. Es muß aber angemerkt werden, daß der größte Teil dieser winzigen Perlen des 
Tumulus durch das Durchschlämmung der Graberde entdeckt wurde. Ohne die Durchschlämmung 
wären die Perlen solchen Typs vermutlich unbemerkt gebliehen. 
Die 38 Schichtaugenperlen, die im Hügelgrab 177 vorkamen, wurden wahrscheinlich auf-
gereiht als Schmuck getragen. Die Perlenreihe wurde wohl einer Frau umgehängt, als die Leiche auf 
48
 PATEK 1982/b, 163, Bei lage 1 u n d 2. 
19
 K . MISKE: D i e p r a e h i s t o r i s c h e A n s i e d l u n g V e l e m 
S t . V e i t . 1908. 54 T a f . 43. 
5 0
 Ve rb l e ib U n g a r i s c h e s N a t i o n a l m u s e u m , B u d a -
p e s t . Tnv. N r . 1949. 30. 39 46. 
5 1
 R . P U S Z T A I : R é g F ü z I . 2 4 . 1 9 7 1 . 7 . 
32
 L . NAGY: A k ö z é p r é p á s p u s z t a i ( V e s z p r é m m e g y e ) 
k o r a - v a s k o r i t e m e t ő ( D a s f r i ihe i senze i t l i che G r ä b e r -
feld v o n P u s z t a K ö z é p r é p á s ( K o m i t a t Veszp rém) ) . 
Fo l A r c h I 2 (1939) 43 u n d 55. 
53
 GY. TÖRÖK: A p é c s - j a k a b h e g y i f ö l d v á r és t u m u -
li iso к (The e a r t h w o r k a n d t u m u l i of P é c s - J a k a b h e g y ) . 
A r c h É r t 77 (1951) 4 9, be sonde r s 6. 
54
 É . V . VADÁSZ: V o r b e r i c h t ü b e r d ie E r s c h l i e s s u n g 
e ines f r ü h e i s e n z e i t l i e h e n Hüge l s in S ü t t ő . C o m m -
A r c h H u n g 1983. 19 — 54, b e s o n d e r s 31 u n d 51. 
5 5
 L . B E L L A u n d O . M Ü L L E R 1 8 9 1 1 8 3 f . - E I B N E R -
P E R S Y 1 9 8 0 1 8 0 f f . T a f . 7 2 , 2 . 
•'•« E I B N E R - P E R S Y 1 9 8 0 , 1 8 4 f f . 
E I B N E R - P E R S Y 1 9 8 0 , 1 3 3 f f . T a f . 1 5 , 6 . 
5 8
 B E L L A - M Ü L L E R 1 8 9 1 , 1 8 0 f . - E I B N E R - P E R S Y 
1980, 161 ff. 
5 9
 P A T E K 1 9 8 2 / a , 1 4 4 f f . A b b . 2 0 , 6 . 
0 0
 PATEK 1982/b , 164 175 B e i l a g e 1. 
61
 Ve rb l e ib . : F . L i s z l - M u s e u m . I n v . N r . 54. 25 
( 1 3 2 S t . ) - P A T E K 1 9 8 2 / b , 161 T a f . I V , 1. 
8 2
 D O B I A T 1 9 8 0 , 1 5 0 . 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 43, 1991 
2 9 2 E. PATE К' 




• W Î A 
Á Á Á - A J U f c 
A À A 
JÈt4ttj 
A b b . 11 . V e r z i e r u n g s m o t i v e d e r G r a b k e r a m i k v o n S o p r o n 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum llungaricae 43, l'J'Jl 
DEE TUMULUS N It. 177 VON SOI'RON-BURGSTALL 2 9 3 
2ft Zl Ü 
( Ш Л J Ä 
StuANkJ 
A b b . 1 2 . V e r z i e r u n g s m o t i v e d e r G r a b k e r a m i k v o n S o p r o n 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 43, 1991 
2 9 4 E . PATE К' 
lÊKMy 
A b b . 13 . V e r z i e r u n g s m o t i v e d e r G r a b k e r a m i k v o n S o p r o n 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum llungaricae 43, l'J'Jl 
DER TUMULUS N R . 177 VON SOPRON-BURC.STA LL 2 9 5 
den Scheiterhaufen gelegt wurde. Auch aus den Branspuren der Perlen und aus den, im Grab ge-
fundenen geschmolzenen und deformierten Perlenschlacken kann man darauf schließen. 
Die im Grab 177 bestattete Person war aller Wahrscheinlichkeit nach eine Frau. Darauf 
weisen nicht nur die größeren Ferien hin, sondern auch die im Grab freigelekten Spinnwirtel. Die 
anderen Bestattungen des Gräberfeldes von Burgstall, in denen unter anderen auch Perlen vor-
kamen. können aufgrund der Grabbeigaben ebenfalls als Frauengräber bestimmt werden. Das 
Material des Tumulus 27, in dem eine Fibel, Schmucksachen und Spinnwirtel lagen,63 ist ein Bei-
spiel dafür. Daraufweist auch das Grab 224 hin, in dem Schichtaugenperlen, die als Analogien zu 
den größeren Bei len des Tumulus 177 angesprochen werden können, Schmucksachen und eine Fibel 
zutage gebracht wurde64 Die Beigaben der Bestattung Nr. 148. unter denen außer den Perlen auch 
ein perlen verzierter Bronzetorques zum Vorschein kam, weisen auf ein Frauengrab hin.63 In zwei 
Fällen wurde auch das anthropologische Material der erwähnten Gräber untersucht, und man stellte 
in beiden Fällen fest, daß die begrabene Person eine Frau war. Diese waren die Gräber 27 und 148 
von Burgstall.66 
Unter den größeren, im Gräberfeld von Burgstall bekannten Perlen sind die sog. Schicht-
augenperlen die häufigsten. Dieser Typ der Perlen is in der НС-Periode vor allem in der Ostalpen-
gegend charakteristisch. Das Ausstrahlungszentrum ihrer Verbreitung ist Krain.67 
Zu den Funden des Grabes 177 gehört auch ein Bronzering. Er wurde mit den Perlen zusam-
men unter den kalzinierten Knochen gefunden. Mehrere Funktionen des Ringes sind anzunehmen, 
aber aufgrund seiner Lage im Grab ist zu vermuten, daß er zu einer Perlenreihe gehörte (Abb. 8. 5 
und Abb. 9, 3). 
Im Tumulus 177 wurden außer den Keramikgegenständen, dem Bronzering und den Glas-
perlen auch Spinnwirtel freigelegt . Die auf die Spindel gelegten, aus Ton gefertigten ausgebrannten 
Spinnwirtel spielten beim Spinnen eine wichtige Rolle. Das war eine spezielle Frauenarbeit, weshalb 
diese Gegenstände den Frauen ins Grab beigegeben wurden. Fs ist aber zu betonen, daß die Spinn-
wirtel auch eine andere Funktion erfüllt haben könnten. Darum erscheinen Spinnwirtel sporadisch 
ebenfalls in Männergräbern. Das behandelte Grab 177, in dem mehrere Glasperlen und Spinnwirtel 
gefunden wurden, war aber aller Wahrscheinlichkeit nach ein Frauengrab. Die Spinnwirtel, die 
auf der Abb. 7 10 dargestellt wurden, haben einige Parallelstücke, was die Form und Verzierung 
betrifft, sowohl in anderen Gräbern des Gräberfeldes68 als auch auf dem Gebiet der Siedlung. Auf 
das Weben und Spinnen in den Wohnhäusern weisen einige Funde hin, die 1974 und 1975 im Wohn-
haus Nr. 9 und in den nahe liegenden Gruben in Burgstall freigelegt wurden.69 Außer den Spinn-
wirtel wurden auch Tonpyramiden auf einem Haufen in einer Ecke im Inneren des Hauses Nr. 9 
gefunden. (Ein Teil dieser Gegenstände war noch nicht ausgebrannt.) Die erwähnten Tonpyramiden 
waren vermutlich Webstuhlgewichte, die mit den freigelegten Spinnwirteln als Beweise der Web-
und Spinntätigkeit in der Siedlung dienen. 
Im Grab Nr. 177 von Burgstall gab es keinen gut datierbaren Metallgegenstand. Es muß 
angemerkt werden, daß auch die anderen Gräber dieses Gräberfeldes an Metallbeigaben arm sind. 
Im Kreis der reichen Grabkeramik kommen aber auch solche Typen vor, die während der Gebräuchs-
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zeit des Gräberfeldes eine kontinuierliche Entwicklung aufweisen. Im behandelten Grabkomplex ge-
hören die Hoehkegelhalsgefäße und die großen Henkelnäpfe in erster Linie zu diesen Gefäßtypen 
(Abb. 4; 1. 2; Abb. 5, 3; Abb. 6.3). 
1982 versuchte ich die in den 70er Jahren freigelegten wenigen Grabkomplexe in eine chro-
nologische Reihe einzuordnen.70 Obwohl damit zu rechnen ist, daß sich die verschiedenen Varianten 
der Gefäßtypen nicht nur auf eine engere Zeitspanne beschränken und die in den Gräbern vorge-
kommenen Metallgegenstände (Nadel, Fibel, Torques usw.) nicht nur in chronologischer Reihen-
folge, als sie typische Gebrauchsgegenstände verkörperten, in die Erde gelangt sein können, liefert 
doch der Vergleich der Metallfunde mit den Veränderungen der Keramiktypen wichtige Angaben 
zur Orientierung in der inneren Chronologie des Gräberfeldes von Sopron-Burgstall. 
Die Eormveränderungen der Hoehkegelhalsgefäße sind z. 13. im Fundmaterial des Gräber-
feldes im Laufe der älteren Hallstatt-Zeit verhältnismäßig gut zu beobachten. Die im Tumulus 
Nr. 177 von Burgstall gefundenen Gefäße dieses Typs (Abb. 4; 1, 2; Abb. 5,3) sind den Varianten 
zuzuordnen, deren breiter Bauch von gedrückter Form ist und deren Oberfläche mit Ritztechnik 
verziert wurde. Im Gebiet der östlichen Hallstatt-Kultur tauchen die ähnlichen Gefäße über-
wiegend in der Anfangs- und Mittelstufe der НС-Periode auf, aber sie sind auch noch am Ende dieser 
Periode anwesend. Der große Henkelnapf (Abb. 6. 3), der im Tumulus Nr. 177 zum Vorschein kam 
kann chronologisch gleichermaßen bewertet werden. Die Analogien der großen Gefäße und des 
großen Henkelnapfes, die aus dem Grab Nr. 177 stammen, sind unter anderen im Tumulus 224 und 
170 von den Grabkomplexen von Burgstall, die in den 70er Jahren freigelegt wurden, aufzufinden. 
Die Hoehkegelhalsgefäße, die in früheren Bestattungen als diese vorkamen, weichen formell von 
den erwähnten großen Gefäßen ab und sind in den, an das Ende der HB-Periode datierbaren Fund-
komplexen anwesend. So wurde ein Exemplar z. B. im Grab Nr. 81 gefunden, welches in die An-
fangsphase des Gräberfeldes von Burgstall zu datieren ist. 
Andererseits weichen die, in den späteren Tumuli des Gräberfeldes gefundenen Hoehkegel-
halsgefäße von den oben behandelten Gefäßvarianten ebenfalls ab. Die Hoehkegelhalsgefäße der an 
das Ende der HC- und an den Anfang der HD-Periode datierbaren Grabkomplexe haben eine schlan-
kere Form und einen höheren Hals (s. z. B. die Gefäße der Grabkomplexe 73 und 215 !). 
Die Parallelstücke der großen Gefäße und des Henkelnapfes des Tumulus Nr. 177 treten 
auch etwas von Sopron entfernt auf. Sie sind z. B. im Fundmaterial des Tumulus Nr. I. der Hiigel-
grabgruppe von Nővé Kosariská aufzufinden. Dieser Tumulus gilt als die älteste Bestattung des 
Gräberfeldes von Nővé Kosariská, und er ist in die HC 1-Phase zu datieren.71 Diese chronologische 
Bestimmung von Pichlerová wird auch durch die neuen Forschungen bestätigt, so z. B. durch die 
von Parzinger und Stegmann-Rajtár jüngst publizierte Studie.72 
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2 0 / 2 1 , ( 1 9 8 0 ) 1 5 3 - 1 6 3 . 
E . PATEK: N e u e U n t e r s u c h u n g e n a u f d e m B u r g s t a l l b e i S o p r o n . B e r R G K 
6 3 ( 1 9 8 2 ) 1 0 5 — 1 7 7 . 
E . PATEK: D i e h a l l s t a t t z e i t l i c h e n G l a s p e r l e n T r a n s d a n u b i e n s . S a v a r i a 16 
( 1 9 8 2 ) 1 6 1 - 1 8 0 . 
M . PICHLEROVÁ: N ő v é K o s a r i s k á ( K n i e z a c i e M o h y l y zo s t a r s e j d o b y ze lez -
n e j ) . B r a t i s l a v a 1969. 
A . SIEGFRIED-WEISS: D e r O s t a l p e n r a u m in d e r H a l l s t a t t z e i t u n d s e i n e 
B e z i e h u n g e n z u m M i t t e l m e e r g e b i e t . H a m b u r g e r B e i t r . A r c h . 6 ( H a m b u r g 
1 9 7 9 ) . 
É. V . VADÁSZ: E l ő z e t e s j e l e n t é s e g y k o r a - v a s k o r i h a l o m s í r f e l t á r á s á r ó l 
S i i t t ő n ( V o r b e r i c h t ü b e r d i e E r s c h l i e s s u n g e i n e s f r ü h e i s e n z e i t l i c h e n H ü g e l s 
in S ü t t ő ) . C o m A r c h H u n g 1983 . 1 9 - 5 4 . 
A B K Ü R Z U N G E N 
B d m = B o d e n d u r c h m e s s e r 
D m = D u r c h m e s s e r 
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D I E Z I E G E L S T E M P E L D E R L E G I О 1 N O RICO ПС M T N E I N E M 
S P Ä T R Ö M I S C H E N B A C K O F E N 
( E I N E U N P U B L I Z I E R T E F U N D G R U P P E A U S D E M 19. J H . I N D E R G E M A R K U N G V O N 
R A J K A ) 
János Modrovich berichtet in seinem Brief von 3. März 1871 an den Direktor des Unga-
rischen Nationalmuseums Flóris Römer über die, während der landwirtschaftlichen Arbeiten auf 
seinem Grundstück in der Gemarkung der Gemeinden Rajka und Bezenye zum Vorschein gekom-
menen archäologischen Funde.1 Der sich für die Archäologie interessierende Besitzer hatte im Laufe 
der Jahre die Fundumstände genau registriert und den Fundort der Gegenstände auf seiner skiz-
zenhaften Katasterkarte markiert (Abb. 1). Die archäologischen Funde, die im Ungarischen Na-
tionalmuseum größtenteils bis heute aufbewahrt werden, konzentrieren sich auf dem sich zwischen 
dem Leith-Kanal (»Megyei Lajta Csatorna«) und dem Wien—Buda—Postverkehrsweg (»Buda 
Bécsi Postaút«) erstreckenden, in 1!) Parzellen aufgeteilten Grundstück an 4 Plätzen: 
An der Stelle »A« in einer Tiefe von 4 Fuß (1,26 m) sind vier Schädel und ein Skelett zum 
Vorschein gekommen. Der Fundort lag entlang des früheren Flußbettes, sein Boden war mit 
Ziegeln, Kieseln und Mörtel gemischt. 
Auf der Parzelle 2, wo die Fundstelle »B« zu finden ist, markierte J. Modrovich 5 Punkte 
(I -V). In seinem Brief erwähnte er das Vorkommen von vielen Scherben und Urnenfragmenten, 
unter denen die Graphit enthaltenden Gefäßfragmente in auffallend großer Zahl vertreten sind. 
Hier hat er das Fragment eines graufarbigen Gefässes mit nach außen gebogenem Rand ( Abb. 2) 
und ein schwarzes, unter derselben Nummer inventarisiertes Henkelfragment gefunden.2 Hier 
können wir auch den Fundort eines großformatigen, mit Graphit gemischten, an seiner Außenseite 
durch Reoxidation sekundär rotgebrannten La Tène-D Vorratsgefässes lokalisieren (Abb. 3).3 
Dieser dickwandige Speicher könnte mit dem in der Nähe gefundenen, aller Wahrscheinlichkeit 
nach als Ofen bestimmbaren, aus »Granitsteinen« gebauten Objekt, auf dessen Boden J. Modrovich 
verkohlte Stoffe und weitere ähnliche Gefäßfragmente beobachtete, im Zusammenhang gestanden 
haben (Parzelle 2, Punkt I- II). Zur näheren Bestimmung des Ofens kann das am Punkt I. ge-
fundene ins Nationalmuseum gesendete Eisenschlackenstück von Nutzen sein.4 In der benach-
barten Parzelle (Nr. 9) kam der fragmentarisch erhaltene Schmelztiegel (Größe 0,58x0,47 m) zum 
Vorschein. Außer der Beschreibung von J. Modrovich, verfügen wir leider über keine weitere An-
gaben über den näheren Zusammenhang der oben erwähnten Funde und die Datierung des Schmelz-
ofens. 
1
 U n g a r i s c h e s N a t i o n a l m u s e u m — A r c h i v IY. 
26/1977. Ich m ö c h t e an d ieser Ste l le n o c h m a l s H e r r n 
E n d r e T ó t h m e i n e n D a n k a u s s p r e c h e n , d e r m i c h a u f 
dieses u n p u b l i z i e r t e M a t e r i a l a u f m e r k s a m g e m a c h t 
h a t . Die K o p i e des Br iefes von J . M o d r o v i c h a n F . 
R ö m e r b e f i n d e t s ich i m A r c h i v des H a n s á g i - M u s e u m s 
in M o s o n m a g y a r ó v á r ( m ü n d l i c h e M i t t e i l u n g v o n 
A n d r á s F ig le r ) . F ü r ih re Hi l fe b e i m K o r r e k t u r l e s e n 
h a b e ich Si lke W a n n e m a c h e r (He ide lbe rg ) zu d a n k e n . 
2
 I n v . : 3 2 . 1 8 7 1 . 6 . V g l : É . B O N I S : D i e k a i s e r z e i t -
l iche K e r a m i k von P a n n o n i é n , T. D i e M a t e r i a l i e n d e r 
f r ü h e n K a i s e r z e i t . Diss. P a n n . Ser . I I . N o . 20. B u d a -
p e s t 1942, 10, T a f . I. 
3
 l u v . : 32. 1871. 4. 
4
 Inv . : 32. 1871. 8. I r r t ü m l i c h als M a h l s t e i n 
i n v e n t a r i s i e r t . Zu d e n D e n k m ä l e r n de r M e t a l l b e a r -
b e i t u n g in d ieser G e g e n d s. A. BARB: S p u r e n a l t e r 
E i s e n g e w i n n u n g im h e u t i g e n B u r g e n l a n d . W i e n e r 
P r ä h i s t o r i s c h e Z e i t s c h r i f t 24 (1937) 113 157; ROMM-
W A L T E R ( 1 9 3 7 ) 2 2 4 2 2 8 ; K I S H Á Z I ( 1 9 8 4 ) 1 9 9 — 2 0 3 . 
5 * Acta Archaeulogica Academiae Scientiarum Hungaricae 43, 1991 
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A b b . 1. Die von J . M o d r o v i c h g e z e i c h n e t e s k i z z e n i i a f t c K a t a s t e r k a r t e von K a j k a m i t d e n F u n d s t e l l e n A, В , С, D 
a u f s e inem zwi schen d e m »alten r ö m i s c h e n W e g v o n C a r n u n t u m n a c h A d f l e x u m « u n d d e m »Buda — W i e n — P o s t -
ve rkeh r sweg« h e g e n d e n G r u n d s t ü c k 
Erwähnenswert sind die beiden am Fuß eines 11/4 Klafter hohen (2.37 m) Hügelehen ge-
fundenen, polierten, grünen Porphyrfragmente, von denen eines im Ungarischen National museum 
aufbewahrt wird.5 J. Modrovich hat auf dem Hügel 4 Fuß (1,26 m) tief gegraben, aber bis zum 
5 I n v . : 32. 1871. 7: die B r e i t e d e s F r a g m e n t e s b e t r ä g t 1,9 cru. 
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A b b . 3. D a s G e f ä ß f r a g m e n t v o n R a j k a ( U n g a r i s c h e s N a t i o n a l m u s e u m ) 
Zeitpunkt des Berichtes über seine Beobachtungen hatte dies zu keinem Erfolg geführt. Seinen 
Beobachtungen nach hätte dieser regelmäßige Hügel von »Menschenhand angelegt werden können«. 
Uber den vermutlichen Zusammenhang der vornehmen und prächtigen Wand- oder Fußboden-
belagsfragmente mit dem anscheinend regelmäßigen Hügelchen können wir ohne weitere Angaben 
nichts sicheres sagen. 
Für uns ist das in der Nähe des Postverkehrweges gefundene Objekt am wichtigsten (Par-
zelle 16). J. Modrovich hat die Fundumstände dieses kreisförmigen, aus »Granit« Gebauten Bau-
werkes, dessen Boden mit gestempelten Ziegeln der legio I Noricorum ausgelegt war, genau re-
gistriert, und die wichtigsten Erscheinungen auf seinem Plan skizziert. Im Fundament wurde eine 
Münze gefunden, deren Wachsabdruck der Finder zusammen mit einer anderen, jener zum Ver-
wechseln ähnlichen Münze, ins Nationalmuseum geschickt hat. Sie sind aber in der Zwischenzeit 
verlorengegangen, die genaue Beschreibung der Münze und ihr weiteres Schicksal ist uns nicht 
bekannt.6 Zur Datierung der Funde können wir die Ziegelstempel verwenden, von denen J Mod-
rovich 3 Stücke vollständig ausheben konnte. Einer der 3 Ziegel ist im Ungarischen National-
museum zu finden (Abb. 4. a, b, с)? Das Bauwerk, worüber wir im weiteren berichten möchten, 
6
 F ü r ihre H i l f e be i de r v e r g e b l i c h e n S u c h e d e r 
M ü n z e h a b e i ch F r a u K a t a l i n В. Sey sehr he rz l i ch z u 
d a n k e n . 
7
 I n v . : 32. 1871. 1 = 67. 86. 1. Größe : 36 X 26 ,3 X 
5,6 cm. Die H ö h e d e s S c h r i f t f e l d e s be t r äg t 5,6 c m ; CIL 
111 6 4 8 9 , 1 1 3 4 9 ; D E S J A R D A I N S — R Ö M E R ( 1 8 7 3 ) 1 3 8 , N o . 
268, 167, No . 4 3 3 : m i t FIGULINA CA VA ESI A NA 
L e s u n g ; S Z I L Á G Y I ( 1 9 3 3 ) 2 2 , N r . l b ; L Ö R I N C Z ( 1 9 8 1 ) 
8 1 , 1 , T a f . I , 5 ; V I S Y ( 1 9 8 8 ) A b b . 2 3 ; s . n o c h L Ö R I N C Z 
( 1 9 8 0 ) 2 6 6 , 3 . t . 1 . — T y p 1 4 / 1 . D a J . M o d r o v i c h n u r 
e i n e n von d e n d r e i g e b o r g e n e n Ziegeln ins N a t i o n a l -
m u s e u m g e s c h i c k t h a t , s p r i c h t n ich t s g e g e n d e n 
v e r m u t l i c h e n F u n d o r t des Ziegels in R a j k a ; LÖRINCZ 
( 1 9 8 1 ) 1 8 , T a f . 1, 5 . = 1 / 1 — 7 . , 8 1 , 1, T a f . 1 , 5 . A u f -
g r u n d d e r E i n t r a g u n g i m I n v e n t a r b u c h u n d de r 
A n g a b e n b e i D E S J A R D A I N S — R Ö M E R ( 1 8 7 3 ) 1 3 8 — 1 3 9 , 
was a u c h v o n Th . M o m m s e n ü b e r n o m m e n w u r d e 
/»reperta sunt in camera rotunda larga intus ulnas 
(Schuble ) sex, facta est saxis, sed pavimentum habente ex 
huius generis tegulis graphito obduetis omnibus«) 
b e s t i m m t B . Lör incz d e n F u n d o r t als W a c h t t u r m . 
N a t ü r l i c h , n u r aus d e m Br ie f v o n M o d r o v i c h wissen 
wir , d a ß es s ich u m e inen B a c k o f e n h a n d e l t , u n d d a ß 
die B e s t i m m u n g als W a c h t t u r m schon v o n i h m 
a b g e l e h n t w u r d e . 
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A b b . 4 . a D i e Z e i c h n u n g des Ziegels v o n .1. Modrovioh 
A b b . 4.с D i e Z e i c h n u n g des Z iege l s t empe l s d e r legio I Noricorum 
D I E Z I E G E L S T E M P E L D E R l.EG 10 1 NORICORCM 303 
A b b . 5. Die Z e i c h n u n g J . M o d r o v i c h s des m i t »D« m a r k i e r t e n , v o n ihm f r e i g e l e g t e n B a u w e r k s v o n 
R a j k a 
wurde schon von J. Modrovich in seinem Brief — richtig — als Backofen (»tábori sütőkemence«) 
bestimmt (Abb. 5). 
Bevor wir aber auf die ausführliche Beschreibung des fur nus zu sprechen kommen, müssen 
wir einen Blick auf die Gegend, in der diese Fundgruppe zum Vorschein kam, werfen. Das von 
J. Modrovich beschriebene Objekt aus Rajka liegt an der Strecke zwischen den beiden Auxiliarla-
gern von Gerulata (Oroszvár-Rusovce) und Ad Flexum (Mosonmagyaróvár).8 Über die an dieser 
Strecke liegenden, von einigen Forschern vermuteten Wachttürme verfügen wir über keine sichere 
Angabe.9 Was das Rajka am nächsten, auf derselben Verkehrslinie liegende Auxiliarlager von Ad 
Flexum betrifft, ist unser Wissen auch nicht viel größer.10 J. Modrovich hat sein Grundstück zwi-
schen Rajka und Bezenye mit einem dunklen Fleck auf der von ihm selbst skizzierten Komitats-
" Á . SŐTÉR: R é g é s z e t i á s a t á s o k és k u t a t á s o k . 
A Moson m e g y e i T ö r t é n e l m i és R é g é s z e t i E g y e s ü l e t 
E m l é k k ö n y v e 1898, 253; M. KANDIER: Z u m t e r r i t ó -
r i u m legionis v o n C a r n u n t u m . A k t e n des ХГ. I n t e r -
n a t i o n a l e n L i m e s k o n g r e s s e s S z é k e s f e h é r v á r 1976. 
B u d a p e s t 1977, 152, A b b . 1. D i e S t r e c k e C a r n u n t u m -
E d e l s i a l - J a r o v c e n a c h de r K a r t e v o n J . M o d r o v i c h 
w i r d R i c h t u n g G e r u l a t a - R a j k a - B e z e n y e - A d F l e x u m 
f o r t g e s e t z t (Abb. 6). Die K a r t e w u r d e n e u e r d i n g s a u c h 
v o n V I S Y ( 1 9 8 8 ) A b b . 2 7 p u b l i z i e r t ( » e s i s t n i c h t 
s icher , o b es sich u m Ü b e r r e s t e d e s L i m e s hande l t« ) . 
A u c h W . K u b i t s e h e k h a t s c h o n bezwei fe l t , d a ß 
e n t l a n g des C a r n u n t u m - A d F l e x u m - W e g e s W a e h t -
t ü r m e g e s t a n d e n h a b e n : W . KUBITSOHEK: R ö m i s c h e 
S t r a ß e n t ü r m e südl ich v o n C a r n u n t u m ? J f A 6 (1912) 
186 187. S. GENSER (1986) 659. D e r Z u s a m m e n h a n g 
des W e g e s m i t den in Ö s t e r r e i c h f re ige leg ten S t r e c k e n 
k a n n n ich t m i t S icherhei t b e s t ä t i g t w e r d e n ; SOPRONI 
(1985) B e i l a g e 2. 
9
 KLU 13, 1—2: S t r e c k e S t a a t s g r e n z e (Ország-
ha t á r ) - A d F l e x u m (mi t w e i t e r e r L i t e r a t u r ) . VISY 
(1988) 40 — 47. 
10
 J . FITZ: A Mil i ta ry H i s t o r y of P a n n ó n i a f r o m 
t he M a r c o m a n n W a r s t o t h e D e a t h of A l e x a n d e r 
Severus (180 -235) . A o t a A r e h H u n g 14 (1962) 41; 
R . P U S Z T A I : M o s o n m a g y a r ó v á r - M ö b e l w a r e n h a u s . 
A r c h É r t 98 (1971) 272; SOPRONI (1985) 82; R L U 15; 
N D Осе. X X X I V . 14, 22. 
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karte kennzeichnet. Er hat auch den, durch sein Landstück führenden römischen Weg von Car-
nuntum nach Ad Flexum auf der Karte markiert (Abb. 6.) 
Der äußere Durchmesser des kreisförmigen, aus in Lehm gebetteten »Granitsteinen« ge-
bauten Werkes beträgt 1 Klafter 3 Fuß (2,84 m), seine Mauer ist 2 Fuß stark (0,63 m). Der obere 
Teil des 1 Fuß 10 Zoll hohen Mauerwerkes (0,58 m) lag 1 Fuß 2 Zoll (0,37 m) unter der Oberfläche. 
Der Boden war mit 15 vollständigen und 12 fragmentarischen Ziegeln (tegulae) ausgelegt. Von 
diesen, an ihren Oberflächen gleichmäßig gebrannten Ziegeln hat J. Modrovieh nur 3 Stücke voll-
ständig ausheben können. 
Das Bauwerk kann, obwohl wir spätrömische Wachttürme mit Trockenmauer im Funda-
ment auch kennen,11 wegen seiner geringen Ausmaße und wegen des mit gestempelten Ziegeln aus-
gelegten Estrichs, nicht als Fundament eines Wachtturmes bestimmt werden. Diese Annahme 
verstärkt die gleichmäßige Brennung der Oberfläche der Ziegel, die nicht infolge einer Zerstörung, 
sondern nur während der bestimmungsgemäßen Benutzung entstanden sein konnte. Wegen seines 
Aufbaus und Grundrisses kann es auch nicht als Töpferofen interpretiert werden.12 Das Bauwerk 
weicht auch von den Kalköfen ab, die im römischen Reich überall der von Cato beschriebenen 
Form folgen.13 Der Aufbau der gutbekannten Ziegeleien ist völlig anders14 und die wenigen in Pan-
nonién freigelegten Schmelzöfen weisen auch eine von der hier zu behandelnden abweichende 
Struktur auf.15 
Da wir über den Aufbau des in Rajka gefundenen Backofens außer der Beschreibung von 
Modrovieh nichts wissen, sollten wir uns kurz mit dem Aufhau von Backöfen allgemein beschäftigen. 
Die Öfen haben einen Durchmesser von 2—3 m, und können im Grundriß kreisförmig, 
oval16 oder quadratisch sein.17 Die Seitenmauern werden aus feuerfesten Steinen gebaut.18 Für die 
11
 S. z. В . : TÚTH (1984) 68, A b b . 3. Zu d e n h i e r 
g e f u n d e n e n k le inen g e l e h m t e n B a c k ö f e n s. VÉKONY 
(1985) 87, a , b , с, A b b . 5. 
1 2
 I m a l l g e m e i n e n s . M Ó C S Y ( 1 9 6 2 ) 6 7 7 ; S O P R O N I 
( 1 9 7 8 ) 3 6 , 4 1 , T a f . 2 6 . 1, 2 7 . 1 ; É . B Ó N I S : A p a n n ó n i a i 
r ó m a i k o r i f a z e k a s k e m e n c é k — R o m a n P o t t e r y K i l n s 
in P a n n ó n i a . I p a r r é g é s z e t I, 11 — 18; L . HORVÁTH: 
A hos szúvö lgy i r ó m a i f a z e k a s k e m e n c é k R o m a n 
P o t t e r y K i l n s F o u n d in H o s s z ú v ö l g y . Ipa r régésze t I, 
28; M. P e t ő : L a T è n e D — k o r a c s á s z á r k o r i f a z e k a s -
t e l e p a G e l l é r t h e g y t ő l dé l r e e l t e r ü l ő s íkságon — L a 
T è n e D — P o t t e r s ' S e t t l e m e n t f r o m t h e E a r l y P e r i o d 
of t h e R o m a n E m p i r e on t h e P l a i n s S t r e c h i n g S o u t h 
of G e l l é r t h e g y - S t . G e r a l d ' s Hill. I p a r r é g é s z e t I, 34, 
A b b . 2 ; G Ö M Ö R I ( 1 9 8 4 ) ; E . J E R E M : K e l t a f a z e k a s -
k e m e n c é k S o p r o n b a n — Cel t ic P o t t e r y Ki lns in 
S o p r o n . I p a r r é g é s z e t I I , 83 105; E i n e n i n t e r e s s a n t e n 
T y p u s d e r kreis- o d e r q u a d r a t f ö r m i g e n T ö p f e r ö f e n 
v e r t r e t e n die O f e n , d e r e n E s t r i c h a n s p r o f i l i e r t e n 
Z i e g e l s t ü c k e n z u s a m m e n g e s t e l l t w a r . N u r in d i e s e r 
H i n s i c h t k ö n n e n sie m i t d e m h i e r zu b e h a n d e l n d e n 
O f e n ve rg l i chen w e r d e n , S. E . T . SzŐNYi: K o r a r ó m a i 
f a z e k a s k e m e n c é k M u r s e l l á n — E a r l y R o m a n P o t t e r y 
K i l n s in Murse l la . I p a r r é g é s z e t I , 20, 26. 
13
 C a t o De agricultura X L I V . 38. (De jornace 
calcaria); v g l . K U Z S I N S Z K Y ( 1 9 3 2 ) 6 6 ; R . M Ü L L E R : 
M é s z é g e t ő k e m e n c é k M a g y a r o r s z á g o n — On L i m e 
Ki lns F o u n d in H u n g a r y , i p a r r é g é s z e t I , 55 — 65. 
14
 F ü r die w i c h t i g s t e n T y p e n s. d i e Z u s a m m e n -
f a s s u n g von H. LŐRINCZ: T é g l a é g e t ő k e m e n c é k 
P a n n o n i á b a n B r i c k - K i l n s in P a n n ó n i a . I p a r r é g é -
s z e t 1, 77 — 93; F ü r d a s G e b i e t d e s K o m i t a t s G y ő r -
S o p r o n s . K O M M W A L T E R ( 1 9 3 7 ) ; H N V Z ( 1 9 6 8 ) 4 0 ' 4 1 ; 
I). GABLER: D e r r ö m i s c h e G u t s h o f v o n F e r t ő r á k o s -
G o l g o t a . A c t a A r c h H u n g 2 5 ( 1 9 7 3 ) 1 5 0 ; G Ö M Ö R I 
( 1 9 8 4 ) 1 2 6 ; L . H O L L Ó — J . V E R Ő : B e s z á m o l ó a M a g y a r -
f a l v a - K á n y a s z u r d o k - i v a s k o h ó k n á l és t é g l a é g e t ő k e -
m e n c é k n é l v é g z e t t geo f i z ika i m é r é s e k e r e d m é n y é r ő l 
G e o p h y s i c a l M e a s u r e m e n t s a t t h e I r o n S m e l t i n g 
F u r n a c e s in M a g y a r f a l v a - K á n y a s z u r d o k . I p a r r é g é s z e t 
I I , 141 146. 
15
 L . SODRÓ: A S o p r o n k ö r n y é k i ő sko r i v a s k o h á -
s z a t r a v o n a t k o z ó eddigi k u t a t á s o k r ó l . SSz 10 (1956) 
342 344, A b b . 4: die i r r t ü m l i c h e R e k o n s t r u k t i o n des 
» römerze i t l i chen Z w e r g h ü t t e n w e r k e s « ; BÁNKI (1966); 
H N V Z ( 1 9 6 8 ) 2 1 - 2 9 , 4 1 - 4 3 , A b b . 2 9 ; E . T . S Z Ő N Y I : 
E l ő z e t e s j e l e n t é s a M á j u s 1. t é r i r ó m a i t e m e t ő fel-
do lgozásá ró l . SSz 31 (1977) 344 ; 4. GÖMÖRI: A k o r a i 
k ö z é p k o r i v a s o l v a s z t ó k e m e n c é k és az, é k e l t v a s b u c k á k 
ké rdése — O n t h e P r o b l e m of E a r l y M e d i e v a l Tron 
S m e l t i n g F u r n a c e s a n d S p l i t I r o n Pigs. I p a r r é g é s z e t I, 
1 0 9 — 1 1 6 ; B Á N K I ( 1 9 8 4 ) ; L . B E N K Ő : A S o p r o n , M á -
j u s 1. t é r i v a s o l v a s z t ó k e m e n c e T L v i z s g á l a t a — T L 
D a t i n g of a n I r o n s m e l t i n g F u r n a n c e F o u n d in t h e 
R o m a n C e m e t e r y of S c a r b a n t i a . I p a r r é g é s z e t I I , 
1 3 9 - 1 4 0 ; s. A n m . 46. 
16
 MAU (1912) 378. H i e r m ü s s e n noch d i e v e r l e h m -
t e n »b i rnen fö rmigen« B a c k ö f e n m i t e i n e m D u r c h m e s -
ser v o n e t w . 1 m in den p a n n o n i s c h e n I n n e n f e s t u n g e n 
e r w ä h n t w e r d e n : F e n é k p u s z t a — SÁGI—HORVÁTH 
(1971) 32; A l s ó h e t é n y p u s z t a — E . TÓTH: AZ alsó-
h e t é n y i 4. s z á z a d i e rőd és t e m e t ő k u t a t á s a 1981— 1986 
( V o r b e r i c h t ü b e r die A u s g r a b u n g de r F e s t u n g u n d d e s 
G r ä b e r f e l d e s v o n A l s ó h e t é n y 1 9 8 1 - 1 9 8 6 ) . A r c h É r t 
1 1 4 ( 1 9 8 7 1 9 8 8 ) 3 5 , A n m . 5 6 ; S á g v á r — E . T Ó T H : 
S á g v á r . R é g F ü z 32 (1979) 53. Z u m W a c h t t u r m von 
P i l i s m a r ó t s . T Ó T H ( 1 9 8 4 ) 7 2 ; V É K O N Y ( 1 9 8 5 ) 8 7 , 
A b b . 5. 
" M A U (1900) 221, 381 ; KABA (1956) 158: A q u i n -
c u m . 
18
 BLÜMNER (1912) 7 2 - 7 3 : P o m p e i i ; KABA (1956) 
158: d e r W a c h t t u r m v o n B u d a k a l á s z u n d A q u i n c u m ; 
B Á N K I ( 1 9 8 4 ) 1 9 5 : T á c . 
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иг-
A b b . 6. D i e v o n J . M o d r o v i c h geze ichne te K a r t e des K o m i t a t s Moson . E r h a t sein L a n d s t ü c k m i t Nr . L u n d 
e i n e m d u n k l e n F l e c k m a r k i e r t 
bessere Wärmeisolierung wurde die vermörtelte Wand des Backofens in Aquincum an der Innen-
seite, in einer Breite von 90 cm, durch 3 Lehmziegelreihen gefüttert.19 Die Seitenwand kann mit 
Mörtel verbunden werden,20 wir kennen aber auch ohne Bindemittel (trocken) aufgebaute Wände.21 
Die Fugen der inneren Lehmziegelreihe in Aquincum wurden durch mit Kiesel gemischtem Lehm 
ausgefüllt, auch andersorts kommt die schwarze Humus- oder braune Lehmausfüllung vor.22 Die 
Öffnung der Öfen diente dem Heizen und durch diese Öffnung wurde die heilte Asche vor dem Hin-
einschieben des gekneteten Teiges mithilfe des rutabulum entfernt. Diese Öffnung konnte in Rajka 
nicht beobachtet werden. Auf eine solche Öffnung kann man manchmal von den an einer Seite 
stark zerbrochenen Ziegeln schließen.23 Wir wissen nicht, ob der Estrich sich an dieser Stelle ab-
gesenkt hatte, was auch auf die Heizöffnung hinweisen könnte.24 Laut Parallelen aus Pompeii war 
diese Öffnung quadratisch, und wurde während des Backens durch eine Eisenplatte verschlossen.25 
19
 K A B A ( 1 9 5 6 ) 1 5 3 . 
20
 BLÜMNER (1912) 7 2 - 7 3 : Pompei i ; KABA (1956) 
1 5 7 - 1 5 8 : A q u i n c u m ; SOPRONI (1978) 52, T a f . 55. 3, 4: 
P i l i s m a r ó t - S t e i n b r u c h , W a o h t t u r m (22). 
2 1
 G R O L L E R ( 1 9 0 2 ) 6 9 : C a r n u n t u m . HÍ R a j k a 
w u r d e a u c h v o n einer a u s u n r e g e l m ä ß i g e n , in L e h m 
e inge leg ten S t e i n e n g e b a u t e n S e i t e n w a n d b e r i c h t e t . 
N a t ü r l i c h , d ü r f e n wir d ie in A n m . 16 e r w ä h n t e n 
v e r l e h m t e n B a c k ö f e n a u c h n i c h t vergessen . 
2 2
 K A B A ( 1 9 5 6 ) 1 5 3 . 
2 3
 S . Abb. 5; v g l . K O N D I C ( 1 9 8 7 ) 9 9 , F i g . 4 : C a s t r u m 
P o n t e s ; B Á N K I ( 1 9 8 4 ) 1 9 5 : A n d e r w e s t l i c h e n S e i t e 
des i n T á c g e f u n d e n e n Ofens weis t d ie s t a r k d u r c h -
g e b r a n n t e S te in- u n d E r d e s c h i c h t a u c h auf die 
H e i z ö f f n u n g h in ( A b b . I; Taf . I I ) . 
2 4
 K A B A ( 1 9 5 6 ) 1 5 3 : d i e l e t z t e Z i e g e l r e i h e l a g a n d e r 
w e s t l i c h e n Sei te des Ofens t i e fe r u n d s e n k t e sich 
s t a r k a b . Die sich a n den zwei m i t t l e r e n Ziegeln 
e r h e b e n d e n S t e i n p l a t t e n weisen a u f d ie H e i z ö f f n u n g 
h in . 
2 5
 B L Ü M N E R ( 1 9 1 2 ) 7 2 7 3 , F i g . 3 3 ; M A U ( 1 9 1 2 ) 
3 7 8 . 
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Ausnahmsweise kann auch noch eine andere, kleinere Öffnung vorhanden sein, durch die das 
Backen beobachtet werden konnte.26 Der Estrich konnte aus Lehm27 oder Terrazzo28 verfertigt 
werden, aber der ähnliche, mit Ziegeln ausgelegte Estrich ist ebenfalls gut bekannt.29 Die Eugen 
der tegulae wurden sorgfältig mit Bindemittel ausgefüllt.30 Wir müssen noch die Fundamentierung 
des Estrichs erwähnen. Zur besseren Wärmeisolierung befindet sich unter dem Estrich eine un-
gefähr 10 cm dicke Sandschicht,31 die J. Modrovich in Rajka nicht beobachtet hat. Während der 
langen Benutzung konnte der durchgebrannte Ziegel- oder Lehmestrich zerbrechen. In diesem, 
nicht seltenen Fall wurde er von einem neuen abgelöst, wie es die übereinander gelegten Back-
flächen bestätigen.32 Das aus Lehmziegeln bestehende Gewölbe des Backofens wurde von den Seiten 
aufgemauert.33 Die Struktur des Gewölbes ist in Aquincum sehr gut zu beobachten, da die zwischen 
der Seitenmauer und dem Beginn des Gewölbes eingepassten keilförmigen Lehmziegel erhalten 
sind.34 In Carnuntum ist uns ein Holzgerüst aus dem Ofeninneren bekannt, das das neugebaute 
Gewölbe bis zum Austrocken des Bindemittels unterstützt hat. Dieses Gerüst verbrannte natürlich 
während des ersten Einheizens des Backofens und nur seine verkohlten Reste sind dort geblieben.35 
Das Aussehen der römischen Backöfen können wir uns aufgrund der zahlreichen Darstellungen36 
gut vorstellen, die mit den in Bäckereien oder einfachen Häuser in Pompeii gefundenen furni gut 
vergleichbar sind.37 
Aufgrund antiker Beschreibungen können wir auch das Backen rekonstruieren. Das ver-
brannte Brennmaterial wurde unmittelbar vor dem Backen größtenteils aus dem Ofen entfernt38 
und der geknetete Teig wurde auf die durchgeglühte Backplatte oder in die, auf dem Estrich ge-
lassene heiße Asche gelegt.39 Vergil beschreibt in seinem Gedicht Moretum das Mahlen des Getreides 
(19 — 29), das Kneten des Teiges (40—49), die Vorbereitung des Backofens zum Backen und das 
Brotbacken selbst (50 — 51) in einem Bauernhaushalt. 
Aufgrund von Darstellungen und archäologischen Funde wissen wir, daß das römische 
Brot — abgesehen von dem in Formen gebackenen — kreisförmig war. Um die Verteilung des 
Brotes zu erleichtern, wurde der Teig vor dem Backen mit einem Messer vier- oder mehrere male 
29
 MAU (1912) 379. 
27
 GROLLER (1902) 69, C a r n u n t u m : »aus L e h m u n d 
S a n d h e r g e s t e l l t e r E s t r i c h « ; P Ó C Z Y — C Z E G L É D Y ( 1 9 6 2 ) 
192 —195: de r W a c h t t u r m v o n N e s z m é l y , S. A n m . 16. 
2 8
 K A B A ( 1 9 5 6 ) 1 5 7 1 5 8 , A n m . 1 1 . " 
2 9
 B L Ü M N E R ( 1 9 1 2 ) 7 2 ; M A U ( 1 9 1 2 ) 3 7 8 ; N A G Y 
(1937) 271; L. NAGY: B u d a p e s t az ó k o r b a n I I . B u d a -
p e s t 1942, 756; NAGY (1950) 535; KABA (1956) 158, 
A b b . 8: der W a c h t t u r m von B u d a k a l á s z ; KABA 
(1956) 153: die G r ö ß e d e r tegulae des E s t r i c h s b e t r ä g t 
3 0 x 3 0 c m ; BÁNKI (1984) 195: de r B o d e n des Ofens 
( D u r e h m e s s e r : 1 m ) w u r d e m i t tegulae a u s g e l e g t ; 
KONDIC (1987) 99, F i g . 4: C a s t r u m P o n t e s . 
3 0
 MAU (1912) 378 : m i t K a l k m ö r t e l ( P o m p e i i ) ; 
K A B A ( 1 9 5 6 ) 1 5 3 : r o t g e b r a n n t e r L e h m . 
31
 BLÜMNER (1912) 7 2 - 7 3 ; MAU (1912) 378. 
3 2
 J A C O B I ( 1 9 2 7 ) 3 0 : S a a l b u r g ; K A B A ( 1 9 5 6 ) 
153 — 154, A b b . 3, 6. 1, 2, 3: in zwei P e r i o d e n zwei 
ü b e r e i n a n d e r ge l eg t e E s t r i c h e v o n v e r s c h i e d e n e r 
G r ö ß e . A u c h die A u s m a ß e de r Z i e g e l p l a t t e n d e r b e i d e n 
P e r i o d e n s ind u n t e r s c h i e d l i c h . A u f g r u n d d e r K e r a m i k -
f u n d e h a t M. K a b a d e n B a u u m 120 n . Chr . , d e n 
U m b a u zwischen 150—160 n. Chr . d a t i e r t (op. cit. 
158). Zwischen d e n b e i d e n E s t r i c h e n h a t sie e ine 
S c h i c h t a u s S c h u t t u n d g r o ß f o r m a t i g e n S te inen 
b e o b a c h t e t (op. cit. 160). D e r E s t r i c h des a u f d e r 
H a j ó g y á r - I n s e l f r e i ge l eg t en B a c k o f e n s w u r d e m i t 
S a n d u n d S t e i n s t ü c k e n f u n d a m e n t i e r t : J . SZILÁGYI: 
A z 1951—53. é v e k á s a t á s i e r e d m é n y e i a h e l y t a r t ó i 
p a l o t á b a n . M a n u s k r i p t , z i t i e r t bei KABA (1956) 160, 
A n m . 4 ; P Ó C Z Y — C Z E G L É U Y ( 1 9 6 2 ) 1 9 2 - 1 9 5 : i m 
B a c k o f e n des W a c h t t u r m e s v o n N e s z m é l y w u r d e n 
zwei E s t r i e h e m i t e i n e m D u r c h m e s s e r von J e w e i l s 
135 c m fre igelegt , d ie s ich a b e r n i c h t g e n a u d e c k t e n ; 
B Á N K I ( 1 9 8 4 ) 1 9 5 , T a f . I — I I : i n T á c s i n d 3 T e g u l a -
s c h i c h t e n zu b e o b a c h t e n , die a u f e in 15 — 20 c m 
b r e i t e s , aus S t e i n g e b a u t e s F u n d a m e n t gelegt s i n d . 
3 3
 G R O L L E R ( 1 9 0 2 ) 7 0 ; M A U ( 1 9 1 2 ) 3 7 8 ; K A B A 
( 1 9 5 6 ) 1 5 3 ; B Á N K I ( 1 9 8 4 ) 1 9 5 . 
3 4
 K A B A ( 1 9 5 6 ) 1 5 3 , A b b . 3 . 
3 3
 G R O L L E R ( 1 9 0 2 ) 6 9 — 7 0 ; v g l . K A B A ( 1 9 5 6 ) 1 5 5 . 
3 9
 Z I M M E R ( 1 9 8 2 ) 1 0 6 - 1 2 0 , b ) B ä c k e r ( n o . 1 8 - 3 2 ) . 
Zu d e n D a r s t e l l u n g e n s. b e s o n d e r s S. 106 — 109, N o . 
18: d a s G r a b d e n k m a l v o n E u r y s a c e s (30—20 v. C h r . ; 
a u c h de r T'rozess des B a c k e n s i s t g u t b e o b a c h t b a r ) ; 
e b d a . 1 0 9 - 110, N o . 19: d a s Rel ie f i n Bo logna , M u s e o 
C iv ico ( E n d e 3. J h ) ; e b d a . 110 111, N o . 20: d e r 
S a r k o p h a g aus d e r Vi l la Medici . 
3 7
 J . O V E R B E C K : P o m p e j i , L e i p z i g 1 8 8 4 4 , 3 0 1 , 
F i g . 1 6 5 , 3 2 8 - 3 2 9 , F i g . 1 7 2 , 3 4 2 , F i g . 1 7 5 , 3 8 5 - 3 9 0 ; 
M A U ( 1 9 0 0 ) 3 8 3 - 3 8 4 ; B L Ü M N E R ( 1 9 1 2 ) 7 2 ; Z u d e n 
B ä c k e r n , B ä c k e r e i e n i m A l t e r t u m s. BLÜMNER (1912) 
8 9 — 9 2 . 
38
 Ve rg . Moretum 50 — 51: Cybale mundaverat aptum 
ante locum. 
39
 Sen. ер. 90. 23 : panem, quem primo cinis calidus 
et fervens testa percoxit, deinde furni paulatim reperti 
et alia genera, quorum fervor serviret arbitrio; O v . 
Fasti V I , 315: suppositum eineri panem focus ipse 
parabat, strataque erat tepido tegula quassa solo. 
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eingeschnitten (quadra, artes quadrati).40 Die in Carnuntum unter sehr glücklichen Umstände 
gefundenen Brote waren 2,5 — 5 cm dick, und hatten einen Durchmesser von 25—33 cm. Laut 
Untersuchungen vom Anfang dieses Jahrhunderts, wurden sie größtenteils aus Gerste gebacken 41  
Wenn in Rajka nur dieser einzige Backofen benutzt wurde, konnte das tägliche Brotbe-
dürfnis von nur wenigen Menschen bedeckt werden.42 Ob hier auch mit einer Bäckerei von größerer 
Kapazität zu rechnen ist, wie in Aquincum oder in Carnuntum, muß offenbleiben. Die Beschrei-
bung von Modrovich erwähnt weder weitere Räumlichkeiten oder Schuppen,43 noch größere Ge-
fäße, die entweder in der Nähe der Heizöffnung zu finden oder in die Mauer des Backofens eingebaut 
sind, um Wasser zum Spritzen des Estrichs bereit zu halten.44 
Backöfen werden oft zusammen mit anderen, z. B. mit Schmelz- oder Töpferöfen in Be-
trieb gehalten. Wegen Brandvermeidung ist die Absonderung der sog. Betriebsviertel und ihre 
Konzentration an einen Platz wohlbegründet.45 
Das in Rajka gefundene Bauwerk kann also einerseits aufgrund der von J. Modrovich 
mitgeteilten Angaben und Zeichnungen, andererseits aufgrund der Parallelen, mit Sicherheit 
als Backofen bestimmt werden.46 Die in seinem Inneren gefundenen Ziegelstempel und sein Vor-
kommen in der Nähe des Limes lassen vermuten, daß er vom Militär benutzt wurde und vielleicht 
die Besatzung einiger burgi mit Brot versorgte.47 
Die Ziegelstempel der unter Diokletian aufgestellten legio 1 Noricorumi8 sind an der Donau-
4 0
 B L Ü M N E R ( 1 9 1 2 ) 8 7 - 8 8 . 
4 1
 G R O L L E R ( 1 9 0 2 ) 71 7 2 , 1 0 0 1 0 1 ; M . W Ä H R E N : 
R ö m i s c h e s B r o t . Ur -Sehwe iz 20.1 - 2 (1956) 1 9 - 2 2 . 
42
 V e r s u c h e , die K a p a z i t ä t de r B a c k ö f e n aus -
z u r e c h n e n : G R O L L E R ( 1 9 0 2 ) 7 3 ; K A B A ( 1 9 5 6 ) 1 5 7 . 
Bäckere i en m i t g röße re r K a p a z i t ä t : GROLLER (1902) 
68, T e x t f i g . 9; M. KANDLER: Die A u s g r a b u n g e n im 
L a g e r C a r n u n t u m 1968 1973. A n z A W W I I I (1974) 
A b b . 2, T a f . V : C a r n u n t u m ; JACOBI (1927) 25: Saal-
burg; KABA (1956) 157: A q u i n c u m ; SZILÁGYI (1958) 
66: A q u i n c u m ; In F e n é k p u s z t a w u r d e n 36 k le ine 
B a c k ö f e n g e f u n d e n : SÁGI-HORVÁTH (1971) 32. 
4 3
 Z u m A u f b a u der N e b e n r ä u m e der B ä c k e r e i e n s. 
G R O L L E R ( 1 9 0 2 ) 6 8 : C a r n u n t u m ; K A B A ( 1 9 5 6 ) 1 5 5 — 
157: A q u i n c u m ; SZILÁGYI (1958) 60: A q u i n c u m ; 
P o m p e i i : s. A m u . 37; Verg . Moretum, 
4 4
 S . i n W o h n h ä u s e r i n P o m p e i i . V g l . K A B A ( 1 9 5 6 ) 
1 5 3 — 1 5 4 : A q u i n c u m ; P Ó C Z Y — C Z E G L É D Y ( 1 9 6 2 ) 1 9 5 : 
N e s z m é l y - W a c h t t u r m . 
45
 O b w o h l in R a j k a a u ß e r d e m B a c k o f e n a u c h auf 
S c h m e l z ö f e n h i n w e i s e n d e F u n d e g e m a c h t w u r d e n , 
k ö n n e n wi r w e g e n d e m M a n g e l a n w e i t e r e n s i che ren 
A n g a b e n i h r e n Z u s a m m e n h a n g m i t e i n a n d e r n i c h t 
beweisen . F ü r G e w e r b e v i e r t e l s. KUZSINSZKY (1932) 
66: i m T ö p f e r v i e r t e l von A q u i n c u m - G á z g y á r w u r d e n 
Töpfer - , Ziegel- u n d K a l k ö f e n g e f u n d e n ; SZILÁGYI 
(1958) 59 60: O f e n , die z u r B o d e n - u n d B a d h e i z u n g 
d i e n t e n ; a u ß e r d e m b e f a n d sich in d e r N ä h e ein 
K a l k o f e n ; KONDIC (1987) 98, F i g . 3: C a s t r u m P o n t e s -
Töpfe r - u n d B a c k o f e n n e b e n e i n a n d e r ; GÖMÖRI (1984) 
115: d a s f r ü h k a i s e r z e i t l i c h e G e w e r b e v i e r t e l von 
S c a r b a n t i a . 
40
 Die B e s t i m m u n g der F u n k t i o n dos w ä h r e n d (1er 
F re i l egnng d e s G e b ä u d e s ITI/A ( u n t e r d e r sog. »basi-
lica minors) in Gor s ium g e f u n d e n e n jurnus i s t n i c h t 
e indeut ig . S. d a z u BÁNKI (1966), BÁNKI (1984); 
Seiner F o r m n a c h d ü r f t e er ehe r ein B a c k - a ls ein 
S c h m e l z o f e n gewesen sein. D a f ü r s p r i c h t d e r a u s 
tegulae ge leg te , d r e ima l e r n e u e r t e E s t r i c h , d e r von 
u m l i e g e n d e n S t e i n e n b e g r e n z t wi rd . Sein D u r c h m e s s e r 
b e t r ä g t e t w a 1 m . Zwischen d e n 3 B a c k p l a t t e n i s t 
e ine L e h m s c h i c h t v o n jewei ls 5 c m zu b e o b a c h t e n . 
An de r w e s t l i c h e n Sei te des O f e n s (wie z. B . in A q u i n -
c u m ) weisen s t a r k d u r c h g e b r a n n t e S t e ine u n d Ziegel 
a u f d i e H e i z ö f f n u n g h i n : B Á N K I ( 1 9 8 4 ) 1 9 5 , A b b . I , 
T a f e l I I . Der E s t r i c h w u r d e v o n L e h m z i e g e l f r a g m e n -
t e n b e d e c k t , d ie die R e s t e d e s e i n g e s t ü r z t e n Gewölbes 
sein k ö n n t e n . Die A u s g r ä b e r i n se lbs t m a c h t u n s auf 
die T a t s a c h e a u f m e r k s a m , d a ß de r O f e n t y p o l o g i s c h 
n i ch t leicht: in die Re ihe d e r Schme lzö fen e i n g e o r d n e t 
w e r d e n k a n n : B Á N K I ( 1 9 8 4 ) 1 9 5 . D i e A n a l y s e d e r i m 
Ofen g e f u n d e n e n q u a r z h a l t i g e n E i s e n s c h l a c k e h a t 
e rgeben , d a ß sie wegen d e m d a r i n g e f u n d e n e n Q u a r z 
n i c h t a ls E n d p r o d u k t v o n E i s e n v e r h ü t u n g b e t r a c h t e t 
w e r d e n k a n n , u n d h ö c h s t e n s auf e ine S c h m i e d e (also 
n i ch t auf E i s e n s o h m e l z u n g s o n d e r n E i s e n v e r a r b e i t u n g ) 
h i n w e i s t : K I S H Á Z I ( 1 9 8 4 ) 2 0 2 . A u ß e r d e m f e h l t a u f 
d e m B o d e n die f ü r S c h m e l z ö f e n c h a r a k t e r i s t i s c h e 
s t a r k e g r a u e D u r c h b r e n n u n g (BÁNKI (1984) 196, 
A n m . 3); d e r O f e n w u r d e n u r bei ne id r ige re r T e m p e -
r a t u r b e n u t z t . W i r m ü ß t e n a u c h die Mögl i chke i t 
ü b e r l e g e n , d a ß die Sch l acke a u c h als F ü l l m a t e r i a l de r 
vo r d e m B a u d e r sog. »basilica minor« d u r c h g e f ü h r t e n 
P l a n i e r u n g i n den O f e n g e l a n g t se in k ö n n t e : vgl . 
B Á N K I ( 1 9 6 6 ) 1 5 3 . 
47
 A u s v ie len burgi s i n d F u n d e , d ie auf Ge t r e ide -
s p e i c h e r u n g , G e t r e i d e v e r a r b e i t u n g , B r o t b a c k e n hin-
weisen, b e k a n n t . S. z. B. N e s z m é l y : RLU 41/5, PÓCZY— 
CZEGLÉDY (1962) 196; L e á n y f a l u : RLU 70/2, A. 
ALFÖLDI: L e l e t e k a h u n k o r s z a k b ó l és e t h n i k a i 
s z é t v á l a s z t á s u k - F u n d e a u s de r H u n n e n z e i t u n d 
ihre e t h n i s c h e S o n d e r u n g . A r c h . H u n g . 9. B u d a p e s t 
1932, 52 — 53, L . NAGY: A sz í r és kisázsiai v o n a t k o z á s ú 
e m l é k e k a D u n a k ö z é p f o l y á s a m e n t é b e n . A r c h E r t 52 
(1939) 131 132, SOPRONI (1978) 6 3 - 6 5 / 3 0 ; B u d a -
k a l á s z : R L U 7 9 / 2 , N A G Y ( 1 9 3 7 ) 2 7 1 , N A G Y ( 1 9 5 0 ) 
535 d e r g a n z e Ge t re ide - u n d L e b e n s m i t t e l v o r r a t 
de r W ä c h t e r is t v e r b r a n n t auf u n s g e k o m m e n ; Pilis-
m a r ó t - S c h i f f s a n l a g e s t e l l e , W a c h t t u r m (16): SOPRONI 
(1978) 51 -52 , Ta f . 55, 3. 4; V e r ő c e - D u n a i n e z ő d ű l ő , 
B r ü c k e n k o p f f e s t u n g : SOPRONI (1978) 78/42. 
48
 Z u r G r ü n d u n g d e r L e g i o n s . : CiL I I I 4803; 
R I T T E R L I N G ( 1 9 2 5 ) 1 4 3 4 ; A L F Ö L D Y ( 1 9 7 4 ) 2 0 1 ; 
GENSER (1986) 292, A n m . 5; Zu r G r e n z p o l i t i k Diok le -
t i a n s in N o r i c u m s. ALFÖLDY (1974) 201 — 203; 
G E N S E R ( 1 9 8 6 ) 2 9 3 , 7 7 6 . 
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A b b . 7. Die V e r b r e i t u n g d e r Z iege l s tempel d e r letjio I Noricorum in N o r i c u m u n d P a n n o n i é n 
grenze von Noricum ripense durch Pannónia prima und Valeria bis Pannónia secunda gut bekannt 
(Abb. 7Wir können 3 Haupttypen dieser Stempel voneinander unterscheiden (s. Beilage). 
Den ersten Typus vertreten diejenigen Stücke, die sowohl den Namen der Ziegelei, als auch 
den der Legion erwähnen: figulinas Iuvensianas leg(ionis) (primae) Nor(icorum),50 Eine Variante 
dieses Typs ist aus Mitrovica mit identischem aber retrogradem Stempel bekannt.51 Dieser Typus 
kommt überall zwischen Noricum und Pannónia secunda vor. 
Zum zweiten Typus gehören die Ziegelstein pel die nur den Namen der Legion angeben: 
leg(io) (prima) Nor(icorum) 52 Dieser nur aus Pannónia prima bekannte Typus hat auch eine Va-
riante mit umgekehrtem »N«.53 
Den dritten Typus bilden die mit dem Stempel Fig(ulina) Iu(v)e(n)s(iana) versehenen 
Ziegel, die bisher zwischen Lauriacum und Aquincum zum Vorschein kamen.54 
49
 Die S t e m p e l d e r legio I Noricorum w u r d e n b i she r 
n u r an de r r e c h t e n Se i t e de r D o n a u g e f u n d e n , a u s d e m 
B a r b a r i c u m k e n n e n wi r noch ke inen . KEUNE (1918) 
1303; B. LŐRINCZ: A b a r b a r i c u m i r ó m a i é p ü l e t e k 
b é l y e g e s t é g l á i . A r c h É r t 1 0 0 ( 1 9 7 3 ) 5 9 - 6 5 . 
5 0
 SZILÁGYI (1933) 2 2 - 2 3 , T v p N r . 1, IV. T . 1; 
L Ő R I N C Z ( 1 9 8 0 ) 2 6 6 , 3 . t . 1 T y p 1 4 / 1 . ( T a f . 3 . 1 ) . 
5 1
 S Z I L Á G Y I ( 1 9 3 3 ) 2 3 , T y p N r . ' 3 , I V . T . 3 . 
5 2
 S Z I L Á G Y I ( 1 9 3 3 ) 2 3 , T y p N r . 2 , I V . T . 2 ; L Ő R I N C Z 
(1980) 266, 2. t . 6 = T y p 14/2. 
5 3
 M a u e r a n d e r U r l (Nor i cum r ipense ) u n d Car -
n u n t u m ( P a n n ó n i a p r i m a ) . Vgl. m i t d e m A n h a n g . 
5 4
 S Z I L Á G Y I ( 1 9 3 3 ) '23, T y p N r . 4, I V . T . 4 ; L Ő R I N C Z 
(1980) 274: b l e i b t bei de r B e n e n n u n g »Typ-Sz i l ágy i 
1933 IV. t . 4«. Auf die Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t d e r 
T y p e n 1 u n d 3, die von d e n m e i s t e n F o r s c h e r n bis 
h e u t e a k z e p t i e r t wird, h a t VV. K u b i t s c h e k d ie F o r -
s c h u n g a u f m e r k s a m g e m a c h t : KUBITSCHEK (1901) 
2 2 0 , A n m . 3 ; K U B I T S C H E K ( 1 9 0 6 ) 5 0 ; K E U N E ( 1 9 1 8 ) 
1 3 0 3 ; R I T T E R L I N G ( 1 9 2 5 ) 1 4 3 4 - 1 4 3 5 ; N A G Y ( 1 9 3 1 ) 4 8 ; 
L Ő R I N C Z ( 1 9 8 0 ) 2 6 6 ; G E N S E R ( 1 9 8 6 ) 2 2 2 . D i e h i e s i g e 
Z u s a m m e n s t e l l u n g der Z i e g e l t y p e n e n t s p r i c h t n i c h t 
d e r ch rono log i schen R e i h e n f o l g e d e r v e r s c h i e d e n e n Т у , 
p e n , sie s t e l l t e i n e re ine G r u p p i e r u n g de r d re i H a u p t -
t y p e n d a r . 
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Die im furnus von Rajka gefundenen Ziegelstempel gehören zum ersten Typus. Auf dem 
Stempel ist der Name der Ziegelei deutlich lesbar: FIGULINAS IVENSIANAS.55 Die meisten For-
scher akzeptieren die Feststellung von W. Kubitsehek, daß das Wort Ivensiana (richtig: Iuven-
siana) entweder als ein aus dem Namen des früheren Besitzers der Ziegelei oder als ein aus einem 
Ortsnamen gebildetes Adjektiv zu verstehen ist.56 Die Ziegelei(en), die die Ziegel des ersten Typs 
herstellte(n), war(en) schon im Besitz der legio 1 Noricorum,57 könnte(n) aber früher im Privatbesitz 
gewesen sein.58 Die Frage, oh der Typus FIG IVES noch in einer Privat- oder schon in der Mili-
tärziegelei der oben genannten Legion angefertigt wurde, muß ohne weitere Angaben offen bleiben. 
Als Analogie müssen hier die Ziegel der in der Nähe von St. Pantaleon freigelegten figulina Sabi-
niana erwähnt werden. Diese Ziegel, die so wo Iii in Noricum als auch in Pannonién gut bekannt 
sind, weisen ähnliche Stempeltypen auf: neben dem Typus FIG SAB ist für uns der Typus FIG 
LEG II ITAL SAB/TEMP URSIC VP DUC wichtig. Nach der Meinung von G. Winkler ist der erste 
Typus das Produkt einer Privatziegelei, der zweite aber wurde unter Valentinian I. in der figulina 
der legio II Italica hergestellt.59 Wir kennen 11 Ziegler, die tegulae für die legio II Italien in Lauria-
cum gebrannt haben. Unter denen war auch ein Meister Namens Iuvenis, aber über einen vermut-
liehen Zusammenhang zwischen dem Iuvenis von Lauriacum und der für die legio I Noricorum 
arbeitenden Figulina Iuvensiana verfügen wir über keine Angaben.60 
W. Kubitsehek hat den Namen dieser Ziegelei auch mit dem in der Notitia Dignitatum als 
Sitz des praefectus legionis 1 Noricorum militum liburnariorum cohorlis quinlae partis superioris 
erwähnten Ad Iuvense in Zusammenhang gebracht.61 Was die Lokalisierung des antiken Ad Iuven-
55
 D e r W e r k s t a t t s n a m e im P l u r a l A k k u s a t i v i s t 
m i t d e r P r ä p o s i t i o n »er« zu v e r s t e h e n . S. d a z u : CIL 
X I 6683: Figlinas Martinianas ; CIL X V 190: e r 
figlinas veteres; CIL X V 237: e r figlinas Genianas; 
CIL X V 323: e r figlinas Marcianas. D i e W e g l a s s u n g 
d ieser P r ä p o s i t i o n n a c h J . B . K e n n e »ist e ine de r E n t a r -
t u n g e n d e r l a t e i n i s c h e n Volkssprache« , d ie hei Ziegel-
s t e m p e l n a m E n d e d e s 2. J h s zu b e o b a c h t e n i s t : 
KEUNE (1918) 1303; F ü r die B e n e n n u n g d e r Ziegelei 
w e r d e n die N a m e n figlina, figilina, figulina b e n u t z t , 
a b e r d a s W o r t officina k o m m t a u c h v o r . Seit Diokle-
t i a n w e r d e n be ide N a m e n g l e i c h e r m a ß e n v e r w e n d e t ; 
CIL XV/1 , p . 8. Col. I (Dressel) ; SPITZLBERGER (1968) 
80. Zu r B e n e n n u n g (officina) doliaria, opus iloliare s. 
CIL X V 1390, P W K E S a p p l . 3 (1918) 346 (J. B. Kenne), 
M. C. DESCEMET:] I n s c r i p t i o n s dol ia i res l a t ines . Marques 
d e b r i q u e s . P a r i s 1 8 8 0 , C H . D A R E M B E R G E . S A G L I O : 
D i c t i o n a i r e des a n t i q u i t é s g r e c q u e s e t r o m a -
ines , I I . 1. P a r i s 1892, S. 329. J . E . SANDYS: L a t i n 
E p i g r a p h y . C a m b r i d g e 1927, S. 153. 
S
» K U B I T S C H E K ( 1 9 0 1 ) 2 2 0 ; K E U N E ( 1 9 1 8 ) 1 3 0 3 ; 
R I T T E R L I N G ( 1 9 2 5 ) 1 4 3 4 1 4 3 5 ; G E N S E R ( 1 9 8 6 ) 2 2 2 ; 
W . K u b i t s e h e k v e r s u c h t den N a m e n Iuvensiana 
a u s de in ke l t i s chen W o r t Iura, Iuvum nach d e r 
A n a l o g i e Castrum > castrense > castresiani a b z u l e i t e n : 
+ I(u)va — + I(u)vum > I(u)vense > 1'(u)vensia-
nus — KUBITSEHEK (1906) 50. K e u n e g e h t z u m N a m e n 
luventius z u r ü c k , o b w o h l in d iesem F a l l d e r O r t s n a m e 
tuventiana gewesen sein m ü ß t e : KEUNE (1918) 1304. 
W e n n die B e n e n n u n g d e r Ziegelei w i rk l i ch auf e inen 
P e r s o n e n n a m e n z u r ü c k z u f ü h r e n i s t , d a n n m u ß sie 
m i t d e m in N o r i c u m besonde r s h ä u f i g e n cognomen 
Iuvenis in Z u s a m m e n h a n g g e b r a c h t w e r d e n : A. 
MÓCSY: N o m e n c i a t o r p r o v i n c i a r u m E u r o p a e L a t i n a -
r u m e t Gal l iae C i sa lp inae c u m ind ice inve r so . Diss . 
P a n n . Ser. I I I . N o . 1. B u d a p e s t 1983, 156. W e i t e r e 
I n t e r p r e t a t i o n e n : KEUNE (1918) 1303: die legio I 
Noricorum n e n n t sich als »Hers te l ler in« auf d e m 
S t e m p e l ; RITTERLING (1925) 1434. 
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 SPITZLBERGER (1968) 80 : d i e g e m e i n s a m e E r -
w ä h n u n g e ine r P r i v a t p e r s o n u n d einer Leg ion w e i s t 
auf Mi l i tä rz iege le i au f . 
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 V g l . S P I T Z L B E R G E R ( 1 9 6 8 ) 9 9 . 
59
 Zu s p ä t r ö m i s c h e n Ziege le ien i m P r i v a t b e s i t z s. 
B . LÖRINCZ: P a n n o n i s c h e Z iege l s t empe l I. L imes -
s t recke A n n a m a t i a - A d S t a t u a s . Diss. Arch . Se r . I L 
No . 5. B u d a p e s t 1977, 2 4 - 2 6 , l / l I, Abb . 7; LÖRINCZ 
(1979) 36 - Fl(avii) Senecio(nis) F(ig)l(inae): 
D u n a ú j v á r o s Szalk-s/ . iget , D u n a k ö m l ő d ; Fig(ulina) 
Sab(iniana) : Лет ana log m i t d e m S t e m p e l F I G I V E S 
n ä c h s t v e r w a n d t e T y p u s : CiL II I 13537 ad п . 5764 : 
W a g r a m , S t . P ö l t e n , Enns ; CiL I I I 3775: A q u i n c u m ; 
NAGY (1937) 267, 274: d ie S t e m p e l FIG S A B u n d 
FIG IVES w u r d e n in A q u i n c u m z u s a m m e n g e f u n d e n ; 
SOPRONI (1978) 83, 112, T a f . 87 . 1: H a t v a n - G o m b o s -
p u s z t a ( s p ä t r ö m i s c h e F e s t u n g im B a r b a r i c u m ) ; 
LÖRINCZ (1980) 271: M o s o n m a g y a r ó v á r . E i n a n d e r e r 
S t e m p e l t y p u s (1er Figulina Sabiniana ist se iner F o r m 
n a c h m i t d e m e r s t e n T y p u s d e r Figulina Iuvensiana 
v e r g l e i c h b a r : F I G L E G I I I T A L S A B / T E M P I T R S I C 
VI» DUC: A E (1934) 272b; H . STIGLITZ: E i n Z iege lofen 
a n der E r l a . J O Ö M V 114 (1969) 6 9 - 7 4 ; WINKLER 
( 1 9 7 1 ) 1 2 0 ; R U Z I C K A ( 1 9 1 9 ) 1 0 5 : d e r T y p u s F I G I V E S 
wird u n t e r d e n P r iva t z i ege l e i en b e h a n d e l t ; NAGV 
(1931) 48: d i e P r iva tz i ege le i w u r d e s p ä t e r z u m 
E i g e n t u m d e r L e g i o n . 
6 0
 L E G I I I T A L / I U V E N I S : C I L I L I 1 4 3 6 9 2 O , P , 
L O R G E R ( 1 9 1 9 ) 1 2 7 ; W I N K L E R ( 1 9 7 1 ) 1 3 3 - 1 3 4 : d e r 
T r u p p e n n a m e d e r legio II Italica m i t N a i n e n v o n 
P r i v a t p e r s o n e n ; G E N S E R ( 1 9 8 6 ) 1 2 6 — 1 6 4 ; ü b e r d a s 
L a g e r von L a u r i a c u m . 
81
 ND Осе . X X X I V . 40; KUBITSCHEK (1906) 50; 
KEUNE (1918) 1304; J . B . KEUNE: Ad iuvense . P W R E 
Supp l . 3 (1918 ) 21 ; SZILÁGYI (1933) 23; ERTL (1969) 17: 
»Adiuvense . . . k e i n e n O r t s n a m e n da r s t e l l t , s o n d e r n 
die A b l e i t u n g v o n e inem solchen«. E r le i te t d e n O r t s -
n a m e n von d e m W o r t Iuva a b . u n d d e u t e t d e n 
N a m e n »Ad I u v e n s e « wie f o l g t : »bei den J u v e n s e r n , 
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se betrifft, ist die Forschung sich nicht einig. Einige identifizieren es mit Ybbs an der Donau,62 
andere mit Wallsee,63 W. Kubitschek würde den Ort eher »nicht sonderlich flußabwärts hinter 
Lorch« suchen.64 Obwohl die Lokalisierung dieses Ortes fraglich ist. ist laut Angaben der Notifia 
Dignitatum — sowohl in Favianis (Mautern an der Donau)65 als auch in Ad Iuvense je eine Truppen-
einheit der legio I Noricorum stationiert. 
Wie wir schon früher erwähnt haben, kommen die Ziegelstempel der legio I Noricorum in 
einem verhältnismäßig großen Gebiet, zwischen Noricum ripense und Pannónia secunda immer in 
der Nähe der Donau und ausschließlich an ihrem rechten Ufer vor. Es ist keine einmalige Er-
scheinung, daß die Ziegel einer Legio in den benachbarten Provinzen zum Vorschein kommen. 
Beispiele dafür sind die Ziegel der in Lauriacum stationierten legio II Italien66 oder der Carnuntu-
mer legio XIV gemina,67 Diese Tatsache ist damit zu erklären, daß die Militärverwaltung der Pro-
vinzen Noricum ripense und Pannónia prima sich ab dem 4. Jh. in der Hand des vir spectabilis dux 
Pannoniae primae et Norici ripensis in Carnuntum vereinigte.68 
Da die legio I Noricorum erst unter Diokletian aufgestellt wurde, müssen ihre Ziegelstempel 
selbstverständlich später hergestellt worden sein. Ihre genauere Datierung innerhalb des 4. Jhs 
und die chronologische Reihenfolge der einzelnen Typen zu bestimmen, ist aufgrund der zur Ver-
fügung stehenden Angaben bisher nicht möglich.69 Die meisten Forscher datieren sie in die Zeit 
von Valentinian I. und bringen sie mit seinen Limesbefestigungsarbeiten in Zusammenhang.70 
Wenn wir aber einen Blick auf die Verbreitungskarte der Ziegelstempel werfen (Abb. 7) sehen wir, 
daß obwohl die in Pannonién gut bekannten Limesbefestigungen Valentinians in Noricum ripense 
archäologisch und epigraphisch auch nachgewiesen werden können,71 die Ziegelstempel der legio I 
Noricorum seine Militärbautätigkeit gerade in derjenigen Provinz, nämlich in Valeria, nicht mar-
kiéi en, wo sie am besten erforscht und dokumentiert sind.72 Hier ist nur der erste Typus aus Brige-
tio und der dritte aus Aquincum bekannt. Und obwohl der Typus I. und seine Variante aus Pan-
nónia secunda mehrmals vorkommen, können sie eher mit den in der spätantiken Kaiserresidenz 
Sirmium durchgeführten monumentalen Bauarbeiten, als mit valentimanischen Limesbefestigungs-
arbeiten in Zusammenhang gebracht werden.73 
Die Ziegelstempel der legio I Noricorum sind in Noricum ripense und Pannónia prima am 
abwechslungsreichsten vertreten. In Pannónia secunda kommt nur der erste Typus in größerer 
Zahl vor. Diesen Typus finden wir auch in Valeria, daneben ist aber auch aus der cella trichora von 
Aquincum der Typus FIG IVES aus derselben Provinz bekannt. Da die Ziegel der legio I Noricorum 
gerade in den gut erforschten valentinianischen Festungen der Provinz Valeria nicht vorkommen, 
können sie mit den Limesbefestigungsarbeiten dieses Kaisers nicht unmittelbar in Zusammenhang 
gebracht werden. Ihre Abwesenheit können wir nicht damit erklären, daß Valeria außerhalb des 
f ü r die G a r n i s o n in d e m V o r d e r g r u n d « ; Z u r s p r a c h -
wi s senscha f t l i chen A b l e i t u n g des N a m e n s Ad I u v e n s e 
s . G E N S E R ( 1 9 8 6 ) 2 2 4 , A n m . 3 5 . m i t w e i t e r e r L i t e r a t u r ; 
L Ö R I N C Z ( 1 9 8 0 ) 2 7 1 . 
8 2
 N A G Y ( 1 9 3 1 ) 4 1 ; S Z I L Á G Y I ( 1 9 3 3 ) 2 3 ; A L F Ö L D Y 
( 1 9 7 4 ) 2 0 2 ; G E N S E R ( 1 9 8 6 ) 2 2 3 : A u f z ä h l u n g d e r v e r -
s c h i e d e n e n S t e l l u n g n a h m e n z u r F r a g e d e r L o k a l i s a t i o n 
( m i t w e i t e r e r L i t e r a t u r ) . 
83
 FRTL (1969) 16; GENSER (1986) 185. 
6 4
 K U B I T S C H E K ( 1 9 0 6 ) 5 1 ; K E U N E ( 1 9 1 8 ) 1 3 0 4 . 
65
 ND Осе . X X X I V . 41 : praefectus legionis libur-
nariorum primorum Noricorum, Fafianae; GENSER 
( 1 9 8 6 ) 2 7 2 , 2 9 2 - 2 9 5 . 
6 6
 N D О с е . X X X I V . 3 7 - 3 9 ; B I T T E R L I N G ( 1 9 2 5 ) 
1 4 3 5 , 1 4 7 4 1 4 7 5 ; M Ö C S Y ( 1 9 6 2 ) 6 3 2 : S t e m p e l m i t 
L e g i o n s n a m e n (X gemina, I Noricorum, II Italica); 
N E U M A N N ( 1 9 7 3 ) 3 5 : V i n d o b o n a ; L Ö R I N C Z ( 1 9 7 9 ) 
17 — 18, A b b . 3: Ercs i , I n t e r c i s a , M a t r i c a , A q u i n c u m ; 
ebda . 18/20, Ta f . 6, T y p 5 : Intercisa , C a r n u n t u m . 
A u s d e m B a r b a r i c u m : P o d u n a j s k é B i s k u p i c e . 
67
 GENSER (1986) 273: F a v i a n i s ( M a u t e r n a n de r 
D o n a u ) . 
68
 N n Осе . I . 40;. 138; X X X I V . 13. Z u r s p ä t r ö m i -
schen V e r w a l t u n g N o r i c u m s s. ALFÖLDY (1974) 
1 9 9 - 2 0 1 . 
69
 MÓCSY (1962) 632: »chronologisch s i n d n ich t 
ges icher t« ; LÖRINCZ (1980) 266; LÖRINCZ (1981) 18. 
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7 3
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Kommandobereiches des dux Pannoniae primae et Norici ripensis stand, da sie in der ebenso außer-
halb dieses Zuständigkeitsbereiches liegenden Pannónia secunda auch vorkommen. Wenn wir ihre 
geringe Zahl damit begründen, daß diese Ziegel tatsächlich nur eine kurze Periode markieren, und 
diese Periode unbedingt die Regierungszeit Valentinians 1. gewesen sein müsste.74 sollten sie auch 
in Valeria vorkommen. Demgegenüber finden wir in dieser Provinz einen anderen, für Noricum 
ripense auch charakteristischen, gut abgrenzbaren Kreis von Ziegelstempeln in dieser Epoche.75 
Obwohl die chronologische Reihenfolge der Ziegelstempel der lecjio 1 Noricorum ohne datierbare 
Exemplare nicht bestimmbar ist, müssen sie im allgemeinen in den Zeitraum zwischen Diokletian 
und Valentinian I. datiert werden. Die im Fundament des furnus von Rajka gefundene, aber seit-
dem verlorengegangene Münze hätte vielleicht hei der Datierung zumindest des ersten Typs 
weiterhelfen können.76 
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D i e Z i e g e l s t e m p e l t y p e n d e r legio I Noricorum (vgl. Abb. 7) 
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P a n n ó n i a s e c u n d a 
Wa l l s ee 
M a u e r a . d. U r l 
Y b b s 
V i n d o b o n a 
P u r b a c h 
R a j k a (?) 
Ad F l e x u m 
B r i g e t i o 
C o r n a c u m 
C u c c i u m 
S i r i n i u m 
D i e r e t r o g r a d e V a r i a n t e des T y p s 1. : 
P a n n ó n i a s e c u n d a S i r m i u m 
R I T T E R L I N G ( 1 9 2 5 ) 1 4 3 4 . 
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G K N S E R ( 1 9 8 6 ) 2 2 3 , A n m . 2 0 . 
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P a n n ó n i a p r i m a Ala N o v a 
A d F l e x u m 
D i e V a r i a n t e des T y p s 2. m i t u m g e k e h r t 
N o r i c u m M a u e r a . d. U r l 
P a n n ó n i a p r i m a C a r n u n t u m 
CiL I I I 4655a . 
S Z I L Á G Y I ( 1 9 3 3 ) 2 3 , N r . 2 . ; I V . T . 2 . 
L Ö R I N C Z ( 1 9 8 0 ) 2 6 6 ; T a f . I I / 6 , 1 4 / 2 . 
L Ö R I N C Z ( 1 9 8 0 ) 2 7 4 . 
e m , , N " : 
C i L I I I 5 7 5 6 ; 1 1 8 4 7 a d n . 5 7 5 6 . 
C i L I I I 1 1 3 6 7 . 
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7 4
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7 5
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7 6
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Ziegel ins N a t i o n a l m u s e u m g e s c h i c k t e Münze w i r d 
n i c h t e r w ä h n t . 
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Sz i lágyi u n t e r u n b e k a n n t e r H e r k u n f t pub l i z i e r t , e r s t 
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F I G I V E S Typus 3. : 
I m a l lgemeinen s . : 
N o r i c u m 
ü n n o n i a p r i m a 
V a l e r i a 
L a u r i a c u m 
Wal lsee 
M a u e r a .d . 
Y b b s a. d . 
M a u t e r n 
S t . P ö l t e n 
V i n d o b o n a 
C a r n u n t u m 
Ad F l e x u m 
A q u i n c u m 
. 5765 . 
A n m . 44. 
5765 . 
F u n d o r t u n b e k a n n t ( N a t . M u s e u m ) 
K I T T E R L I N G ( 1 9 2 5 ) 1 4 3 4 . 
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D o n a u GENSER (1986) 221. 
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4. 
4 b . 
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K E U N E ( 1 9 1 8 ) 
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K O N D I C ( 1 9 8 7 ) 
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G O T I S C H E T O N M O D E L I N U N G A R N 
E I N L E I T U N G 
Die spätmittelalterlichen Tonmodel,1 Negative und Positive gehören zu einem sehr speziel 
len Kreis der Handwerksprodukte ; ihre Anwendung, ihr Gebrauch beleuchtet ein charakteristisches 
Gebiet des mittelalterlichen Alltagslebens und der Kulturgeschichte. Die Model sind größtenteils 
Negative, im allgemeinen aus Ton gefertigt; kleine oder mittelgroße (mit einem Dm von 4,5— 15 cm), 
runde, viereckige, selten unregelmäßige Kontur zeigende, im allgemeinen fingerdicke Tonplat-
ten. Für das als Verzierung angewandte Bild, das mit Hilfe eines Negativs als Reliefabdruck er-
scheint, ist die sehr feine, minuziöse, künstlerische Ausführung charakteristisch. Sie können viel-
leicht am besten mit den wohlbekannten mittelalterlichen, fürstlichen oder bischöflichen Sie-
geln großen Formats verglichen werden (wie wir später sehen, nicht zufälligerweise). Die ausge-
wählte Darstellung kann eine figurale Komposition von kirchlichem oder weltlichem Thema, 
seltener (eher hei den kleineren Exemplaren) eine Tierfigur sein. Die Ausführung der Darstellung 
zeigt gewöhnlich einen so hohen Grad, daß ihr Stil und ihre Komposition sich an die künstlerischen 
Schöpfungen (Malerei, Grafik) unmittelbar anknüpfen und deshalb schon an sich mit altersbe-
stimmenden kunstgesehichtlichen Methoden datiert werden kann, Ihr Zeitalter ist — von einigen 
Exemplaren des 14. Jh. abgesehen — das 15. Jh. bzw. die erste Hälfte des 16. Jh. Heute kennen 
wir schon fast hundert verschiedene Darstellungen und ein Fünftel dieser ist auch in mehreren 
Exemplaren (2 — 5 St.), in mehreren Abdrücken zum Vorschein gekommen. Den Modeln ist -
dank ihres künstlerischen Niveaus — außer ihrer primären Gebrauchsfunktion (die später noch 
zur Sprache gebracht wird) auch eine anderartige Rolle zugefallen: sie waren für einen verhältnis-
mäßig größeren Abnehmerkreis erwerhliche Kunstwaren, ebenso wie die nach dem ersten Drittel 
des 15. Jh. erscheinenden, jedoch ihre Mode viel länger beibehaltenden Kupferstiche, sodann Holz-
schnitte. 
In Anbetracht des ErzeugungsVerfahrens der Tonmodel nahm die Forschung keinen ein-
heitlichen Standpunkt ein: früher setzte man meistens voraus, daß die Zeichnung des Negativs in 
die schwach ausgebrannte Tonplatte mit feinen Werkzeugen eingegraben wurde (wie es auch die 
Siegelstecher machen). Laut F. Bothe (1928), sodann F. Arens (1971) wurden die ursprünglichen 
Model in Schiefer, zuweilen in Speckstein eingeschnitten (hierauf verweist auch die in den späten 
Quellen vorkommende Benennung: »Kuchelstein«); mit diesen bereitete man die verzierten Back-
waren. Im Interesse der Vervielfältigung der wertvollen Negative wurde aus diesen auch ein 
Tonabdruck (Positiv), sodann von diesem schon ein neueres Tonnegativ hergestellt.2 Meinerseits 
nehme ich an, da uns nur sehr wenige Steinnegative bekannt sind, daß bei solchem Verfahren der 
Meister oft auch den Originalmodel aus Hartholz herausgeschnitten hat (eventuell auch auf Bestel-
lung einer Töpferei, so wie z.B. wahrscheinlich auch die künstlerisch ausgeführten Model der Ofen-
kacheln ebenfells auf Bestellung hergestellt worden sind) und von diesen machte dann der Töpfer 
1
 N u r der E i n f a c h h e i t h a l b e r g e b r a u c h e n wir diese B e n e n n u n g , g e n a u e r wird d e r g a n z e Kre i s a ls S t e i n -
u m ! T o n i u o d e l beze ichne t . 
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einen künstlerisch ausgeführten Tonabdruck. Es scheint, die Forschung vergißt das durch Walcher 
von Molthein mitgeteilte, aus Buchsholz geschnittene Negativ: an der runden Scheibe wurde die 
Szene des Hortus conclusus — der mythischen Einhornjagd in sehr feiner Ausführung mit der 
Jahreszahl 1534 dargestellt.3 Ein solches Negativ dürfte man auch selbst zur Verzierung von 
Backwaren gebraucht haben, jedoch konnte seine Anschaffung, da es sich um ein Einzelstück han-
delt, viel teurer gewesen sein, als die der vervielfältigten Tonnegative; natürlich blieben aber diese 
letzteren erhalten. Daß diese schon Töpferprodukte sind, kann bewiesen werden. In mehreren 
Fällen kamen die Tonnegative als Töpfereifunde zum Vorschein (Siegburg 3 St.; Worms, 5 St. - von 
diesen 1 Exemplar ein Relief; Liège 1 St. aus dem 15. Jh.), hei einem Tonrelief (Frankfurt, BODE-
VOLBACH Nr. 18) zeugt hingegen der Glasurfleck an der Rückseite davon, daß es ein Töpfer-
produkt ist. Die verhältnismäßige Seltenheit der Tonpositive (es sind uns nur 5 Exemplare be-
kannt) im Gegensatz zur Häufigkeit der Negative kann vielleicht damit erklärt werden, daß die 
Negative die Handelsware gebildet haben, die auf den Märkten verkauft wurden; das Tonpositiv 
hat von allem zur Ausstattung der Töpfereien gehört, zu ihrem Verkauf dürfte es viel seltener ge-
kommen sein (Wir können voraussetzen, daß einzelne Reliefs als Devotionalien gehalten wurden 
— wozu sie infolge ihrer religiösen Darstellung auch geeignet waren da ja an zwei Stücken Be-
malungs-bzw. Vergoldungsspuren zu sehen sind, s. BODE-VOLBACH Nr. 20 a—b.) Die Ton-
negative dürften Töpfer und Zwischenhändler verkauft haben; die Tätigkeit der letzteren ermög-
lichte, daß diese charakteristischen Produkte auch weit von den Erzeugungsorten (die sich vor 
allem am Mittelrhein vermehrt haben) — obwohl viel seltener auftauchen. 
Über die Gebrauchsweise, die Anwendungsmöglichkeiten der Tonmodel waren W. Bode 
und V. F. Volbach in der ersten großen, zusammenfassenden Bearbeitung4 noch der Meinung, daß 
diese hauptsächlich zu Wachsausdrücken gebraucht wurden. Diese eigneten sich einerseits zu 
Devotionalien, ermöglichten aber noch mehr die Verzierung von Bronzemedaillons, Bronzemörser 
und Glocken. Dieser Anwendungskreis kann wahrlich bewiesen werden, jedoch dürfte vor allem 
in den letzteren Fällen nur von geringerem Maß gewesen sein (im Falle der Mörser und der Glocken 
fiel ihnen schon eine nur mehr sekundäre Rolle zu, da sie ja im Verhältnis zu den Originalmodeln 
nachweisbar zu einem viel späteren Zeitpunkt angewendet wurden, was auch meiner Meinung 
nach schon selbst ein Beweis dafür ist, daß dies nicht der ursprüngliche Zweck war).5 Eine andere 
Anwendungsart zeigen die aus der Papiermasse ausgedrückten Platten, die als Verzierung auf den 
Deckel von Zierschachteln geklebt, aber auch im Falle von religiösen Darstellungen hei der Her-
stellung von kleinen Hausaltären, oder auch selbständig als Gnadenbilder gebraucht worden sind. 
Obwohl solche erhalten blieben, gingen sie natürlich am leichtesten zugrunde und so kann ihre 
Häufigkeit heute nicht mehr beurteilt werden. 
E. Arens6 wies neuerlich nach, daß außer den vorherigen Verwendungsmöglichkeiten den-
noch die Verzierung der Gebäcke (z.B. Marzipan, Lebkuchen) der allgemeine Brauch war. Einem 
2
 D ie k l e ine ren V e r s c h i e b u n g e n auf d e m M o t i v d e r 
e inze lnen T o n n e g a t i v e zeigen, d a ß sie A b d r ü c k e s i n d ; 
a n d e r s e i t s g i b t es in W o r m s a n be iden Se i ten ein als 
N e g a t i v g e f e r t i g t e s E x e m p l a r , d i e s k ö n n t e m a n i n 
dieser F o r m a u s T o n n u r s c h w e r h e r a u s s c h n e i d e n : 
H . BIEHN: Go t i s che T o n m o d e l i m M u s e u m d . S t a d t 
W o r m s . Ma inze r Z e i t s c h r i f t 29 (1934) 11 13. 
3
 A . W A L C H E R V O N M O L T H E I N : H e r d - u n d K ü c h e n -
g e r ä t e auf de r B u r g K r e u z e n s t e i n . K u n s t u. K u n s t -
h a n d w e r k 10 (1907) II 12, A b b . S. 21. - D a s 
K r e u z s t e i n e r H o l z n e g a t i v is t e ine v e r h ä l t n i s m ä ß i g 
s p ä t e N a c h k o p i e r u n g de r D a r s t e l l u n g , diese k a n n 
n ä m l i c h a m E n d e d e s 15. J h . a n e ine r B r o n z e p l a k e t t e 
( F i g d o r - S a m m l u n g ) u n d als Z innre l ie f ( N ü r n b e r g ) 
schon nachgewiesen w e r d e n ; i s t a u c h als T o n n e g a t i v 
b e k a n n t (Mainz) , j edoch s c h o n ziemlich v e r b l a ß t . 
L e t z t e r e : A . W A L C H E R VON M O L T H E I N : D i e D a r s t e l -
l u n g e n d e r m y s t i s c h e n E i n h o r n j a g d in de r K u n s t de® 
15. u n d 16. J h s . K u n s t u n d K u n s t h a n d w e r k 10 (1907' 
6 3 6 - 6 3 4 ; A R E N S 1 9 7 1 , 1 2 4 1 2 5 . ( D a s K r e u z s t e i n e r 
N e g a t i v w i r d weder v o n VOLBACH, noch v o n ARENS 
e r w ä h n t . ) 
4
 BODE-VOLBACH 1918. H i e r die g a n z e f r ü h e r e 
L i t e r a t u r . E s w e r d e n 81 T y p e n v o r g e f ü h r t , in mehre -
ren F ä l l e n m i t V a r i a t i o n e n . 
5
 E i n z e l n e F o r s c h e r h i e l t e n diese f ü r M a r z i p a n -
f o r m e n , j e d o c h w u r d e gegen diese A u f f a s s u n g ein-
g e w e n d e t , d a ß m a n so f e i n e A b d r ü c k e a u s d e m Teig 
n i ch t m a c h e n k a n n , a n d e r s e i t s e n t s p r i c h t a u c h der 
T h e m e n k r e i s d e r D a r s t e l l u n g e n n ich t f ü r solche 
g e s c h e n k t e S ü ß i g k e i t e n : BODE-VOLBACH 1918, 101 
108. 
6
 A R E N S 1 9 7 1 , 1 0 7 ; F . B O T H E , R e p e r t ó r i u m f ü r 
K u n s t w . 42 (1920) 80 92. 
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Frankfurter Inventarium nach waren im Haushalt eines 1525 verstorbenen Patriziers noch 40 St. 
»gegraben Kuchelstain«. aufgezählt; ein Teil der zur Verzierung der Backwaren dienenden und aus 
Speckstein geschnittenen Negative blieb bis heute erhalten. Wir wissen auch wohl, daß ihr Herstel-
ler der Goldschmied Hartmann Kistener als gewandter Siegelstecher bekannt war ( 1477 — 1530). 
Der häufigste Fall der Verwendung von Negativen war also die Verzierung vom kleinen 
Backwerk. (In der Neuzeit wurde diese Rolle von den aus Holz geschnittenen Lebkuchenmodeln 
übernommen, jedoch sind diese schon viel größer und im allgemeinen weniger fein ausgearbeitet, 
was offenbar auch von der Zusammensetzung des Teiges beeinflußt wurde.) 
Der Themenkreis der Darstellungen der Verzierungen ist weitläufig: auffallend ist, wie 
häufig unter diesen außer den dem Zeitgeist entsprechenden religiösen und allegorischen Themen 
profane Darstellungen vorkommen. (Unter den 83 Typen von Bode-Volbach gibt es 29 weltliche 
Themen, unter diesen viele Liebesszenen.) Die Anführung und Auswahl der vielerlei Themen hing 
— unserer Meinung nach — auch damit zusammen, wer der Herr der Haushaltung war und wer alle 
die Gäste waren, die mit solchen Gebacken aus Gefälligkeit beschenkt wurden. Dementsprechend 
wählte man die Darstellungen aus: die weltlichen Themen dürften im Falle der bürgerlichen und 
feudalen Haushaltung, die biblischen Szenen, die Darstellung von Heiligen im kirchlichen Milieu 
häufiger gewesen sein.7 Noch maßgebender war vermutlich (wie darauf auch andere verwiesen) 
auch der Zeitpunkt der Schenkung, zu Weihnachten, zum Neuen Jahr, zu Ostern usw. oder an-
7
 D i e W e i t l ä u f i g k e i t der B e s c h e n k u n g e n w a r ge rade d u r c h d e n T h e m e n r e i o h t u m ges iche r t , d e n m a n 
f r ü h e r a ls G e g e n g r u n d a n g e f ü h r t h a t . 
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läßlich einer Verlobung, Trauung gebührte es sich die erscheinenden Gäste mit Bildern von je 
anderer Art zu überraschen. Die Nonnen des Zisterzienserinnen-Klosters von Lichtenthai (Würt-
temberg) bewahrten bis zu den neuesten Zeiten den Brauch der Bereitung von verzierten, zur 
Verschenkung vorgesehenen Backwaren und ihr Rezept: zu Weihnachten und Ostern wurden sol-
che für die Nonnen und die Freunde des Klosters zubereitet, anläßlich des Neuen Jahres beschenkte 
man hingegen mit solchen früher die Familie und die Hofbeamten des Markgrafen.8 
Über die gesellschaftliche Position der Benutzer der Tonmodel verfügen wir nur in wenigen 
Fällen über konkrete Daten, da ja ihre einstigen genauen Fundorte meistens unbekannt ist (des-
halb befaßte sich auch die Forschung nicht mit diesem Gesichtspunkt). Die bekannten Daten 
umreißen nur in weitem Kreise ihre Benutzer: sie waren größtenteils wahrscheinlich städtische 
Patrizier, in geringerer Zahl gehörten sie zu den Hausgeräten von Klöstern (zuweilen Kirchen), in 
einigen Fällen können sie an die feudale adelige Lebensform der Burgen geknüpft werden. 
Die Verbreitung der spätmittelalterlichen Tonmodel ist unseres bisherigen Wissens für 
Süddeutchland, vor allem für das Rheinland charakteristisch, in weiteren Gegenden (Holland, 
Belgien) kamen solche nur mehr sporadisch vor; das einzige in Italien, in Rom ausgegrabene Exem-
plar wurde mit deutscher Aufschrift gefertigt. Übrigens ist die Aufschrift der häufigen Bandrollen 
im allgemeinen deutsch, seltener lateinisch. Die Wichtigkeit der unten vorgeführten Stücke aus 
ungarischen Fundorten sehen wir zum Teil auch darin, daß ihr Gebrauch auch in so großer Ent-
fernung nachweisbar ist, wenn dies hei uns auch nicht mehr allgemein gewesen sein dürfte. 
T O N M O D E L I N U N G A R N 
BUDA, Königspalast 
Die unten aufgezählten Stücke kamen im Laufe der zwischen 1949- 1960 durchgeführten 
Ausgrabung des mittelalterlichen Königspalastes zum Vorschein.9 Aufbewahrungsort: Historisches 
Museum der Stadt Budapest — Burgmuseum. 
1. Drei Rehe 
Tonnegativ, gutgeschlämmte, hellgelbe Scherbe. Die Seiten wurden vor dem Brand in unregel-
mäßiges Vieleck geschnitten. H : 6,4 cm, H des Bildfeldes: 4,7 cm (die Grundfläche des ausgeschnit-
tenen und aufgedrückten Models tieft sich stellenweise auch selbst in die Fläche der Tonplatte ein). 
Dicke: 1,1 cm. Inv.-Nr.: 51.3021. 
In der Darstellung der Rehfamilie wurden die Figuren der berühmten Kartenspielserie der 
Meister der Spielkarten10 sehr getreu und mit guter Qualität kopiert. Auch in der Hirsch-Neun 
8 A R E N S J 971, 108 - 1 0 9 . Auch i m F a l l e a n d e r e r 
Klös te r k a n n a u f g r u n d schr i f t l i che r Quel len die 
H e r s t e l l u n g von so lchen ve rz i e r t en B ä c k e r e i e n oder 
die S i t t e de r V e r t e i l u n g von S c h e n k u n g e n nach-
gewiesen werden . E s wi rd n i c h t in j e d e m Fal le 
e r w ä h n t , dal.l m a n L e b k u c h e n g e s c h m ü c k t h ä t t e , 
jedoch s i n d wir der M e i n u n g , d a ß dies e v i d e n t gewesen 
sein k o n n t e : dies g a b d e m G e s c h e n k e inen b e s o n d e r e n 
R a n g . ( I n a n d e r e r L ö s u n g ist z. B . d i e s d u r c h die 
S c h e n k u n g von E i e r n zu O s t e r n , m i t v o n d e r üb l i chen 
S i t t e a b w e i c h e n d e r r e i che r V e r z i e r u n g in d e n n e u e s t e n 
Ze i ten zu sehen.) — E i n solcher B r a u c h d ü r f t e i m 
Klos t e r zu Hei l igenkreuz (Niederös te r re ich) ex i s t i e r t 
h a b e n , a l s an läß l i ch des N e u e n J a h r e s , s p ä t e r zu 
W e i h n a c h t e n der F ü r s t , d ie F ü r s t i n , d i e W i e n e r 
H e r r e n , d e r H o f m e i s t e r , K a n z l e r u n d a n d e r e b e s t i m m t e 
P e r s ö n l i c h k e i t e n g a n z b i s z u m Sch re ibe r u n d d e n 
T o r w ä c h t e r n m i t L e b k u c h e n u n d K ä s e (Uetzelten 
vnd che/3«) b e s c h e n k t w u r d e n . M a n gab d e n h o c h a d e l i -
gen P e r s o n e n 4 — 2 g roße , d e n a n d e r e n 2 I k l e ine re 
L e b k u c h e n . Die L e b k u c h e n w u r d e n 1431 in d e r 
B ä c k e r e i d e s K los t e r s , v o n 1438 a n h i n g e g e n im 
W i e n e r H e i l i g e n k r e u t z h o f he rges t e l l t ; i h r e m R e z e p t 
n a c h w u r d e n sie a u ß e r M e h l u n d Honig m i t P f e f f e r , 
I n g w e r , G e w i i r z n ä g e l c h e n u n d M u s k a t n u ß g e w ü r z t . 
N a c h P . H . WATZL: R e i c h n i s s e u n d H a u s i n d u s t r i e 
im m i t t e l a l t e r l i c h e n K l o s t e r Heiligen k reuz . A r e h A 
B e i h e f t 14 (1976) 4 1 1 - 4 1 4 . 
9
 U b e r d ie A u s g r a b u n g des königl ichen P a l a s t e s 
s. L. GEREVICH: A b u d a i v á r f e l t á r á s a (Die E r s c h l i e -
ß u n g d e r B u r g von B u d a ) , B u d a p e s t 1966. K u r z e 
M i t t e i l u n g bei I . HOLL: M i t t e l a l t e r a r c h ä o l o g i e in 
U n g a r n . A c t a A r c h H u n g 22 (1970) 4 0 6 - 4 1 0 . 
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 G E I S B E R G 1 9 2 3 , 2 7 . 
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A b b . 2 . T o n m o d e l u n d A b g ü s s e . 1 5 . J h . B u d a , K ö n i g s p a l a s t . 1 : l 
Blatt (Abb. 1 ) kommen diese Rehe vor: sie sind die Spiegelbilder der in der Mitte der oberen Reihe 
und an der rechten Seite, sowie in der Mitte der unteren Reihe dargestellten Tiere (falls wir das 
ausgedrückte Relief betrachten). Die Kupferstichblätter wurden vor 1446 gefertigt, das Alter des 
Negativs können wir wahrscheinlich auf eine nicht viel spätere Zeit, höchstens auf die Mitte des 
Jahrhunderts setzen. Es lag an seiner Fundstelle in einer aus dem 15- 16. Jh. stammende Eunde 
enthaltenden Müllschicht (Abb. 2, 1). 
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A b b . 4 . F l u c h t n a c h Ä g y p t e n . H o l z s c h n i t t , U l m , u m 1 4 8 5 
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A b b . 5 . B u d a . C h r i s t u s k i n d . T o n r e l i e f n a c h 1 4 2 0 / 2 5 
2. St. Johannes 
Fragment eines Tonnegativs, gelb, gutgeschlämmt. Ursprünglich eine wahrscheinlich zu regel-
mäßigem Vieleck geschnittene Tonplatte. H: 4,8 cm, Br: 3,8 cm, Dicke: 1,4 cm, Inv.-Nr.: 51.667. 
Uns gegenüberstehende, leicht nach rechts blickende Gestalt, in einem Mantel mit spät-
gotischer Faltung, die rechte Hand zum Segen erhoben, in der Linken einen Kelch haltend. Das 
Negativ war in einer Schicht, die Funde aus der Zeit zwischen der zweiten Hälfte des 15. und dem 
Beginn des 17. ,Jh. enthalten hat, jedoch ist es aufgrund seines Stils noch ein Produkt des 15. Jh. 
(Abb. 2, 2). 
3. Flucht nach Ägypten 
Fragment eines Tonnegativs, gutgeschlämmter, jedoch schlecht gebrannter Ton (innen grauer 
Kern, die Oberfläche gelblichweiß). Ursprünglich von mehreckiger Form, nicht nur die Tonplatte, 
sondern auch der Rand der Komposition. Die Ränder des Negativs wurden vor dem Brand mit dem 
Messer geschnitten. Br: 5 cm, H: 3 cm, Dicke: 1 cm. Inv.-Nr.: 51.1156. 
Von der im Spätmittelalter beliebten Darstellung (s. ohne näheren Zusammenhang auf 
einem Holzschnitt: Abb. 4) blieb nur der untere Rand erhalten: die Beine des Esels, der tief herun-
terhängende Mantel der Maria, der Schnürschuh des vorne schreitenden Hl. Josephs. Die Schraf-
fierung des Bodens bezeichnet das Gras. Ein Tonnegativ vom selben Thema, jedoch von abweichen-
der Zeichnung wurde bereits publiziert.11 15. Jh. (Abb. 3,1) 
4. Hahn 
Fragment eines Tonnegativs, dunkelgrau (vielleicht nachträglich angebrannt), gutgeschlämmt. 
Maße: 3 x 3,5 cm, Dicke: 1,6 cm. Inv.-Nr.: 51.3008. 
1 1
 A R E N S 1 9 7 1 , N r . 8 4 . 
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A b b . 6. W o r m s . C h r i s t u s k i n d . T o n m o d e l u n d A u s f o r m u n g , ( l ' h o t o K u l t u r i n s t i t u t e W o r m s ) 1 : 1 
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Auf dem Fragment blieb nur ein Teil des nach rechts stehenden Hahnes erhalten. Vielleicht 
Illustration einer äsopischen Tierfabel (in solchen kommt der Hahn öfters vor; erschien von 1475 
angefangen auch in mit Holzschnitten gedruckten Büchern); kann eventuell auch die Szene »Kind 
und Hahn« sein, die uns schon von einem späten Tonnegativ bekannt ist.12 - Aus einer Müllgrube, 
aus solcher Schicht zum Vorschein gekommen, die von Münzen aus der Zeit zwischen 1440 und der 
zweiten Hälfte des 15. .Jh. datiert werden (Abb. 3, 2). 
5. Unbekannte Darstellung 
Fragment eines Tonnegativs, aus gutgeschlämmtem Ton, von hellgelblichbrauner Farbe. Das 
Stück war mehreckig. Maße: 3 x 3 cm. Dicke: 0,8 cm. Inv.-Nr.: 52.3106. 
Fs sind nur die Füsse einer Menschengestalt zu sehen. — Lag in einer Schicht, deren Funde 
aus der Zeit zwischen dem 14. Jh. und der eisten Hälfte des 16. Jh. stammen (Abb. 3, 3). 
6. Chrisluskind mit Leidenswerkzeugen 
Rundes Relief, feiner weißer Ton. Bruchstück. Dm einst 17,5 cm. Dm des mittleren Motivs dürfte 
7,5 —7.8 cm gewesen sein. Dicke: 1,2 cm. Inv.-Nr.: 51.278. 
Nur die Füsse des auf einem Kissen sitzenden Christuskindes und ein Teil der Aufschrift 
(himelry . und . in . erd-rich) blieben erhalten. Außer der inneren kreisförmigen Umrahmung ist 
das Stück noch von einem weiteren, reich ausgebildeten, dekorativen Saum umgehen: in einem 
Streifen zwischen zwei Stabgliedern sich auf einen Ast schlingende plastische Blattreihe (Abb. 5). 
Die übereinstimmenden Analogien der Darstellung sind aus dem mittleren Rheinland schon 
gut bekannt. Sie kommen im Verzeichnis von Bode-Volbach unter Nr. 26 vor:13 
a) Mainz, Ton negativ, braune Scherbe. Dm: 9,2 cm (die Verzierung 7,5 cm); 
b) Antwerpen, Privatsammlung, mit dem vorangehenden übereinstimmend; 
c) Sürth bei Köln. Lückger-Sammlung. Dm: 7,5 cm, mit den vorangehenden übereinstimmend. 
Im Jahre 1936 kam das vierte Exemplar bei Herrnsheim (heute Worms, Städtisches Museum) zum 
Vorschein; auch dieses ist ein Negativ, eine gutgeschlämmte, gelbe Scherbe, mit scharfer Zeich-
12
 A K E N S 1 9 7 1 , N r . 3 4 . 1 3 B O D E - V O L B A C H 1 9 1 8 , 4 0 , T a f . V . 1. 
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A b b . 8. N a g y v á z s o n y . T o n m o d e l und Abgüsse . E n d e 15. J h . (Verg rößer t ) 
nung. Dm: 9,5 cm, Dm des Motivs: 7,8 cm (Abb. 6). Letzteres wurde von VV. Bauer, sodann auch 
von F. Arens publiziert.14 — Ihre Datierung wird dadurch ermöglicht, daß ihre Abgüsse aus 1468 
und 1492 auch zur Verzierung von Glocken benutzt wurden, also sie stammen aus einer früheren 
Zeit; in Süd-Siebenbürgen verzierten sie hingegen 1477 ein bronzenes Taufbecken.15 Das Negativ 
wurde von Bode aufgrund seines Stils mit den um 1420/25 gefertigten Negativen verglichen. Auch 
schon VV. Bauer wies darauf hin, daß ein um 1470 gefertigter Kupferstich die Beliebtheit der Szene 
beweist, seiner Meinung nach wurde das Tonnegativ nach diesem Stich hergestellt. Demgegenüber 
kann der schwache Stich16 (Abb. 7) nur aus einer späteren Zeit stammen und kein Vorbild sein. 
So halten wir mit Arens vielmehr die Datierung von Bode für annehmbar oder das Stück läßt sich 
14
 W . BAUER: U n b e k a n n t e T o n m o d e l . D e r W o r m s -
g a u . B d . I I . 2 . H e f t , 1 9 3 6 , 8 3 8 8 . A R E N S 1 9 7 1 , N r . 
74; die v o r h e r i g e n S t ü c k e : N r . 44, S. 122. — A u f d e n 
a b g e b r ö c k e l t e n R ä n d e r n d e s W o r m s e r N e g a t i v s i s t 
in einer t i e f e r e n O b e r f l ä c h e ein T e x t i l a b d r u c k zu 
sehen . D e m n a c h w u r d e auf d a s Pos i t iv z u e r s t e i n e 
d ü n n e T o n p l a t t e g e d r ü c k t , d ie a n der R ü c k s e i t e m i t 
i r g e n d e i n e m Stof f b e d e c k t w a r ; s o d a n n w u r d e auf 
d a s N e g a t i v n a c h de r A b n a h m e des S t o f f e s e ine 
wei te re T o n p l a t t e a u f g e l e g t u n d auf diese W e i s e 
v e r d i c k t . So e rh ie l t d a s N e g a t i v eine e n t s p r e c h e n d e 
F e s t i g k e i t . Gle iche S t o f f s p u r e n s ind auf e inem a n d e r e n 
S t ü c k in M a i n z zu sehen ( A b b i l d u n g : BODE-VOLBACH, 
Nr . 23). A u c h dies b e k r ä f t i g t unsere A n s i c h t übe r d ie 
Krzeugu ngstec l inik. 
15
 D ie Glocken von D e u t s c h l a n d : ARENS 1971, 122. 
Ihre A b b i l d u n g Taf . 37. - Auf die s i e b e n b ü r g i s e h e 
Kop ie r i c h t e t e K. B e n k ő me ine A u f m e r k s a m k e i t ; 
seine in V o r b e r e i t u n g bef ind l i che B e a r b e i t u n g s. 
E . BENKŐ: Erdély i k ö z é p k o r i h a r a n g o k és keresz te lő-
m e d e n c é k (Sieben b ü r g i s c h e m i t t e l a l t e r l i c h e Glocken 
und T a u f b e c k e n ) . 
16
 W . GEISBERG: D i e A n f ä n g e d e s d e u t s c h e n 
K u p f e r s t i c h e s u n d de r M e i s t e r E. S. Le ipz ig 1909. T a f . 
67: 1. B e t o n t die s e h r s e h w a c h e Q u a l i t ä t se ines 
S t e c h e r s . 
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(wegen den später zur Erörterung kommenden Gesichtspunkten) höchstens auf die Mitte des 
Jahrhunderts setzen. 
Das Stück aus Buda unterscheidet sich von seinen deutschen Parallelstücken nicht nur 
darin, daß es (bei völlig übereinstimmender Zeichnung) ein Positiv-Relief ist, sondern, daß seinen 
mittleren Teil von derselben Größe noch eine breite Umrahmung umgibt. Eine derart breite, der 
Verzierung dienende Umrahmung kam — unseres Wissens — im Falle der bekannten Tonmodel 
bisher noch nicht vor. Hiedurch war es trotz des mit den durchschnittlichen Modeln übereinstim-
menden mittelgroßen Bildes das hiermit erzeugte Negativ zur Verzierung von viel größeren Back-
waren geeignet. (Wir müssen betonen, daß die Negative und das Bild des Positivs von gleicher 
Größe sind, demnach lassen sieh diese Exemplare nicht auseinander ausgedrückt vervielfältigen, da 
nach dem Brand der Abdruck schon kleiner ist. als die Tonplatte war. So sind diese gleichaltrig, 
keines von ihnen ist eine spätere Kopie.) 
Das eine Fragment des Tonreliefs kam aus der 5. Schicht einer Abfallgrube mit 8 Münzen 
zum Vorschein, die aus den Jahren 1440— 147 I stammen. Demnach war das Relief spätestens schon 
in den 70er Jahren zerbrochen. 
NAGYVÁZSONY, Burg 
7. Die Versuchung Christi 
Fragment eines runden Tonnegativs, grau gebrannt, feingeschlämmt. Br: 5,5 cm, H : 4.4 cm, Dicke: 
1,2 cm. Rekonstruierter Dm: 8,5 cm. Inv.-Nr.: N. 57.118. (Nagyvázsony) 
Die Beschreibung und Lösung der Komposition fassen wir aufgrund des Absatzes des 
Verfassers zusammen:17 (Iben befindet sich Christus und die Gestalt des Teufels, in der Mitte oben 
der Teufel und der obere Teil der Kirche. Zwischen den Gestalten kommen auf schlingenden Band-
rollen aus dem Evangelium Matthäi genommene lateinische Textteile — der Dialog zwischen Chri-
stus und dem Teufel — vor. (Abb. 8) Die erste Szene der Versuchung (die Umwandlung der Steine 
in Brot) dürfte am unteren Teil gewesen sein. 
I. Éri setzt voraus, daß das Negativ ursprünglich zur Ausstattung des der Burg nahestehen-
den Paulinerklosters (gegründet im Jahre 1483) gehört hat: diese Stelle galt auch als ein Wal-
fahrtsort. 1552 wurde es aus Verteidigungsgründen abgerissen (vorher ausgeplündert), vielleicht 
brachte man das Negativ zu dieser Zeit in die Burg. (Aufseiner Fundstelle lag eine Aufschüttungs-
schicht aus dem 16—17. .Jh.) -- Seinen Stil und seine Ikonographie betrachtet (der Teufel erscheint 
schon in menschlicher Gestalt), kann die Herstellung des Negativs auf die letzteren Jahrzehnte 
des 15. Jh. datiert und für eine rheinländische Arbeit gehalten werden. (Mit ihm kam ein grob ausge-
führtes, aus gewöhnlichem Ton gefertigtes, kleines, rundes Negativ mit einfacher geometrischer 




Rundes Tonnegativ, der obere Teil ist abgebrochen, feingeschlämmt, hellgelb gebrannt. Dm: 
16,5 cm, von diesem Dm des Motivs: 13,8 cm; Dicke: 1,7 cm. (Dm des innersten Bildfeldes ist um 
12% kleiner als der der unten folgenden.) 
17
 I. ERI : G ó t i k u s a g y a g n e g a t í v o k a n a g y v á z s o n y i 
K i n i z s i - v á r b ó l — G o t i s c h e F o r m m o d e l a u s de r B u r g 
K i n i z s i in N a g y v á z s o n y . F o l A r c h I I (1959) 141 150. 
T a f . X V I I . — D a s F e h l e n bzw. a n a n d e r e n Stel len die 
V e r s c h w o m m e n h e i t e inze lne r B u c h s t a b e n l ä ß t d a r a u f 
sch l ießen , d a ß d a s N e g a t i v a u c h se lbs t a l s A b d r u c k u n d 
n i c h t d u r c h e inen d i r e k t e n A u s s c h n i t t he rges t e l l t 
w o r d e n is t . 
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A b b . 9 . U r t e i l d e s P a r i s . T o n n e g a t i v , u m 1 4 8 0 . K ő s z e g , B u r g . 1 : 1 
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Am unteren Teil des Bildes liegt geharnischt der sieh auf den Ellbogen stützenden Paris; 
etwas hinter ihm steht in langem Mantel Mercurius, in der linken Hand einen zepterförmigen Stab, 
in der Hechten einen Apfel haltend. Die drei Göttinnen reihen sieh ihm gegenüber an. Im Hinter-
grund ein Zierbrunnen mit sechseckigem Becken, der obere Teil des Brunnens ist im spätgotischen 
Stil reich ausgestattet . Ganz oben befinden sich im Hintergrund Gebäude mit Türmen. Die Benen-
nung der Gestalten gibt die Aufschrift der vor ihnen applizierten Schriftbänder an: Paris — mer-
curius. Den Hintergrund des ganzen Bildes füllt das schematische Muster von Steinen und Blumen 
aus. (Die Lösung des letzteren ist ein häufiges Element der Tonmodel aus dem Rheinland: Aus drei 
Punkten am Stiel gebildet.) Die Komposition ist mehrfach umrahmt, unter diesen befindet sich 
ein umlaufender Ast mit gotischen gewundenen Blattranken. (Abb. 9.) 
Das Negativ fand ich anläßlich der Ausgrabung der Burg im Jahre 1962 vor. Seine Hälfte 
lag an der Mauer des Palastes in der Abortgrube, mit Funden des 15. Jh.; hier dürften die spätesten 
Stücke in den 70er—80er Jahren des Jahrhunderts gefertigt worden sein und kamen noch am Ende 
des Jahrhunderts in den Müll. 
Die der Szene des Parisurteils ähnlichen — jedoch mit dem Stück von Kőszeg nicht 
übereinstimmenden — Exemplare zählten Bode und Volbach auf:18 
53 a: Rundes Negativ, einstige Figdor-Sammlung, früher Augsburg, Fugger-Sammlung. 
Dm: 12,5 cm, unscharf. 
b /Zürich, Landesmuseum. Mit dem Stück der Figdor-Sammlung übereinstimmendes, je-
doch eine scharfe Zeichnung zeigendes Negativ, größer. Dm: 14,6 cm (Abb. 10). Hier ist als Saum 
eine geflochtene Astumrahmung zu sehen. Das Gesicht der unteren, geharnischten, liegenden Ge-
stalt wendet sich von den anderen ab; hinter dieser Figur steht der ihn mit dem Stab berührende, 
in einen langen Mantel gekleidete Mann, der den Apfel in der Rechten hält. Hinter ihm reihen sich 
auch die unbekleideten drei Frauenfiguren an. Im Hintergrund befindet sich ein Brunnen von 
gotischem Bau, dessen Wasserspeier Tierköpfe zeigen, sowie ein sechseckiges Becken; hinter ihm, 
oben auf Felsen stehende Stadtdarstellung mit Türmen. Aufschriften: auf dem unteren Teil des 
Brunnens: paris und über den Gestalten: mercurius, venus, juno, pallets. Über den stehenden Ge-
stalten -gewundene Spruchbänder mit schwer ausnehmbaren Aufschriften (offenbar die von den 
Darstellern gesagten Texte in deutscher Sprache?) 
c: Bronzeplakette, einstige Figdor-Sammlung. Mit dem vorangehenden übereinstimmend, 
jedoch ohne Aufschriften. Ohne Rahmen. Dm: 11,8 cm (Abb. 11). 
d: Abdruck aus Papiermasche auf dem Deckel einer aus Papier und Leinen geklebten, 
runden Zierschachtel, mit Farbspuren (der Mantel des Mercurius ist rot. die Pflanzen sind grün, 
die Göttinnen und Paris weiß; die Umrahmung war gelb und rot). Aus scharfem Negativ herge-
stellt, stimmt mit dem Zürcher Stück überein, jedoch wurden die Formen von der Bemalung stel-
lenweise grob. Dm der Schachtel: 20,3 em, Dm des Musters: 14,2 cm (hei der Mittellinie des Astrah-
mens: 13,2 cm). Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, H. G. 331. (Abb. 12— 13)19 
In der zusammenfassenden Literatur kommt ein fünftes Exemplar nicht vor: Liège, Rue 
Entre-Deux Ponts; Tonnegativfragment, weißgebrannter Ton. Seine Muster stimmt mit dem Zür-
cher Exemplar überein, von sehr guter Zeichnung, die Umrahmung ist ähnlich ausgeführt. Das 
Stück wurde 1916 in der Gesellschaft von Keramiken des 15—16. Jh. mit dem Material der dort 
arbeitenden Töpfereien gefunden. (Musée Curtius)20 Es wird auf das Ende des 15. Jh. datiert. 
18
 B O D E - V O L B A C H 1 9 1 8 , 9 4 , 1 3 1 . A b b . 3 , 1 0 ; T a f . 
V I I . 5 . 
19
 H e r r G. Sch ied lausk i w a r m i r bei d e r U n t e r -
s u c h u n g d e r S c h a c h t e l u n d m i t der Ü b e r g a b e des 
F o t o s beh i l f l i ch . 
2 0
 J . PHILIPPE: P r o p o s su r l ' a r t m o s a n . B r u x e l l e s 
1974. 39 40. D e m V e r f a s s e r n a c h w u r d e n v o n d e n 
hiesigen T ö p f e r n a u c h k le ine S t a t u e t t e n m i t Hi l fe von 
N e g a t i v e n he rges te l l t . A u s 1481 l iegt auch v o n e i n e m 
Töj i fe r e ine s ch r i f t l i che A n g a h e vor . 
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A b b . 1 0 - 1 2 . U r t e i l de s Pa r i s . (10: Z ü r i c h ; 11: F r ü h e r F i g d o r ; 12: N ü r n b e r g , S e h a c h t e l d e c k e l . Nach B o d e -
V o l b a c h ) 
Mit den Darstellungen, kulturhistorischen, künstlerischen Fragen des Parisurteils lohnt es 
sich auch schon wegen zwei Gesichtspunkten eigens zu befassen. Einerseits wegen seiner ikono-
graphischen Seltenheit, anderseits wegen des Umstandes, daß wir es in Ungarn auch in einem 
hochadligen Milieu vorgefunden haben, was den Geschmack, den Interessenkreis der Benutzer 
widerspiegelt — man mußte demnach den mythologischen Hintergrund der Szene gekannt haben. 
Die G e s t a l t e n , Sagen d e r g r i ech i schen M y t h o l o g i e u n d G e s c h i c h t e d ü r f t e n in d ie L i t e r a t u r des Mi t te l -
a l t e r s g röß ten te i l s d u r c h die V e r m i t t l u n g d e r a n t i k e n l a t e in i schen A u t o r e n (•/.. B .Verg i l iu s , Ovid ius ) he r i ibe rge -
.4 etil Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 13, 1991 
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k o m m e n sein . E i n e A u s n a h m e b i lde t d ie d e m Apo l lodo ros z u g e s c h r i e b e n e Mi to log i a a u s d e m 1—2. J h . , die 
a u c h s chon d ie b y z a n t i n i s c h e n Ge leh r t en a b g e s c h r i e b e n h a b e n . (Diese e r z ä h l t a u c h k u r z u n d b ü n d i g die 
G e s c h i c h t e d e s P a r i s u r t e i l s . ) D i e v e r s c h i e d e n e n a n t i k e n T h e m e n i n s p i r i e r t e n s chon f r ü h die wes t l i che L i t e r a t u r 
des M i t t e l a l t e r s ; im 12. J h . w i r d u n t e r a n d e r e n d e r f r a n z ö s i s c h e V e r s r o m a n » R o m a n e d e Troie« v e r f a ß t , s p ä t e r 
v o n G u i d o d e C o l u m n a : 1 )ie G e s c h i c h t e d e r Z e r s t ö r u n g von T r o j a . Die a n t i k i s i e r e n d e n R o m a n e w u r d e n m i t i h r e m 
I n h a l t , i h r e r A n s c h a u u n g s w e i s e z u m Teil d e r m i t t e l a l t e r l i e h e n Hojkultur ; i h r e m i t M i n i a t u r e n v e r z i e r t e n 
K o d e x e d ü r f t e n sieh s c h o n in fo lge i h r e r Kos t sp i e l igke i t in e i n e m b r e i t e r e n K r e i s n i c h t v e r b r e i t e t h a b e n . D a s 
I n t e r e s s e f ü r d ie a n t i k e n T h e m e n s t a n d b e s o n d e r s i m 15. J h . i m b u r g u n d i s c h e n H o f in vol ler B l ü t e : m i t sol-
chen T h e m e n w u r d e n d ie g r o ß e n g e w i r k t e n W a n d t e p p i c h e b e r ü h m t . 1459 w u r d e n f ü r Ph i l ipp , d e n G ü t i g e n die 
A l e x a n d e r s d . Gr . d a r s t e l l e n d e T e p p i c h e bes te l l t , u m 1470 e n t s t a n d f ü r K a r l , d e n K ü h n e n die Ser ie m i t d e n 
Szenen des T r o j a n i s c h e n K r i e g e s (paral le l h i e r m i t m i t b e m a l t e n K o d e x e n v o n s o l c h e m T h e m a ) . 2 1 D a s E x e m p l a r 
des R o m a n s v o n G u i d o d e C o l u m n a in d e u t s c h e r S p r a c h e w u r d e u m 1445 m i t M i n i a t u r e n f ü r d e n W i e n e r 
H o f ve rz i e r t . D i e I l l u s t r a t i o n e n d e r m y t h o l o g i s c h e n G e s c h i c h t e p a s s e n a b e r ehe r in d e n R a h m e n e ines mi t t e l -
a l t e r l i ehen R o m a n s a u s d e m K r e i s i rgende ines K r e u z z u g e s e n t n o m m e n e m T h e m a o d e r e ines R i t t e r r o m a n s m i t 
i h re r Vor t r agswe i se , sie s i n d a lso völl ig »modern is ie r t« . 
Die Mythologie ist aber nicht nur ein literarisches, in selteneren Fällen22 bildkünstlerisches 
Thema. Das Parisurteil wurde bei fürstlichen Einzügen auch als lebendes Bild vorgeführt. 1468 er-
schienen die Göttinnen beim Einzug Karls des Kühnen in Lille schon parodisiert; 1494 kam es 
auch heim Einzug Philipps, des Schönen in Antwerpen hierzu: ». . .Jedoch betrachtete das Volk 
mit größtem Entzücken den Vorgang, als drei lebende nackte Frauen die Geschichte der drei Göt-
tinnen vorführten.« (Chronik von J. Molinet, 1474—1506.)23 
Der Ansicht des Mittelalters entsprechend kommt die antike Szene auf dem Tonmodel 
keineswegs historisierend zur Vorführung, sondern allzusehr in der Auffassung des 15. Jh. Während 
es in der ursprünglichen antiken Geschichte mit keinem Wort die Rede von der Entkleidung der 
Göttinnen ist (höchstens Aphrodite wird so dargestellt), erscheinen sie schon hier alle unbekleidet, 
was ihre modernen Kopfschmucke und die von diesen herunterhängenden Schleier, sowie die auf 
ihrem Hals getragene Perlenkette noch mehr betonen. Der als Hirt dargestellte Paris ist ein vom 
Scheitel bis zur Sohle geharnischter, liegender Ritter (dies wird von der betont spitzen Fußbeklei-
dung, als konservatives Modeelement etwas archaisiert). Der neben seinem Fuß kauernde Hund 
ist auch nicht irgendein Schäferhund, sondern eher der Schoßhund der einen Göttin (auf den Bil-
dern des 15. Jh. ein häufiges Zubehör der Damen). Die Quellen des Idagebirges (wo der Mythologie 
nach die Göttinnen gebadet haben) vertritt ein gotischer Zierbrunnen. Im Hintergrund weisen 
oben auf den Felsen die Gebäude mit Türmen, die sitzenden und fliegenden Vögel auf die Stadt 
Troja hin, als Vorverkündigung der Folgen der hier vorgeführten Geschichte. 
Das Negativ von Kőszeg unterscheidet sich schon von mehreren Gesichtspunkten von den 
früher bekannten Stücken. Bei diesen letzteren befinden sich nämlich der liegende Paris und die 
übrigen Gestalten im wesentlichen in einer Reihe: hinter dem Rücken des schlafenden Paris steht 
der ihn mit dem Stab erweckende Mercurius, hinter ihm reihen sich die Göttinnen an. Auf dem 
Negativ von Kőszeg stehen vor dem liegenden Paris die Göttinnen, Mercurius kommt auf den an-
deren Rand des Bildes; vor dem Fuß der Venus fehlt der Hund — und soweit es aus dem Frag-
ment beurteilt werden kann, sind hinter dem Rücken der Göttinnen auch die bis zu ihren Knien 
herunterhängenden Schleier weggehlieben. Das Brunnenhecken hat eine dem früheren ähnliche 
Form und Verzierung, jedoch erhielt sein Aufbau eine schlankere, viel ätherischere Verzierung als 
früher. Es stimmt natürlich darin überein, daß keine griechischen Namen, sondern ihre lateini-
schen Äquivalente vorkommen (Mercurius statt Hermes) in beiden Fällen, so wahrscheinlich auch 
hei dem Kőszeger Exemplar. Obwohl ein Teil des Bildes fehlt, können wir aus dem Rest darauf 
schließen, daß im Falle des Stückes von Kőszeg die längeren Spruchbänder weggebliehen sind und 
21
 H . SCHMITZ: B i l d t e p p i c h e . Ber l in 1921. 184 
200. 
22
 W ä h r e n d d ie K u n s t w e r k e rel igiösen I n h a l t e s in 
k i rch l icher A u f b e w a h r u n g ehe r e r h a l t e n b l i e b e n , 
g ingen die S t ü c k e von p r o f a n e m T h e m a f a s t voll-
s t ä n d i g z u g r u n d e . Der e ine W e r t dieser T o n n e g a t i v e 
b e s t e h t g e r a d e d a r i n , d a ß sie auf solche ve rwe i sen . 
23
 J . HUIZINCIA: H e r b s t d e s Mi t t e l a l t e r s . A b s c h n i t t 
X X I I . 
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A b b . 13. Ur te i l d e s P a r i s . N ü r n b e r g . ( P h o t o G e r m a n i s c h e s N a t i o n a l m u s e u m ) 
nur die Namen der Darsteller angegeben wurden (auch der Mercurius-Text fehlt !). Hiermit wurde 
die Szene besser übersichtlich. (Auf dem Zürcher Negativ ist gut sichtbar, daß der Name von Paris 
wegen Platzmangel auf den unteren Saum des Brunnens gekommen ist, auf dem Stück von Kőszeg 
ein eigenes Spruchband erhalten hat.) 
Es kann angenommen werden, daß das Vorbild (Gemälde, Schnitt?) von sehr guter Quali-
tät, von dem das Zürcher Stück und seine Parallelstücke das Thema übernommen haben, eine reoht-
eckförmige Komposition war und diese wurde von dem das erste Stück herstellenden Meister 
(Goldschmied?) in einen runden Rahmen gefaßt. Der Meister des Bildes des Negativs von Kőszeg 
dürfte schon in Kenntnis eines solchen Reliefs nicht viel später seine eigene Arbeit verfertigt haben. 
Die Komposition richtet sich hier besser an den Kreis, auch der Effekt der Räumlichkeit ist besser, 
gleichzeitig aber im Stil trockener, weniger malerisch. Im Falle der früheren dominieren die den 
Boden anzeichnenden kleinen Hügel und Blumen nur im Vordergrund, bei dem Exemplar von Kő-
szeg ziehen sie sich schon schematisiert auch bis zum Hintergrund hinauf, was wiederum die 
Perspektive verdirbt. 
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A b b . 14 . K ő s z e g . U r t e i l d e s ' a r i s . A b g u ß . 1 : 1 u n d v e r g r ö ß e r t 
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A b b . 15. U r t e i l de s P a r i s . Me i s t e r d e r B a n d r o l l e n , n a c h 1467. ( N a c h L e h r s ) 
Außer der Betonung der auf dem Negativ sichtbaren Unterschiede glauben wir aber nicht, 
daß auch vom Gesichtspunkt des Erzeugungsortes eine bedeutende Abweichung wäre: einzelnen 
charakteristischen Elementen (Gras-Blumenbüschel, schön ausgearbeitete Aufschriften, Rahmen) 
und auch der Feinheit der Ausführung nach kann das Kőszeger Negativ in einen breiteren ver-
wandten Kreis gesetzt werden als seine Parallelstücke. 
Bode hat sich mit dem Alter der von ihm aufgezählten Parisurteile näher nicht befaßt; 
die Bronzeplakette der Figdor-Sammlung und das Negativ aus Belgien wird in der Literatur mit 
der Datierung »Ende des 15. Jh.« erwähnt.24 Unserer Meinung nach dürfte das Zürcher Negativ 
aufgrund seines Stils spätestens um 1460 entstanden sein, der Charakter der Frauengestalten, der 
moderne Kopfschmuck und der Harnisch von Paris weisen darauf hin. (Die Brustplatte bedeckt 
noch nicht den ganzen Oberkörper, eine Schnalle verbindet sie mit dem Halsschutz, die bis zum 
Oberschenkel reichende fünfeckige Beintasche ist von glatter Oberfläche, bei dem Exemplar von 
Kőszeg aber schon gerippt.) Es wurde bereits von Bode erwähnt, daß das Parisurteil dem Kup-
ferstich des Meisters der Bandrollen von gleichem Thema ähnlich ist.25 jedoch befaßte er sich mit 
24
 Auch an d e r a n d e r e n Se i te d e r B r o n z e p l a k e t t e 
d e r F i g d o r - S a m m l u n g g ib t es ein Relief ( H o r t u s 
conclusus) , bei W a l c h e r ist d ieses S t ü c k d a t i e r t . 
2 6
 B O D E - V O L B A C H 1 9 1 8 , 1 3 1 . B o d e w a r d e r 
M e i n u n g , d a ß die in m e h r e r e n F ä l l e n n a c h w e i s b a r e n 
K u p f e r s t i c h a n a l o g i e n a u s e ine r s p ä t e r e n Ze i t s t a m -
m e n , sie w u r d e n a c h T o n m o d e l n he rges te l l t (S. 121 
123); a n d e r e wider leg ten dies h ingegen . L i t e r a t u r : 
A R E N S 1 9 7 1 , 1 0 6 . 
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seinen Zusammenhängen nicht, wahrscheinlich wegen dem Fehlen der engeren Verbindung. 
Unsererseits halten wir es aber vom Gesichtspunkt der Datierungs- und Ursprungsfragen dennoch 
nötig die Zusammenhänge zu untersuchen. Den Stich des Meisters der Bandrollen (Abb. 15) wird 
von Lohrs20 zu den nach 1467 entstandenen Arbeiten des Meisters gereiht und er weist nach, daß 
zahlreiche Elemente (Blumen, Stadtbild) von anderen Meistern (größtenteils von einem Nachfol-
ger des Meisters E S. in geringerem Maße selbst vom Meister) abkopiert wurde. Laut Geisberg 
gehörte der niederländische Meister, der von zahlreichen Zeitgenossen und unmittelbaren Vorgän-
gern Details übernahm, zu den über wenig Invention verfügenden, sich auf die Arbeiten anderer 
stützenden schwachen Stechern; vom größten Teil seiner früheren Stiche besserer Qualität wird 
hingegen angenommen, daß sie Kopien sind.27 
Vorangehend erwähnten wir schon, daß es unserer Meinung nach ein künstlerisch ausge-
führtes Vorbild mit dem Parisurteil existierte, das den Erzeuger des zum ersten Tonmodel benötig-
ten Reliefs (oder Negativs) inspirierte. Dieser Schnitt (oder Gemälde, Miniatur?) dürfte auch fűi-
den Meister der Bandrollen — wenn wir seine Komposition im Ganzen betrachten — ein Ausgangs-
punkt gewesen sein. In den Details, in Einzelteilen (vielleicht auch bei einigen Gestalten, z.B. ist 
Pallas — meines Erachtens — mit der Frauengestalt eines seiner früheren Schnitte verwandt)28 
übernahm er Elemente von anderen Bildern. In den Änderungen wurde er vielleicht auch von dem 
Vorbedacht beeinflußt, daß seine Arbeit sich von den damals noch gut bekannten Vorbildern un-
terscheiden soll. 
Der das Original des Кőszeger Exemplars erzeugende Meister nahm irgendein Negativ der 
ersten Variation (Zürich, Nürnberg) oder ihren Abdruck als Grundlage an, jedoch brachte seinem 
Geschmack entsprechend eine neue Komposition zustande. Den Stil in Betracht genommen, dürfte 
er nicht viel später gearbeitet haben, als sein Vorgänger. (Der Harnisch von Paris zeigt entwickel-
tere Elemente als sein Vorbild: z.B. die sich bis zum Oberschenkel langenden »reich gekehlten 
Beintaschen«, die um 1465—70 in Mode gekommen sind.29 Leider ist von der Frauengestalten nur 
wenig zu sehen, jedoch folgt ihre Fußlage noch immer dem zwischen 1450 70 in Mode gewesenen 
Stil, wie dies auch auf dem Vorbild sichtbar ist.) 
Das Kőszeger Negativ ist seinen Fundumständen nach in den ausgehenden Jahren des 
Jahrhunderts schon in den Müll gekommen und wir meinen, daß es mit den gemeinsam zum Vor-
schein gekommenen spätesten Funden, die aus den Jahren 1470 — 80 stammen, gleichaltrig sein kann. 
Unter diesen gibt es mehrere solche qualitätsmäßig gut ausgeführte Gegenstände, deren Vorkom-
men wir in der königlichen Burg von Kőszeg an die Hofhaltung des Königs Matthias geknüpft 
haben (Matthias hat im Dezember 1482 die Stadt und Burg anläßlich seines österreichischen Feld-
zuges zurückerobert).30 Wir halten es für wahrscheinlich, daß die wertvollen und seltenen Gegen-
stände, italischen Majoliken, Venediger Glaswaren damals mit dem Negativ zusammen als den 
König begleitende Ausstattungsstücke aus dem Budaer Hof mitgebracht wurden. 1st unser Ge-
dankengang richtig, so dürfte das Negativ spätestens um 1480 gefertigt worden sein. 
Arens spricht in seiner Bearbeitung dem in einzelnen Tonmodeln als Umrahmung ange-
wendeten blattgeschmückten Ast einen bestimmenden Wert zu, da ein solches Element auf den 
26
 W . LEHRS: D e r Me i s t e r m i t den B a n d r o l l e n . 
Dresden 188G. 56, T a f . I I I . 
" G E I S B E R O 1 9 2 3 , 7 4 f f . 
28
 GEISBERU 1923, T a f . 62: 1. »Das M ä d c h e n m i t 
d e r Rose«. 
29
 U b e r den St i lwechsel des H a r n i s c h e s s. O. 
GAMBER: H a r n i s c h s t u d i e n . V I . J h . d . K u n s t h i s t o r i -
schen S a m m l u n g e n in W i e n . B d . 51. (1955) 44 — 85, 
A b b . 46. 
3 0 1 . HOLL: Kőszeg v á r a (Die B a r g Kőszeg) 
( M o n o g r a p h i e in M a n u s k r i p t 1985). K u r z e Z u s a m -
m e n f a s s u n g s. I . HOLL: Kőszeg v á r a a 13. s z á z a d b a n . 
D i e Burg v o n K ő s z e g im 13. J h . A r c h E r t 113 
(1986) 5 0 - 6 8 , A b b . 4 : 5 - 6 . Die könig l iche B u r g 
v o n K ő s z e g w u r d e v o n M a t t h i a s s p ä t e r s e inem S o h n 
J o h a n n e s C o r v i n u s ü b e r g e b e n , d e r sie bis 1490 in 
s e i n e m Besi tz h a t t e . W e d e r f r ü h e r , noch s p ä t e r , 
w ä h r e n d die B u r g in ös te r re ich i schen H ä n d e n w a r , 
k a m es hier zu e ine r H o f h a l t u n g ; ih r f ie l bloß e ine 
m i l i t ä r i s c h e B e d e u t u n g zu. 
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A b b . 16 — 18. As t m i t go t i s chen B l a t t r a n k e n . ( 1 6 - 1 7 : O f e n k a c h e l n , u m 1454 — 57. 18: O f e n k a c h e l , u m 1480. 
Buc lapes t , B u r g m u s e u m ) 
zwischen 1510—1517 datierbaren Negativen sogar in zwei Fällen sichtbar ist.31 Die einen solchen 
Stil zeigende Umrahmung ist aber auch schon auf den früheren Exemplaren vorhanden,32 deren 
Form und Stil aus viel älteren Zeiten stammt als die zweifelsohne Renaissancezüge aufweisenden 
späten Stücke. Diese Umrahmung kann man nicht nur auf eine späte Zeit datieren, noch weniger 
als einziges Kriterium einer Werkstätte bezeichnen. Ein solcher blattgeschmückter Bildfeldrahmen 
entstand schon viel früher: kann bereits in der Mitte des Jahrhunderts an Goldschmiedearbeiten, 
Kupferstichen33 und Keramiken34 nachgewiesen werden (Abb. 16—17); in den 70er und 80er 
Jahren nehmen die Blätter schon eine auch hier sichtbare gestrecktere Lösung an, z.B. auf den ge-
schnittenen Rahmen der süddeutschen Altäre und von neuem an Kachelöfen (Abb. 18).34 (H. 
Kistener aus Frankfurt, der zwischen 1477—1530 nachgewiesen werden kann, dürfte von der vor-
herigen Generation, vielleicht von irgendeinem Goldschmied dieses Rahmenmotiv übernommen 
haben, das in den Formenschatz der Gotik gehört und auf den von der Renaissance inspirierten 
Arbeiten schon ein überholtes Element ist.)35 
3 1
 A K E N S 1 9 7 1 , N r . 3 2 3 3 . S . 1 2 0 . 
3 2
 A R E N S 1 9 7 1 , N r . 3 8 , T a f . 3 5 . S . 1 2 0 . 
3 3
 Me i s t e r de r W e i b e r m a c h t : S. K a t h a r i n a . GEIS-
B E R G 1 9 2 3 , T a f . 2 0 : 1 . 
34
 I . HOLL: K ö z é p k o r i k á l y h a c s e m p é k Magyar -
o r s z á g o n . I . — M i t t e l a l t e r l i c h e O f e n k a c h e l n in 
U n g a r n . I . B u d R é g 18 (1958) 254, A b b . 74 92; H l . 
A r c h É r t 110 (1983) 217, 221 223. A b b . 31, 38, 42 
44. — D a s B l a t t m o t i v a n de r A b b . 17 s t e l l t d e m der 
U m r a h m u n g der A b b . 5 nahe , d e s h a l b h a b e n wi r 
d a r a n g e d a c h t , d a ß d a s Tonrelief e v e n t u e l l aus e iner 
e t w a s s p ä t e r e n Z e i t s t a m m t , a ls d iese von BODE 
b e s t i m m t wurde . 
35
 Auf den N e g a t i v e n von K i s t e n e r s ind die von 
d e n V o r g ä n g e r n ü b e r n o m m e n e n a l t e n Mot ive n o c h 
die d e n H i n t e r g r u n d a u s f ü l l e n d e n B l u m e n b ü s c h e l 
(ARENS, Nr . 28 — 30, 32, 34) u n d d i e kle inen S t e r n e 
( A R E N S , N r . 3 3 ) . 
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Z U S A M M E N F A S S LI N G 
Die Hälfte der ungarischen Tonmodelserie (8 St.) kann datiert werden und da uns auch 
ihre genauen Fundorte bekannt sind, können wir zugleich auf ihre Benutzer schließen. Das Christus-
kind-Relief läßt sich an die Hofhaltung des Kaisers Sigismund (oder seines Nachfolgers) knüpfen, 
war spätestens in den 70er Jahren schon zerbrochen. Das Negativ mit der Hirschfamilie dürfte um 
1 9 
A b b . 19. P a r i s u r t e i l — Ti t e lb i ld z u r Virgi l : Aene is . S t r a ß b u r g 1502. (Pa r i s i s t h i e r schon in d e r G e s t a l t eines 
H i r t e n da rges t e l l t , P a l l a s h ingegen in H a r n i s c h g e k l e i d e t , als K r i e g s g ö t t i n ; n a c h W o r r i n g e r ) 
die Mitte des Jahrhunderts entstanden sein, so wurde in der königlichen Haushaltung unter Ladis-
laus V. oder zu Beginn der Regierungszeit von Matthias benutzt, jedoch gehörte es von da an 
durchgehende zur Ausstattung der königlichen Küche. — Das Negativ des Parisurteils war in der 
zweiten Hälfte der Regierungszeit des Matthias, also in der Blütezeit des humanistischen Geistes 
im Hofe zu Buda in Gebrauch. Das Thema seiner Darstellung knüpft sich gut an diesen Kreis an, 
jedoch nur das Thema und nicht sein Stil, da ja dieser sich schon gänzlich der Auffassung der 
Gotik anpaßt. (Wie sich dieselbe Szene nicht viel später auf humanistischen Einfluß geändert hat, 
können wir auf einem im Jahre 1502 erschienenen Holzschnitt sehen: Abb. 19.) Im mittleren Hof 
des Budaer Palastes des von der Befürwortung der humanistischen Künste berühmten Königs 
stand über einem Marmorbrunnen die frührenaissanoezeitliche Bronzestatue der behelmten-be-
waffneten Pallas Athene und die bronzenen Türflügel des Tores des einen Gebäudes waren von den 
Abbildungen der 12 Heldentaten des Hercules verziert.36 Die Zuwendung der Antike zu war 
für den König und seine Umgebung keine einfache Modeerscheinung, sondern eine bewußte An-
passung an den humanistischen Zeitgeist mit literarischen Kenntnissen. 
36
 N a c h de r B e s c h r e i b u n g des ze i tgenöss i schen 1971. 112 113. Die B r o n z e s t a t u e n w u r d e n v o n d e n 
H o f h i s t o r i k e r s . A. BONFINI: K e r u m u n g a r i c a r u m T ü r k e n n a c h K o n s t a n t i n o p e l g e b r a c h t , w o sie e ine 
d e c a d e s . (Dec. IV . L ib . V I I ) L . GEBEVICH: T h e Zei t l a n g au fges t e l l t w a r e n . 
A r t of B u d a a n d l ' e s t in t h e Middle Ages . B u d a p e s t 
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Weitere vier Negative lassen nur darauf schließen, daß solche Gegenstände in der Budaer 
Hofhaltung häufiger waren und die mit ihnen geschmückten Backwaren konnten auch die Auf-
merksamkeit der Gäste auf den Tischen während der Feiertage auf sich ziehen — die verschiedenen 
Themen gaben zu mehreren Gelegenheiten eine Möglichkeit. Das einzige, aus der Provinz stammen-
de Stück aus dem Material des Paulinerklosters vom Ende des 15. Jh. beweist jedoch eher ihre 
Seltenheit und spricht nicht für einen allgemeinen Brauch.37 
L I T E R A T U R 
A R E N S ( 1 9 7 1 ) 
R O D E — V O L B A C H ( 1 9 1 8 ) 
G E I S B E R G ( 1 9 2 3 ) 
F . ARENS: Die u r s p r ü n g l i c h e V e r w e n d u n g go t i s che r S t e i n - u n d T o n m o d e l . 
M a i n z e r Z e i t s c h r i f t 66 (1971) 1 0 6 - 1 3 1 . T a f . 1 7 - 4 9 . 
W . B O D E — W . F . VOLBACH: M i t t e l r h e i n i s c h e Ton- u n d S t e i n m o d e l a u s d e r 
e r s t e n H ä l f t e des X V . J a h r h u n d e r t s . J a h r b u c h de r k . P r e u ß i s c h e n K u n s t -
s a m m l u n g e n . B d . 39. (1918) 8 9 - 1 3 4 . T a f . I — V I I I . 
W . GEISBERG: Die A n f ä n g e des K u p f e r s t i c h e s . Le ipz ig 1923.2 
37
 A u s d e m Geb ie t U n g a r n s im M i t t e l a l t e r is t u n s 
a u ß e r d iesen n u r e in e inz iges T o n n e g a t i v b e k a n n t ; 
a n l ä ß l i c h der A u s g r a b u n g des K a r t h a u s e r k l o s t e r s 
v o n Letanovce (Slowakei-Zips) k a m ein gleichfal ls 
r h e i n l ä n d i s c h e s P r o d u k t z u m Vorsche in . Die Aus-
g r a b u n g v o n M. S l i v k a is t u n b e a r b e i t e t . U b e r die 
A u s g r a b u n g s. M. SLIVKA: Die b isher igen F o r s c h u n g s -
e r g e b n i s s e in K l a s t o r i s k o . A H 13 (1988) 423 — 439. — 
Meine r M e i n u n g n a c h k a n n d ieses S t ü c k n i c h t als 
B e w e i s f ü r die b e k a n n t e n K l o s t e r b r ä u c h e b e t r a c h t e t 
w e r d e n , weil es h i e r den s t r e n g e n R e g e l n d ieses 
O r d e n s w i d e r s p r i c h t ; es d ü r f t e v i e l m e h r u n t e r d e n 
m i t g e b r a c h t e n p e r s ö n l i c h e n G e g e n s t ä n d e n e ines Or-
d e n s m i t g l i e d e s v o n v o r n e h m e r e r A b s t a m m u n g gewe-
s e n sein. 
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К . B I R Ó - J . R E G E N Y E 
P R E H I S T O R I C W O R K S H O P A N D E X P L O I T A T I O N S I T E A T 
S Z E N T G Á L - T Ü Z K Ö V E S H E G Y 
1. I N T R O D U C T I O N 
Over the past few years, considerable progress has been achieved in the field of prehistoric 
raw material studies in Hungary. In respect of chipped stone artifacts, the 1st International Con-
ference on Flint Mining and Lithic Raw Material Identification in the Carpathian Basin held at 
Sümeg in 1986 made essential contributions both scientifically as well as to the foundation of a 
comparative collection offering direct reference samples for practical work.1 
On the basis of these antecedents, anot her small step has been made towards interpretation 
of lithic raw material distribution system in respect of one of the most characteristic raw material 
type groups in Hungary, the Middle Jurassic radiolarites of the Transdanubian Mid-Mountains. 
This study is based on our excavations at the most important exploitation point of this material, 
Szentgál-Tűzköveshegy, (Veszprém county, Central Transdanubia). Additional data derives from 
excavations and fieldwork at prehistoric sites connected, more or less, with radiolarite exploitation 
as well as related studies concerning characterization, exploitation and access to this important raw 
material throughout prehistory. 
In the course of a systematic survey of raw material source areas in Hungary conducted 
parallel to the investigation of archaeological lithic assemblages, attention quickly focused on the 
dominant raw material types of Transdanubia, i.e.. Middle Jurassic radiolarites, especially the most 
popular variety with a characteristic vivid red colour named, after its most significant outcrop, 
Szentgál type red radiolarite. This material was found in particularly great quantities in the form 
of worked blocks, flakes and chips, together with quartzite hammerstones on the surface of the 
geological outcrop. On the hasis of field surveys and excavations on and around the outcrop as 
well as reseach on archaeological assemblages it may he suggested that Tűzköveshegy ("Flintstone 
Hill") at Szentgál, which lies at an easily accessible point close to important routes used up to 
our days, was one of the most important 'industrial centers' of the Neolithic (especially, Late Neo-
lithic) in Hungary. 
2. R A D I O L A R I T E S O F T H E T R A N S D A N U B I A N M I D - M O U N T A I N S 
Radiolarite, comprising the hulk of the lithic raw materials used for chipped stone imple-
ments in Transdanubia, is a sedimentary rock formed from the skeletal elements of Radiolarians. 
It is composed of, chemically, over 95% of Si02 , present in the form of microcrystalline quartz and 
chalcedony. As with most important lithic raw materials, it has been described by geological and 
1
 K. BÍRÓ e d . : Őskor i k o v a b á n y á s z a t és kőeszköz-
n y e r s a n y a g a z o n o s í t á s a K á r p á t - m e d e n c é b e n / I n t e r -
n a t i o n a l c o n f e r e n c e on p r e h i s t o r i c f l i n t m i n i n g a n d 
l i th ic r a w m a t e r i a l i den t i f i c a t i on in t h e C a r p a t h i a n 
B a s i n . S ü m e g P a p e r s Vol. 1 B u d a p e s t 1986. K . BÍRÓ 
ed . : Őskor i k o v a b á n y á s z a t és k ő e s z k ö z - n y e r s a n y a g 
a z o n o s í t á s a K á r p á t m e d e n c é b e n / I n t e r n a t i o n a l con-
f e r ence on p r e h i s t o r i c f l i n t m i n i n g a n d l i th ic r a w 
m a t e r i a l i d e n t i f i c a t i o n in t h e C a r p a t h i a n B a s i n . 
S ü m e g P r o c e e d i n g s Vol. 2 B u d a p e s t 1987. 
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petroarchaeological studies under different names; flint, chert, jasper, 'half-opal' etc.2 In many 
countries it is still referred to under these names; e.g., specimens from Italy and Greece were sent 
to our comparative collection under the name 'jasper' while geological maps from Romania also 
refer to the same rock as jasper. The name 'radiolarite', however, reflects the genetics of the rock 
best. Czechoslovakian, Polish and Austrian technical literature uses this term as well. 
Radiolarites were formed in the deeper regions of the Tethys, the equatorial ocean of the 
Jurassic age. which covered a vast territory from Italy until the Himalayas. Their formation can 
be documented in Transdanubia from the Middle Jurassic until the beginning of the Cretaceous 
period, resulting in a fairly homogeneous lithostratigraphical and micropalaeontological unit made 
UJJ of local groups, inore-or-less, separable on the basis of environment, conditions of occurrence and 
macroscopical qualities. For a petroarchaeological investigation in the Carpathian Basin, the fol-
lowing j)ieces of information seem useful concerning the radiolarites of the Transdanubian Mid-
Mountains: 
- They are generally relatively older than other radiolarites in the Tethyian sequence, being 
predominantly of Middle Jurassic (Bath-Callovian, maximum Oxfordian) age. 
- Their formation was connected to the areas belonging to the African jjlate within the Tethys. 
So far, an oceanic sea floor basement and the presence of an ofiolite series, otherwise characteristic 
of radiolarites, cannot be demonstrated. 
The primary difference between the two large radiolarite regions of the Transdanubian Mid-
Mountains (Bakony and Pilis-Gerecse, respectively), lies in the character of the mother rock. Ra-
diolarites of the Bakony Mts. are typically found amidst light, jjorose, sometimes silicified layers 
of porcelanite while the Gerecse radiolarites are stratified between hard, compact banks of li-
mestone.3 
Information on other sources of radiolarite in the Carpathian Basin are of rather variable 
accuracy. Probably, the radiolarite occurrence from Vienna-Mauer4 is similar to that of the Bakony, 
as much as can he judged on the basis of the scanty reference material at our disposal. As opposed 
to this, radiolarites known under the name of "Carpathian radiolarites" from Slovakia and those 
from the Mecsek Mountains are fairly well known and can be separated in most cases macrosco-
pically from the radiolarites of the Transdanubian Mid-Mountains. They are typically younger 
(Upper Jurassic-Lower Cretaceous). Radiolarites of similar age are known from Romania under the 
name "jasjjer". Together with the material from the Mecsek, they are associated with basic deep 
sea volcanism. Unfortunately, our comparative collection has, as yet, no reference samples from 
this material. Similarly, those from Serbia are known to us only from references.5 
A special case within the Bakony material is the Lower Cretaceous silex of Sümeg and 
Hárskút containing a rich microfossil assemblage as well as a great quantity of Radiolarians. This 
rock can be fairly well separated from Jurassic radiolarites. On the basis of similar origin and mecha-
nical properties, this raw material type was investigated together with the Jurassic radiolarites 
2 T . KORMOS: A t a t a i ő s k ő k o r i t e l ep . M A F T É 20 
( 1 9 1 2 ) 1 — 6 0 T . K O R M O S К . L A M B R E C H T : A p i l i s -
s z á n t ó i kőf i i lke . M A F I É 23 (1915) 3 0 7 - 498; I . GAÁL: 
Milyen k ő z e t e k b ő l és á s v á n y o k b ó l c s i n á l t á k sze rszá -
m a i k a t a S z e l i m - b a r l a n g ős l akó i? T e r m T u d K ö z l 70 
( 1 9 3 8 ) 4 7 4 4 8 0 ; V . D O B O S I : A p a t t i n t o t t k ő e s z k ö z ö k 
n y e r s a n y a g á r ó l . F o l A r c h 2 9 ( 1 9 7 8 ) 7 — 1 9 ; L . V É R T E S : 
A z őskőkor és az á t m e n e t i k ő k o r emléke i M a g y a r -
o r szágon . B u d a p e s t 1905. 
3 E . VADÁSZ: M a g y a r o r s z á g f ö l d t a n a . B u d a p e s t 
I960; J . KONDA: A m m o n i t i c o rosso a n d r a d i o l a r i t e s 
in t h e T r a n s d a n u b i a n C e n t r a l M o u n t a i n s J u r a s s i c , 
A n n . í n s t . G e o l . 5 4 ( 1 9 7 1 ) 4 2 3 4 2 7 ; J . K O N D A : 
T h e Mesozoic s i l iceous r o c k s of t h e T r a n s d a n u b i a n 
M i d - M o u n t a i n s . S ü m e g P a p e r s (Vol. 1) (1986) 1 6 5 -
169; L. DOSZTÁLY: T h e h i s t o r y of r e r s ea rch of t h e 
R a d i o l a r i a in H u n g a r y . S ü m e g P a p e r s Vol. 1 (1986) 
145 148; A. BARABÁS: U p p e r J u r a s s i c — L o w e r 
C r e t a c e o u s R a d i o l a r i a of t h e Mecsek M o u n t a i n s . 
S ü m e g P a p e r s Vol. 1 Budapes t . (1986) 131—140; 
J . BÁRT А: К p r o b l é m a i ike paleolit ,u Bie lych K a r p a t . 
S1A 9 (1961) 19 - 3 2 ; J . BÁRTA: К p r o b l e m a t i k e 
p r o v e n i e n c i e su rov in n a v y r o b u s t i e p a n e j k a m e n n e j 
I ndus t r i e v pa l eo l i t é S l o v e n s k a . S1A 27 (1979) 5 - 15. 
1
 E . RITTKAY: K a t a l o g d e r B e r g w e r k e : Ö s t e r r e i c h . 
In : 5000 Jahre Feuersteinberqbau, B o c h u m 1980 
405 410. 
5
 M . K A C Z A N O W S K A - J . K . K O Z L O W S K I : G o m o l a v a : 
c h i p p e d s t o n e i n d u s t r i e s of V i n c a C u l t u r e . P A r c h 39 
(1986). 
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from the Transdanubian Mid-Mountains. Recently, the presence of Jurassic radiolarites was also 
noted in the Bükk Mountains.® This radiolarite can be separated on the basis of an uneven, flaky 
fracture, dull lustre and dominantly dark colour. 
2. C H A R A C T E R I Z A T I O N O F T R A N S D A N U B I A N R A D I O L A R I T E S A N D I T S 
M A C R O S C O P I C A L L Y D I S T I N G U I S H A B L E T Y P E S 
Radiolarites can be fairly well distinguished from other silices on the basis of colour, lustre, 
texture and the fossils which can be observed under relatively low magnification. Within the 
radiolarites, there are also certain macroscopically separable types, more or less corresponding to 
or at least indicating source regions. Radiolarites from the Transdanubian Mid-Mountains seem to 
form a relatively independent group. The types are named after their most characteristic sources 
with considerable number of transitional variations. Certain colour varieties can occur at several 
sources, but the types thus separated seem to he more typical for the eponyme sources. These types 
appear to have been preferentially used by prehistoric people (See Figs 8—9). 
The most characteristic variety among the Transdanubian radiolarites is, without doubt, 
the vivid red radiolarite typical of .Szentgál-Tűzköveshegy (Flintstone Hill). It is also known to 
occur at several other radiolarite sources, hut it predominates at this source. "Szentgál red flint", 
in fact, attracted the attention of prehistorians quite early. Among the pioneering students of 
prehistoric archaeology in Hungary, Vilmos LIPP found it worth while to separate it under this 
name in connection of the prehistoric finds from Vas county7 
Apart from this red type, a separation of mustard-yellow radiolarites coloured by man-
ganese minerals (Urkut-Eplény type) and homogeneous brown radiolarite typical for the Hárskút 
sources, all mainly characteristic of the Bakony radiolarites would seem to be in order. Grey or less 
vivid reddish grey radiolarites occur frequently among the Gerecse radiolarites, these latter some-
times coinciding with the mauve, silky grey, or greenish-bluish grey radiolarites of the Mecsek 
and the Slovakian part of the Carpathian Mountains. 
Chemical analyses of the radiolarites performed so far appears essentially not to support 
separation by source for radiolarites.8 Differences can he more significant from the top to the bot-
tom of a section than between sites lying relatively far from each other. Micropalaeontological 
studies which resulted in basic progress in the field of hiozonation and stratigraphy of these rocks, 
also indicate more similarity than difference within radiolarites from different localities. Therefore, 
within the context of a more complex and objective future analysis, the basically macroscopic 
approach used in this study is of higher informative value now than haphazard and very incidental 
instrumental analyses. 
3. A R C H A E O L O G I C A L I N V E S T I G A T I O N O F T H E R A D I O L A R I T E O U T C R O P S O F T H E 
T R A N S D A N U B I A N M I D - M O U N T A I N S 
Archaeological investigation of the radiolarite outcrops began relatively late. As opposed 
to the more intensively surveyed sources of obsidian and limnic quartzite exploitation, the archaeo-
logical significance of the radiolarite outcrops was revealed, mainly as the result of geological explor-
6
 P . PELIKÁN: T h e Mesozoic s i l iceous rocks of t h e 
B i ikk M o u n t a i n s . S ü m e g P a p e r s (Vol. 1) B u d a p e s t 
(1986) 1 7 7 - 1 8 0 . 
7
 L . T H A L L Ó C Z Y , A r e h É r t 1 0 ( 1 8 7 6 ) 2 3 3 ; V . L I P P : 
A t ö r t é n e l e m e l ő t t i k o r Vas m e g y é b e n . V R E J (1876) 
66 — 83. 
8
 К . B Í R Ó — M . P Á L O S I : A p a t t i n t o t t k ő e s z k ö z ö k 
n y e r s a n y a g á n a k fo r rása i M a g y a r o r s z á g o n . M A E I J az 
1983-as é v r ő l (1986) 407 — 435 ; G. W . NEWTON: 
N A A r e s u l t s o n r a d i o l a r i t e a n d l i m n o q u a r t z i t e 
s amples , L i t h o t h e c a a r ch ives , m a n u s c r i p t (1989); 
I . VARGA in p r e s s in D o b o s i — K ö v e c s e s — V a r g a , 
E s z t e r g o m - G y u r g y a l a g . 
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ing trenches, in the sixties.9 Investigation of exploitation sites and the presentation of existing 
"flint-mines" is still realized under the auspices of the Hungarian Geological Survey. The field 
surveys around the radiolarite outcrops resulted in the discovery of further exploitation points and 
lithio workshops.10 
During the same series of systematic field surveys, the special importance of the Szentgál-
Tűzköveshegy outcrop became obvious. Certain references from the last century indicate that 
sources and the characteristic 'red flint' was already recognized hy students of prehistory.11 At the 
beginning of this century, flint implements were collected from the prehistoric settlements in the 
environs of Szentgál as well as the Tűzköveshegy itself.12 In the late forties, during intensive field 
survey of the Vázsony basin, more stone implements were collected by Gy. Mészáros, who also 
mentioned the existence of the source.13 Chipped stone artefacts were collected by field surveys 
devoted to the first volumes of the archaeological topography of Hungary, as well as private col-
lectors who have provided significant help in this regard. 
Recent work on and around the Szentgál field sources started in 1982 within the framework 
of the above mentioned field survey. The Szentgál outcrop was explored with the participation of 
E. Bácskay and J. Konda. On the territory previously mapped as 'Middle Jurassic radiolarite 
debris' (geological survey of J. Mészáros), artificial (antropogeneous) fractures, flakes, cores and 
primitive tool forms could he identified, accompanied by non-local quartzite cobbles heavily worn 
as hammerstones. Further field surveys together with other geologist colleagues (J. Mészáros, 
Gy. Don, D. Bihari) corroborated our first impressions. Radiolarite can be found in primary po-
sition today in artificial outcrops (railway road cut) only, while rocks of the underlying and co-
vering beds are found on the surface in primary position. The large amount of radiolarite debris 
can he attributed, both directly and indirectly, to human interference. 
Excavations on the Tűzköveshegy were conducted between 1983—1985 in the hope of 
discovering traces of exploitation (pits, shafts) and finds to help date the obvious traces of stone 
chipping activity.14 In our trenches and sections opened over a very small surface (cca. 50 square 
meters) an incredibly high amount of worked silex and debris were found. By a conservative 
estimation, the excavation surface affected less than 0.1%o. of the workshop surface of the outcrop 
area, while we can count on the existence of at least four such primary workshop spots on the basis 
of our surveys and mapping data. According to present, very preliminary counts, the 2 X 6 m 
section where complete collecting was conducted contained about 3 tons of radiolarite and porcela-
nite material, with about 5% clearly indicating traces of working. Analyses, similar to those devot-
ed to settlement materials ( Fig. 8) were carried out on a very small sample of this worked ma-
terial. 
Traces of the mother rock have not been found yet in the central region to a depth of 2.40 
cm. At the border of the area, densely covered with radiolarite debris, probably in a former dead 
trench an independent chipping site was found containing less atypical forms reflecting a more 
evolved stage in the processing of raw material. Chipping places yielding similar material were 
found on the flanks of the Tűzköveshegy in several places. These spots were described as secondary 
workshops.15 Expedient tool forms from the primary and secondary workshops recalled tool forms 
9
 L . VÉRTES: E i n e p r ä h i s t o r i s c h e S i l exg rube a m 
M o g y o r ó s d o m b be i S ü m e g . A c t a A r c h H u n g 16 (1964) 
188 — 215; .T. FÜLÖP: F u n d e des p r ä h i s t o r i s c h e m 
S i l e x g r u b e n b a u e s a m K á l v á r i a - H ü g e l von T a t a 
A c t a A r c h H u n g 2 5 ( 1 9 7 3 ) 3 - 2 5 . 
1 0
 K . BÍRÓ: T h e S z e n t g á l w o r k s h o p c o m p l e x 
( P r e l i m i n a r y r e p o r t ) . S ü m e g P a p e r s Vol . I B u d a p e s t , 
(1986)101 - 1 0 6 ; K . BÍRÓ: P r e h i s t o r i c w o r k s h o p s i t e s 
iu H u n g a r y . T h e S o c i a l j ' a n d E c o n o m i c C o n t e x t s of 
Techno log ica l C h a n g e S o u t h a m p t o n — W o r l d Archaeo -
logical Conf . p r e p r i n t s (1986) 1 30. 
11
 See n o t e 7. 
12 ** д V e s z p r é m v á r m e g y e i M ú z e u m i B i z o t t s á g 
és M ú z e u m e g y l e t E g y ü t t e s É v i J e l en t é se i 1911-ről, 
Veszpr . E v i J e l 1912. **, J e l e n t é s a V e s z p r é m v á r -
m e g y e i M ú z e u m á l l a p o t á r ó l 1 9 2 8 - 1 9 2 9 1 27. 
13
 GY. MÉSZÁROS: A V á z s o n y i m e d e n c e m e z o l i t - é s 
neo l i t ko r i te lepülése i . V e s z p r é m (1948). 
14
 See n o t e 10. 
1 5
 B Í R Ó 1 9 8 6 . 
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of the Late Neolithic. No directly datable material was found, however. From the above mentioned 
former trench (section V), charred wood remains collected from the depth of — 60 cm were analysed 
by C—14 method. The result (685 ± 120 B. P., H v - 1 3 1 8 9 ) is highly unlikely in context of the 
exploitation and of the workshop surface. 
The excavation was complemented by further field surveys and collecting in the vicinity 
of the source. The lack of datable finds at the primary workshop site, together with the oppressive 
amount of absolutely atypical material, encouraged concentration on evidence dating exploitation 
through workshop sites around the source. Thus, excavations were carried out at one of these set-
tlements, Szentgál-Füzikút between 1986—1988 as well as a new survey of prehistoric sites around 
the source region and a revision of topographical and settlement historical data in the wider context 
of the source with special regard to its possible connection to the Szentgál sources and workshop. 
The results obtained were studied with reference to raw material distribution data from Transda-
nubia and more distant regions. 
4 . D I S T R I B U T I O N O F R A D I O L A R I T E O N A R C H A E O L O G I C A L S I T E S 
Distribution of Transdanubian radiolarite types was studied, in connection with the Szent-
gál exploitation site, apart from the primary and secondary workshop sites over the whole of 
Veszprém county, based on the results of the Archaeological Topography of Hungary16 and recent 
archaeological investigations. This choice is supported by, aside from the existence of administra-
tive borders of the county, arguments of a geographical character; Szentgál and its environs oc-
cupy a central position within the county, and the borders of the county fortunately coincide with 
the distance that can be conveniently covered in a day (20 — 39 km). An attempt was made to col-
lect all datable evidence of chipped stone use since the Palaeolithic f rom the cca. 4600 square kms of 
the present Veszprém county. Data obtained this way was complemented by evidence from other 
sites in Hungary and from some other localities lying outside the territory of the country, in the 
hope of developing a historical interpretation of the utilization of the Szentgál radiolarite. 
The prehistoric sites from Veszprém county are presented here on 7 maps (Figs 1 -7) 
spanning a period from the Palaeolithic until the Middle Bronze Age. Exploitation — or, at least, 
use — of the Szentgál sources appears to have begun as early as the Palaeolithic, since it is present 
in the material from Paleolithic sites. The scarcity and uncertainty of the Palaeolithic sites in the 
county, however, does not allow any conclusions to be drawn concerning settlement patterns. The 
other extreme temporal point was chosen rather arbitrarily, because chipped stone tools (among 
them, radiolarites) have been in use for a long time. This decision can he supported by the present 
state of research as well as professional arguments. On one hand, after the Middle Bronze Age, 
the use of stone artefacts declined dramatically in connection to the wide distribution of metal 
implements. On the other hand, in county Veszprém, the investigation of Late Bronze Age has 
focussed on tumuli rather than settlements, which are less relevant to our study. 
Periodization on the maps and diagrams (Figs 1 — 7, 8—9 respectively) was aimed at the 
most accurate identification of the assemblages possible. The material collected from field surveys 
mainly does not allow a finer temporal determination. Sites not datable with the above accuracy 
were not used here. 
16
 M R T I : B A K A Y K . - K A L I C Z N . — S Á G I К . : 
V e s z p r é m m e g y e r é g é s z e t i t o p o g r á f i á j a . A ke sz the ly i 
és t a p o l c a i j á r á s , B u d a p e s t , A k a d é m i a i K i a d ó 1966; 
M R T I I : E R I I . - K E L E M E N M . — N É M E T H P . T O R M A 
I . : V e s z p r é m m e g y e r é g é s z e t i t o p o g r á f i á j a . A v e s z p r é m i 
j á r á s , B u d a p e s t , 1 9 6 9 ; M R T I I I : B A K A Y К . K A L I C Z 
N . SÁGI K . : V e s z p r é m m e g y e régésze t i t o p o g r á f i á j a . 
A devecse r i és s ü m e g i j á r á s , B u d a p e s t M R T IV: 
D A X М , — É R I L — M I T H A Y S . — P A L Á G Y I S . — TORMA I . , 
V e s z p r é m m e g y e r égésze t i t o p o g r á f i á j a . A pápa i és 
zirci j á r á s . B u d a p e s t 1972. 
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F i g . 1. D i s t r i b u t i o n of Pa l aeo l i t h i c s i tes in V e s z p r é m c o u n t y 
L is t of s i t e s on the m a p ( w i t h M K T n u m b e r o r r e fe rence i n d i c a t e d ) : 1. L o v a s - M u r v a b á n y a (2.48.2.), 2. Város lőd-
H o m o k b á n y a (2.48.2.), 3. V e s z p r é m - T é g l a g y á r (2.51.73.), 4. B a k o n y b é l - P ö r g ö l h e g y c a v e ( R o s k a 1955), 5. 
T i h a n y - G ö d r ö s ö k ( R F Dobosi ) 
T \ e y of s y m b o l s f o r F igs . 1 — 7 
1. B lock m o u n t a i n , 2. D e n u d a t i o n a l r e m n a n t , 3. F lood p l a in s , 4. I ' ea t , o r g a n i c m u d , 5. B o r d e r of a l luv ia l f a n 
wi th t e r r a c e s and t he h i l l s i de slopes, 6. M i d d l e J u r a s s i c f o r m a t i o n s c o n t a i n i n g r ad io l a r i t e 7. S z e n t g á l - F l i n t s t o n e 
Hi l l , 8. B o r d e r of t he c o u n t y , 9. Typ ica l a l t i t u d e va lues in m e t e r s (a.s.l.), 10. Archaeo log ica l si te, I I. Archaeo log i -
cal s i te w i t h chipped s t o n e tools (1 — 10 pieces), 12. A r c h a e o l o g i c a l s i t e w i t h c h i p p e d s t o n e too l s (11—50 
pieces) , 13. Archaeo log i ca l site w i t h c h i p p e d s t o n e t oo l s ( > 5 0 pieces) 
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Fig. 2. D i s t r i b u t i o n of L B O s i tes in V e s z p r é m c o u n t y 
Lis t of s i t e s o n t h e m a p (wi th M R T n u m b e r o r r e f e r e n c e i n d i c a t e d ) in A p p e n d i x I 
Because of systematic field survey work in Veszprém county in the sixties, the settlement 
pattern reflected on these maps can be considered reliable. It is certain that during our field sur-
veys in the environs of Szentgál conducted between 1985- 89, no essential modifications seemed 
necessary. 
As opposed to this fortunate situation in the investigation of settlement history using 
intensive field survey data, an essential drawback is the lack of systematic excavations on pre-
historic sites where large surfaces were opened. This lack makes impossible the investigations sur-
rounding an exact identification of raw material and type spectra, ratio of technological types and 
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F i g . 3. D i s t r i b u t i o n of S o p o t a n d L e n g y e l s i tes in V e s z p r é m c o u n t y 
List of s i tes o n t h e m a p (w i th M R T n u m b e r o r r e f e r e n c e i n d i c a t e d ) in A p p e n d i x 2 
relative frequency of tool types. Many of the assemblages are obviously the results of selective 
collectings — not to speak of serious chronological problems in the assignment of lithics on multi-
period sites. 
For an analysis of settlement patterns and relation to source regions a simplified geo-
morphological map was used, where the formations containing potential radiolarite sources are 
marked for all periods.17 The sites were successively numbered, presence of lithics and relative 
amount of chipped stone tools noted in the context of the comprehensive diagram (Fig. 8), where 
the sites containing stone tools are demonstrated in a rough relative chronological order. Chipped 
17
 M. PÉCSI ed . : M a g y a r o r s z á g g e o m o r f o l ó g i a i 1 : 500 ООО. B u d a p e s t ( ]972) . J . FÜLÖP ed . : M a g y a r -
t é r k é p i » / T h e g e o m o r p h o l o g i c a l m a p of H u n g a r y o r s z á g f ö l d t a n i a t l a s z a . I - .500 000 B u d a p e s t , 1984. 
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F i g . 4. D i s t r i b u t i o n of B a l a t o n - L a s i n j a s i tes i n V e s z p r é m c o u n t y 
L i s t of s i tes o n t h e m a p (w i th M R T n u m b e r or r e f e r e n c e i nd i ca t ed ) in A p p e n d i x 3 
stone tools associated with datable ceramic finds are most abundant from the Neolithic. Their 
numbers considerably decrease towards the Bronze Age, marking not only the introduction of 
metal objects hut much rather, the current state of research. The multiperiod sites dated by sur-
face collected ceramics are presented on all relevant maps while sites yielding stone artefacts are 
marked as such on the diagrams and corresponding maps. Although this may give a misleading 
impression, multi-period surface collected sites still offer a poor basis for specifically attributing 
lithics to a definite phase. 
Data from the distribution maps were primarily aimed at investigating the relations of 
settlement patterns to the natural environment, particularly, raw material sources. Any signifi-
cant changes in the settlement structure must reflect historical, more exactly, economic histori-
cal changes. 
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F i g . 5. D i s t r i b u t i o n of B a d e n si tes in V e s z p r é m c o u n t y • Boleráz s i t es , • B a d e n s i t e s a f t e r t h e Bo le ráz p h a s e , 
• s i tes of b o t h per iods 
List of s i t e s o n the m a p ( w i t h M R T n u m b e r or r e f e r e n c e ind ica t ed ) in A p p e n d i x 4 
The comprehensive diagram (Fig. 8) shows the total numbers from the assemblage (in 
brackets), the known periods at the site on a simplified relative chronological scale, and in bars, 
the ratio of Transdanubian radiolarites within the chipped stone tools, the colour ("type") spectra 
of radiolarites and the technological/typological distribution of the assemblage, these two latter 
bars concerning only the radiolarites. The size of the bars correspond to the size of the assemblage, 
as on the distribution maps. The above data sensitively reflext the role of radiolarites in the as-
semblage, both from the quantitative and the qualitative aspect. Unfortunately, selected collect-
ing and the lack of large surface excavations essentially decrease the value of our data in many 
cases. 
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Fig . 6. I ) i s t r i bu t ion of E a r l y B r o n z e Age s i tes in V e s z p r é m c o u n t y 
О K i s a p o s t a g c u l t u r e • S o m o g y v á r - V i n k o v c i c u l t u r e L i s t of s i tes o n t h e m a p (with M R T n u m b e r or r e f e r e n c e 
i n d i c a t e d ) in A p p e n d i x 5 
By the 1960 s, Torma18 observed that in prehistoric times the densely populated areas of 
Veszprém county were mainly found along the river Marcal and in the Balaton Highland (with 
the exception of the Tapolca Basin, covered in those days by marshes). Both of these regions are 
rich in waters and. in the case of the latter, in springs as well. The climate is very favourable here 
up to the present days. The main attraction of the Marcal river basin was probably its wide and 
fertile flood plain. In the case of all separated horizons, special attention was paid to the relation 
18
 I . TORMA: A V e s z p r é m megye i r é g é s z e t i t o p o g r á -
f i a i k u t a t á s o k ő s k o r i v o n a t k o z á s ú e r e d m é n y e i r ő l . / 
l i b e r v o r g e s c h i c h t l i c h e E r g e b n i s s e de r a r c h ä o l o g i s c h e n 
T o p o g r a p h i e a u f d e m Gebie t de s K o m i t a t s V e s z p r é m . 
VMM К S (1969) 7 5 - 8 2 . 
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Lis t of s i tes on t h e m a p (wi th M R T n u m b e r or r e f e r e n c e i n d i c a t e d ) in A p p e n d i x 6 
and distance to lithio raw material sources, especially, the Szentgál outcrops. Lithics from the sites 
are described here only broadly, to make the main point. 
4.1. P R E H I S T O R I C S I T E S I N V E S Z P R É M C O U N T Y A N D T H E T R A N S D A N U B I A N 
R A D I O L A R I T E S 
4.1.1. Palaeolithic period 
Palaeolithic sites in Veszprém county are seemingly (though unexpectedly) very rare. 
Almost all of the sites mentioned in connection with this period are uncertain, dubious, and diffi-
cult to interpret in light of this study. 
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The only site which is of undoubtedly Palaeolithic age on the present territory of the county 
is the Lovas paint mine, but the exact datation of the site is questionable.19 The "index find", a 
bifacial scraper made of, according to Vértes, grey hornstone, is in the permanent exhibition of the 
Hungarian National Museum. The accessory material, found in a documented culture layer (pit 2 
containing the fossil bone mining implements) consists entirely of Szentgál radiolarite and closely 
related variants.20 
Гп respect to this paper, probably the most important Palaeolithic assemblage of the re-
gion is the heavily debated assemblage from the Pörgölhegy rare at Bakonybél. The site was opened 
by M. Roska between 1950 —53.21 The interpretation of a 'horse statuette' discarded by Vértes had 
a lasting effect on the evaluation of the whole material. Thus, more recent reviews mention it. in 
the very best case, among uncertain finds.22 The bulk of the material was inventorized in the HNM 
under the category of fakes and pseudo-implements (Pb 62/112). hut even in this old material in 
the HNM we can find radiolarite artifacts, undoubtedly worked, from the Palaeolithic layers of the 
site (Pb 62/115— 119, /140). More recently, E. Bácskay transferred some worked material from the 
collection of the Hungarian Geological Survey to the HNM. All significant variants of the Bakony 
radiolarites can be found in the assemblage. Although no revision of the complete material is at-
tempted here, it should be noted that the assemblage is reminiscent of a secondary workshop, 
dated by, in the original publication,23 a typical VV1 fauna. 
From the vicinity of Városlőd, a find assemblage which has been described as Palaeolithic 
was excavated hy Gy. Rhé, associated with a mammoth tusk, in a sand quarry.24 The old material 
kept in the collection of the Veszprém Bakonyi Museum under inventory nr. VBM 55.887.1, 55.895 
cannot be unambiguously identified with this site. Typologically the material is very poor, reflect-
ing only the fact that radiolarite was processed here. Without proper stratigraphie evidence these 
old collections cannot be directly associated with Palaeolithic habitations. 
From the site Tihany-Gödrösök, V. Dobosi collected stone artifacts, which are presumably 
of Palaeolithic age.25 The so far unpublished material is deposited in the Hungarian National Mu-
seum. the raw material is predominantly Szentgál radiolarite and local geisirite. Further stray finds 
from the Bakony Mts. described as Palaeolithic26 are even more obscure. The only chronologically 
reliable site in the former Veszprém county is Ságvár.27 A very small part of the material, uncer-
tainly associated with the Palaeolithic assemblage is deposited in the VBM, while most of it is in 
the HNM. For an analysis of the raw material composition, I had the chance to survey a small 
part of the waste flakes in connection with the study of F. Cs. Balogh. The examination of some 
700 pieces was enough to observe that: 7. The inhabitants at Ságvár were undoubtedly in contact 
with the Bakony sources of radiolarite; 2. Ságvár belongs to those sites which were basically sup-
plied from several source regions, namely the Bakony/Mecsek supply zone with fairly large amount 
of long distance import material as well. Transdanubian radiolarites are present in the material 
19
 GY. MÉSZÁROS-L. VÉRTES: A p a i n t m i n e f r o m 
t h e E a r l y U p p e r P a l a e o l i t h i c age n e a r L o v a s ( H u n -
g a r y , c o u n t y V e s z p r é m ) A c t a A r c h H u n g 5 (1955) 
1 3 1 ; V . D O B O S I I . V Ö R Ö S : D a t a t o a n e v a l u a t i o n 
of t h e f i n d s a s s e m b l a g e of t h e pa l aeo l i t h i c p a i n t m i n e 
a t L o v a s . F o l A r c h 30 (1979) 8 — 25; M. GÁBORI: 
A r é g i b b kőkor M a g y a r o r s z á g o n . I n : M a g y a r o r s z á g 
t ö r t é n e t e . E l ő z m é n y e k és m a g y a r t ö r t é n e t 1242-ig 
I I I , B u d a p e s t 1984, 69 116. 
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 M. KOSKA: B a k o n y i b a r l a n g k u t a t á s a i m f o n t o -
s a b b e r e d m é n y e i . A r c h É r t 81 (1954) 155 - 162; 
M. ROSKA: Á s a t á s o k a B a k o n y b a r l a n g j a i b a n az 
1950- 1953 é v e k b e n , M Á F I J 1953 évrő l (1955) 
359 -360 . 
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 V É R T E S 1 9 6 5 o p . c i t . ; V . DO B O S I : M a g y a r o r s z á g 
ős- és k ö z é p s ő k ő k o r i lelőhely k a t a s z t e r e . A r c h É r t 102 
(1975) 64—76. 
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 S. VARRÓK: AZ 1950— 53 év i b a k o n y i á s a t á s o k 
ő s l é n y t a n i e r e d m é n y e i , M Á F I J 1953 é v r ő l (1955) 
491 502. 
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Sites 
3alatonszőlös -Evetes-völgyi Séd 
12.9.9.) 
Csajág - Röcsöge 
2.15.7.) 
Felsőörs - Ányosháza 
2.19.6.) 
Gyulafirátot - Pogány-telek 
2.20.6.) 
Загпэд - Remetekert 
2.12.10.) 
Mencshely - Murvagödrök 
2.32.4 ) 
Vöröstó - Ragonya 




2 . 4 0 . 3 . ) 
Szentjakabfa - Somos 
1.45.3.) 
Bakonyjákó - Disznóállas 
Pápateszér - Kiserdő 
(4.65.) 
Kúp - Egyes 
4 .38 . ) 
Balatonkenese -Sándor -hegy 
(2.8.17.) 
szkáz 
(3 .22 .2 . -6 . ) 
Veszprémpinkóc 
(3.62.1.) 
Hidegkút - Linzacker 
2.24.7.-8. ) 
Marcaltő -Gerencei dúló 
4.47.7.) 
Nagyvázsony - Szérűskert! dúló 
2.33.22. ) 
Szentkirályszabadja - Romkút 
2.44.5 ) 
Vászoly - Kertekalja 
2 .50.1. ) 
Balatonfüred -Siske 
(2.6.6.) 
Bgyházaskeszó - Kurcant 
4.26.6.) 
Nagyvázsony - Baráti-dúló 
2.33.12.) 
Veszprém - Nándor - telep 
2 .51 .52 . ) 
"écsely - Homokbánya 
2.40.6 . -7 . ) 
Bsögle 
3 .11.3 . -4 . ) 
Gyulafirátót -Tsz-major 
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F i g . 8. R a w m a t e r i a ] d i s t r i b u t i o n o f p r e h i s t o r i c s i t e s i n V e s z p r é m c o u n t y in r e s p e c t of T r a n s d a n u b i a n r a d i o l a r i t e s 
C o l u m n I : c h r o n o l o g i c a l s c h e m e 1. T r a n s d a n u b i a n L B C , 2. L e n g y e l c u l t u r e , 3. B a l a t o n - L a s i n j a c u l t u r e , 4. 
B a d e n c u l t u r e , 5. E a r l y B r o n z e A g e , 6. I n c r u s t e d W a r e c u l t u r e , 7. M o r e r e c e n t a s s e m b l a g e s 
G e n e r a l k e y t o t h e b a r s : s h o r t b a r : n r . o f l i t h i c s < 10, m e d i u m l i a r : n r . of l i t h i c s b e t w e e n I 1 — 50, l o n g b a r : 
> 50 
C o l u m n I I : p e r c e n t a g e o f T r a n s d a n u b i a n r a d i o l a r i t e w i t h i n t h e c h i p p e d s t o n e a s s e m b l a g e 
C o l u m n I I I : p e r c e n t a g e of T r a n s d a n u b i a n r a d i o l a r i t e t y p e s ( co lou r v a r i a n t s ) w i t h i n t h e T r a n s d a n u b i a n r a d i o l a r i -
t e s of t h e a s s e m b l a g e 
C o l u m n I V : t e c h n o l o g i c a l t y p e s w i t h i n t h e T r a n s d a n u b i a n r a d i o l a r i t e s of t h e a s s e m b l a g e 
F o r a d e t a i l e d k e y of s y m b o l s o n C o l u m n s I I I — I V , s e e F i g . 8a 
Sites 
Nemesvámos - Baláca 
( 2.34.14 
A jka - Csók u. 
( 3 . 2 . ) 
A jka - Feketehegy 
(3.2.) 
Ajka - Pál major 
( 3 . 2 . ) 
Barnag - Szélsölöldek 
(2.12.7. ) 
Bánd - Külsőbánd 
( 2.13.1,7. ) 
Jásd -Újbársonyberek 
( 4 . 3 5 . 8 . ) 
Litér -Disznödomb 
(2 . 2 9 . 3 . ) 
Márkó - Csapberek 
( 2 . 3 1 . 2.) 
Nemesgörzsöny - Kanálisra d ü l ő l . 
( 4 . 5 5 . 4 . ) 
Pápateszér - Tsz 
(4 .65 . ) 
Szentgál - Fűzi -kút 
( 2 . 4 3 . 8 . ) 
jSzentgál - Teleki dülö 
p . 4 3 . 7 . ) 
Tés - Kistés I 
(4.74.2.) 
Veszprém - Újtelep 
(2 .51 .22 .23 . ) 
Városlöd - Újmajor 






4 . 6 . 2 . ) 
Balatonkenese - Altelek 
2 . 8 . 6 . ) 
Adorjánháza -Kendtarói dülö 
3.1.3.) 
Kamond 
3 .23 .1 . ) 
Balatonkenese - Akarattya 
(2.8.11:12.) 
Balatonkenese - alagút 
(2.8.11.-12.) 
Tüskevar 
(3 .60 .6 . ) 
Felsöörs - Föszőlők alja 
2.19.15.-16.) 
Királyszent istván-Csatár i malom 
(2 .26 .4 . ) 
Veszprém-Vár, líjúsági park 
(2.51.1.) 
Felsöörs - Cser 
(2.19.9.) 
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(Fig. 8 continued) F ig . 8a key of s y m b o l s for c o l u m n s I I I — IV on F ig s 8 — 9 
C o l u m n I I I : ) . Szen tgá l t y p e (red) r ad io l a r i t e ; 2. reddish b r o w n rad io la r i t e ; 3. H á r s k ú t t y p e (brown) r ad io la r i t e ; 
4. Ű r k ú t - E p l é n y t y p e (yellow) rad io la r i t e ; 5. O the r colour v a r i a n t s cha rac t e r i s t i c of t h e B a k o n y rad io la r i t e s 
m a i n l y (orange, va r i co loured , porce lan i t e phase ) ; 6. S ü m e g silex; 7. Gerecse rad io la r i t e s 
C o l u m n I V : 1. r a w m a t e r i a l blocks, p recores a n d the i r f r a g m e n t s ; 2. cores, rore r e m n a n t s a n d f r a g m e n t s ; 3. 
f l akes a n d chips ; 4. b lades a n d b lanks ; 5. tools , r e t o u c h e d pieces 
On Figs 8—9, a n aster isk ( + ) d e n o t e s assemblages where d a t a acqu i s i t ion is c u r r e n t l y in progress 
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and compose, up to 20—30 percent of the assemblage, similarly to the Mecsek materials. This is 
not surprising, considering the geographical position of the site. It serves, however, to emphasize 
the mysterious poverty of the Bakony and, even more, the Mecsek Palaeolithic. 
No Palaeolithic activity identified by typological arguments has been indicated for the 
Tűzköveshegy of Szentgál as yet. Atypical implements made of local radiolarite have been recorded 
from one of the excavation trenches (Section 3.), under the Holocene layers and beneath a sterile 
layer of barren debris, which have been dated on pedological grounds to VV3 by P. Csorba.28 Simi-
larly from \V3 layers, 1). Bihari found flint artefacts in a sand quarry in the immediate vicinity of 
the other important lithic raw material source in the Bakony Mts., theTevel flint outcrop.29 
4.1.2. Mesolithic period 
One of the basic questions of prehistoric research in Veszprém county, especially the 
Southern Bakony and the Balaton Highlands concerns the Mesolithic. Since the monograph of 
Mészáros30 where, on the basis of typological arguments and a striking abundance of predominantly 
surface collected lithics, the author postulated the existence of a rich Mesolithic, archaeological 
research has treated the subject with a cautious rejection.31 
The complete revision of the prehistoric material of the Veszprém Bakonyi Museum seems 
to support this critical approach. Most of the rich and important lithic material collected by Mészá-
ros coincide on typological grounds with those dated by ceramics as Neolithic (especially, LBC and 
Lengyel), while some special bifacial tools seem definitely more recent. Within the several thousand 
lithics collected, there are some archaic forms as well. These are rather of Palaeolithic character, 
covered fairly often by a patina which is different from the general state of preservation. A small 
part of the Mészáros collection are reminiscent, typologically, of Epipaleolithic forms as well. This 
impression would coincide with the existence of rich and very early LBC on the Balaton Highlands, 
a region unusually rich in stone tools within Hungary. 
I t must be concluded that , so far, no documented Mesolithic assemblages have been found 
in Veszprém county. The assemblages formerly at t r ibuted to this period are, in most cases, prob-
ably of Neolithic origin. The basic raw material of these assemblages is Szentgál radiolarite as 
well as other raw material varieties from the Bakony Mts. 
4.1.3. Neolithic period 
Linearband Pottery Culture (LBC) 
There are 94 localities marked on the map, most of them surface collections. Fourteen major 
settlements may be found among them. The sites are apparently clustered in two blocks of settle-
ment, namely, along the Marcal river and in the Balaton-Highlands. Four groups can be separated 
within the former block, and within the latter, five. Fur ther on, there are some scattered sites in 
the northern part of the county. The formation of such small groups seems reasonable in the Balaton-
Highland where the articulation of the surface geographically motivates such a pattern. Thus, 
small basins within the mountain at tracted settlement groups. In case of the Marcal valley, how-
ever, there are no natural factors forcing such a settlement pattern. This observation is in accor-
dance with that of E. Lenneis,32 suggesting tha t the distribution area of the LBC was composed 
of small groujis of settlements with uninhabited areas lying in-between. 
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 1). BIHARI in press for Tapolcai Közlemények. 32 К. LENNEIS: Die Siedlungsvertei lung der Linear-
30
 MÉSZÁROS 1948. ' bandke ramik in Österreich. ArchA 66 (1982) 1. 
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The LBC of Veszprém county provided a basic amount of the lithics in our study. At the 
same time, this material makes up the hulk of the Holocene lithics published so far.3 3 I t should be 
noted, however, t h a t most of these lithic materials come from surface collections as well. The field 
surveys of Mészáros in the forties, conducted mainly in the Vázsony Basin yielded large lithic 
assemblages, especially from Vöröstó and Mencshely. The revision noted here and new excavations34 
demonstrate tha t the hulk of this material can he associated with the LBC. The considerable 
number of stone tools are the results of the activity of Dezső Laczkó and Gyula R h é a t the begin-
ning of the century, as well as topographical surveys. 
The lack of a documented local mesolithic here prevent us f rom outlining the beginning of 
the Neolithic in Veszprém county. This is all the more unfor tunate because this region might have 
played a key role in the formation of the L BC in general. According to Kalicz,35 one of the possible 
sceneries for this process lies in the area to the north of Lake Balaton. The list of the earliest LBC 
sites (Balatonszepezd (11), Révfülöp (64), Veszprém-Nádortelep (83) can be complemented by some 
minor ones possibly belonging to this horizon: Veszprém-Kórház (82), Felsőörs (23). Kádá r t a (34), 
Hidegkút (31). 
There are no lithic assemblages which can he at t r ibuted to, unambiguously and exclusive-
ly, to this earliest phase of the LBC. The most important lithic material of the period is un-
doubtedly that of Veszprém-Nádortelep, including, however, material from the classical LBC as 
well. This assemblage contains over 9 0 % Bakony radiolarites. It is interesting to note tha t the 
dominant type is the Hárskút brown variety, the source of which is relatively nearer to Veszprém. 
Following the earliest phase of LBC we find material f rom all the phases and groups 
recently described for the Transdanubian LBC,36 namely the Keszthely group, the Music-note 
style ceramics and the Zseliz (Zeliezovce) group. From the area of the Marcal river valley we have 
only s t ray finds since excavations have only been carried out at K ú p (37) by S. Mithay. In the 
Balaton Highlands, more material was accumulated mainly by Gy. Mészáros, while new rescue 
excavations were conducted at Mencshely (49) and a section of Kórház street in Veszprém. Most 
of the sites can he assigned to the Keszthely group, while at the same time, the 3 Music-note 
style ceramic group settlements and the 12 Zseliz group settlements identified on the basis of 
ceramic type cannot he regionally separated from the Keszthely group. 
In course of the excavations a t the Nemesvámos- Balácapuszta Roman villa, material be-
longing to the late period of the Zseliz culture was also found. The publication of lithics from this 
period, as previously mentioned, is in a fairly good s ta te ; Bácskay37 published the material of Zala-
vár, Keszthely and Szentgyörgy völgy, formerly belonging to the terri tory of Veszprém county, 
Mészáros38 published a good selection of his collection, and the most important materials assigned 
to this period according to the inventories of the Veszprém and P á p a Museums were surveyed, from 
a typological and raw material economical point of view for the symposium on Chipped Stone 
Industries of Early Farming Communities.39 The material published there can he complemented by 
the following: 
Among the old materials from the Vázsony Basin, the bulk of the lithics f rom Vöröstó and 
Mencshely can he assigned to this period. Furthermore those from Pécsely-Zádorvár and Barnag 
(formerly registered as Tót vázsony),40 all of them are selected .samples from large settlements. 
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Fig. 9. R a w material d is t r ibut ion of prehistoric sites in Hungary (apar t f rom Veszprém county) in respect of 
T r a n s d a n u b i a n radiolarites8 5 
Column I: chronological scheme I. T ransdanub ian LBC, Alföld LBC, Szakáihát cul ture, 2. Lengyel culture, 
Tisza cul ture , 3. Ba la ton-Las in ja culture, 4. Baden culture, 5. E a r l y Bronze Age, 6. Middle Bronze Age cultures, 
7. More recent assemblages 
General key to the bars : shor t bar : nr . of l i thics < 10, med ium ba r : nr . of l i thics between 11—50, long bar: 
> 50 
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(Fig У continued). Column I I : percentage of Transdanub ian radiolar i te within t he chipped stone assemblage 
Column I I I : percentage of T ransdanub ian radiolarite types (colour var ian ts ) within t h e Transdanubian radio-
lari tes of t h e assemblage 
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Since the last survey,41 important new assemblages have been found a t two localities, both of 
them known previously, K ú p and Mencshely. The lithic material from these documented excava-
tions, both yielding considerable numbers of stone tools as well, are par t ly in press, and partly 
under analysis. The comprehensive diagram (Fig. 8) contains the data f rom documented mate-
rials relevant to the general scope of this paper. 
The Mencshely material offered especially valuable evidence allowing an estimation of the 
potential role played by the Szentgál exploitation site. In our unselected documented material, 
the surprisingly high ratio of Szentgál flint, the presence and high number of decortication flakes 
made of porose mother-rock, 'porcelanite', and the high ratio and large dimensions of core prepara-
tion flakes speaks for direct contacts with the Tűzköveshegy outcrops. Probably it is not a mistake 
to suppose tha t , more-or-less, regular expeditions were made to the source region which has very 
good natural connections to the Vázsony Basin along a road existing today by the foot of the Kab-
hegy mountain. The raw material was transported in the form of unworked blocks which reflect 
high quality material, much better than those lying on the surface of the extraction site, which are 
cracked due to surface exposure to alternating climates. 
* 
In the immediate vicinity of the Tűzköveshegy at Szentgál. no LBC settlements can be 
found. The next neighbouring settlements to the source lay at a distance of some 30 kms, in the 
environs of Veszprém and the Balaton Highlands, respectively. Considering the habitation pattern 
of the LBC, no basic change can be expected in the site distribution because the Bakony was com-
pletely unfit for LBC settlements. In spite of the distance and the relatively intensive use of other, 
mainly local and inferior quality raw materials, the region of Tűzköveshegy played a dominant 
role in the raw material supply of the Balaton Highlands. Within the environs of Veszprém, the 
radiolarite types characteristic of Hárskút sources (lying nearer to these sites) played a more 
important role, while in the NW parts, Tevel f l int dominates. The red radiolarite of Szentgál is not 
absent from any significant material. 
Sopot culture 
During the course of the excavation a t the Roman villa at Balácapuszta, the prehistoric 
material found there contained, apart from the above-mentioned Late Zseliz material the, so far, 
unique for this county settlement of the Sopot culture. This site is marked on the maps among the 
Lengyel sites, since they are genetically related. On the excavated surface both periods of the 
culture were found, unfortunately disturbed by later buildings. In respect to this paper, special 
attention should be paid to the pit complex found in building I. room 4 of the Roman villa, because 
of the more than 600 stone artifacts found in it. The material has been published in detail.42 From 
the point of view of raw material composition, it is dominated by yellow, brownish and greenish 
radiolarites coloured by manganese minerals which come f rom other sources in the Bakony prob-
ably disturbed by modern manganese mining. Other varieties of radiolarite are also present, 
though in much smaller quantities. 
Lengyel culture 
Sixty-three sites are marked on the map. Their distribution broadly corresponds to, that 
of previous centers of occupation on the Marcal flood plain and in the Balaton Highlands, while 
no settlements can be found lying in other areas. An important difference between the settlement 
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structure of the LBC and the Lengyel culture lies in the fact t ha t settlements no longer cluster 
together but are more evenly spaced and, more important from the points of view of this study, 
the people of the Lengyel culture people did not avoid mountainous areas, particularly the envi-
rons of lithic raw material sources. These mountain regions appear to have been populated for the 
first time in the history of productive economies and were not inhabited following the Lengyel 
culture until the Middle Ages. Examining the location of the settlements on the geomorphological 
map, it can be seen that the mountain sites consistently lie on the edge of the foothills, tha t is, 
steep hillsides lined by woodlands even today. Slovakian research has demonstrated that the be-
ginnings of the Lengyel culture coincided with a period of climatic change when, following the 
'climate opt imum' of the Atlantic period, the climate became drier. In such circumstances, the 
compact brown soil present at higher elevations was more favourable for wheat production and 
therefore preferred by Lengyel people.13 Some students of the period suggest tha t agricultural 
production techniques altered making possible the cultivation of more compact soil types not 
loosened by waters and, thus, making possible the occupation of new areas. At the same time, the 
significance of woodlands obviously increased as demonstrated by an increasing proportion of 
wild animal bones found on the sites. According to Bökönyi,44 the Late Neolithic was a period of 
intensive secondary domestication. Unfortunately, the sites of Veszprém county have yielded very 
few animal bones although the fabulously rich Bakony forests, well known for being very rich in 
game probably served as a good basis for the communities settled there. 
From the special point of this paper, the most important feature of the Lengyel culture 
settlement pat tern of the area is tha t settlements seem to surround the Tűzköveshegy extraction 
site in a ring with a radius of cca. 10 kms. It has been noted, that the Tűzköveshegy was surrounded 
in Lengyel times by a more-or-less regular circle of 8 settlements, with the exception of the steep 
N F sides. The sites in this settlement chain are presented below, indicating the distance from the 
Tűzköveshegy at Szentgál: 
Szentgál-Tobán (48) 7 kms 
Se t t l ement located dur ing the field surveys by M R T with pieces of knot-decorated sherds, as well as a 
small number of s tone implements f r o m selected surface collection (VBM 55. 358. 1—2, 63. 274. 1). 
Márkó-Csapberek (30) 9 kms 
Topographica l survey and p r iva t e collection. The site current ly lies within the t e r r i t o ry of a mode rn 
mi l i ta ry camp. There are some a typica l s t r ay f inds s tored in t he VBM f r o m here. 
Bánd-Külsőbánd (13) 8 kms 
Topographical survey collection. Lengyel t ype sherds were found scat tered over a large area. The l i thic 
mate r ia l stored in t he VBM is possibly t he result of selective collection. 
Szentgál-Teleki dűlő (49) 6 kms 
Mater ia l collected by 1). Laezkó (VBM 55. 550. 14, 45) and during r ecen t field surveys (I. Szabó, Regenye 
& Biró 1 9 8 8 - 8 9 ) . 
This large se t t l ement is s i tua ted on the eas tern bank of the Cinca s t ream. A rich assemblage of La te 
Lengyel po t t e ry and a b u n d a n t s tone mate r ia l was collected f r o m here. 
Szentgál-Küzikút (50) 3 kms 
Collection by 1). Laezkó (VBM 55. 550, 55. 538 1 — 4), topographica l survey for M R T , field survey a n d 
excavat ion by Regenye and Biró 1985—1988, uninventor ized in VBM). 
This large se t t l ement lies on a s teep hillside. The site was considered to be t he mos t appropr ia te for 
excavat ion in respec t of the ext ract ion con tex t of t he Szentgál radiolarite sources. Three-hundred square me te r s 
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have been excavated to da t e . Pedologieal condi t ions were no t favourable to observa t ions : only t h e lower p a r t 
of some p i t s and crumbled p a r t s of bu rn t walls of a house were found . The very poor qual i ty sherds are yellow, 
yellow-grey, red and brown wi th no t race of pa in t ing . Plastic o rnamen ta t i on a n d forms da te t he se t t lement t o 
the late phase of the Lengyel culture. A piece of sherd with incised o rnamen ta t ion was found in one of t he pits. 
Such decorat ion may h a v e been in use by t h e end of Lengyel 11. Most of the bones were des t royed in the soil, 
bu t the l i thic mater ial is fa i r ly r ich. The ma te r i a l investigated for t he d iagram (Fig. 8) is composed of mater ia l 
coming f r o m the excavat ions only; much m o r e was collected on t h e surface. The p r imary fo rm of lithic imple-
ments found here is the microblade and re touched tools m a d e on microhlades, documented by m a n y cores as 
well.46 
Ajka-Pál major (1) 7 k m s 
Collection by S. Pa l ágy i and C's. G y u r m a n (VBM 81. 15 1—3) as well as recen t field survey (Gyurman — 
Regenye —Biró 1989, uninventor ized ma te r i a l in VBM) 
This is a large se t t l emen t on the f l a n k s of a steep hill wi th Late Lengyel mater ia l . The small number of 
stone tools coming f r o m previous collection were selected. This is valid for A jka -Feke tehegy as well. Recen t 
field survey resulted in a r ich assemblage of s tone tools and ceramics which corresponding fairly well to o ther 
sites of t h e La te Lengyel a round Tűzköveshegy. 
Aj ka-Feketehegy (2) 9 k m s 
This site is s o m e w h a t different f r o m t h e previous ones bo th in the c h a r a c t e r of the se t t l ement (spread 
over a re la t ively small area) a n d its mater ia l . This f ind assemblage contained a few a typical sherds, and essential 
differences were noted in t h e lithics as well. The raw mater ia l spec t r a is d i f ferent , with more local J 1 sponginites 
present here . There are some definitely a rcha ic types present a m o n g the a r t i f ac t s . This m a y also be a conse-
quence of t h e different r a w mater ia l as well, a l though implements typical of t h e La te Lengyel horizon were 
equally f o u n d . 
Városlöd-Ujmajor (55) 3 k m s 
N e w f ie ld s u r v e y b y RAINER a n d BÍRÓ, 1989. 
This is a large se t t l emen t on a s teep hillside, i t s ce ramics and lithics correspond to o the r sites in t he 
set t lement chain, and a re r i ch and varied. The li thic inventory is dominated by local radiolari tes and microblade 
based forms . 
The distances f rom the radiolarite source indicated here show t h a t these sites surrounded 
the sources in a tight circle. At the same time, it is clear that the sites are situated quite near to 
each other (4—8 kms). As all of the sites lie on good soil suitable for cultivation and our excava-
tions at Szentgál-Füzikút reflected a set t lement which is not different from other localities of the 
period in its character. These sites can be considered normal neolithic villages where the chief 
source of living was the traditional neolithic economy. In parallel, intensive connection to the 
radiolarite exploitation sites and a defini te specialization on tool production is obvious, both from 
the actual location of the sites and the quant i ty and composition of the lithic industry as well. 
People of the Lengyel Cult ure — probably a small group of them — certainly excercised some con-
trol over these sources. B y the end of the II . phase of the Lengyel culture at the earliest, new vil-
lages surrounded the Tűzköveshegy a t Szentgál in previously uninhabited areas. At tachment of 
the Lengyel culture to f l int mining is documented elsewhere as, for example, Vienna-Mauer or 
near the sources of Jurassic Craców Flint.4 7 I t is likely t h a t the most intensive exploitation period 
at Tűzköveshegy was in this period. 
The answer to why such a spectacular control over the sources was established just in this 
period can only be hypothesized. Probably, the significant economic changes occurring by the end 
of the Neolithic and the beginning of the Copper Age brought about the corresponding changes in 
economy, division of labour and social structure. 
Other Lengyel culture sites in Veszprém county are unfortunately very difficult to date 
exactly since most of them yielded only surface finds without observable painting decoration. Thus, 
a more exact dating was possible only for excavated sites. The early phase of the Lengyel culture 
is represented by the site a t Ajka-Csók u tca where details of a pit containing red painted pot tery 
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was excavated,48 as well as the site of Bakonyszűcs where a cultic find assemblage was found.49 
The fairly abundant lithic material of Ajka-Csók utca is nearer to, both typologically and in terms 
of the raw material spectra to Kúp and Baláca than to the Late Lengyel assemblages sorrounding 
Tűzköveshegy. 
There are no sites in Veszprém county which can be dated unambiguously to Lengyel 11. 
while Lengyel I I I is fairly common here. Other sites assigned to Lengyel I I I include Kúp,50 Veszp-
rémpinkóc (61), Veszprém-Felszabadulás ú t j a (58), Veszprém - Ny ú I kertek (59).51 In the materials 
f rom around Veszprém, the Hárskút varieties are more abundantly represented (not surprisingly) 
while in the Kúp assemblage, where separation of the Lengyel material was possible from the LBC 
lithics, the role of local Tevel flint appears to decline in comparison to that of the LBC material 
while radiolarite,ч (among them, Szentgál type) have a more important role. 
The extraordinary abundance of Lengyel 111 material in the Lengyel assemblages of the 
county is remarkable. It may be at tr ibuted to accidents of research history but, equally, it may 
be supposed tha t intensive fl int exploitation contributed to a kind of economic boom resulting in 
an increase in population and relative prosperity. 
4.1.4. Copper Age and more recent assemblages 
Balaton-Lasinja culture 
The discovery of the independent existence of the culture is bound to Veszprém County.52 
About 40 sites are known to exist, most of them near the Marcal river and its tributaries. Settle-
ments considered more significant are also found clustered here (Adorjánháza (1), Gógánfa (18). 
Kamond (21), Rigács (30). Only scattered finds are known in the Balaton Highlands. This distri-
bution does not necessarily indicate tha t the Balaton-Lasinja people settled in a manner comple-
mentary to tha t of the Lengyel people hut much rather reflects an insufficiency of research. 
On the basis of the material at our disposal, it was not always possible to separate the s.s. 
Balaton and the Furchenstich material. Most probably, the material from Balatonfűzfő (6), Bala-
tonkenese- Akara t tya (7), Berhida (8) and Veszprém-Nyúlkertek (37) belongs to the latter. I t is 
striking that these sites are clustered, as opposed to the Balaton sites, in the Western regions of the 
Balaton Highland. 
After the Middle Copper Age, even more scanty information on the lithic materials is 
available in general. This is especially t rue for the Balaton-Lasinja material where settlements 
with lithic material overlay former villages of the LBC. Thus the material cannot he unambi-
guously at t r ibuted to this horizon. 
More recent excavations were performed on one site only, i.e., Balatonakarattya-Debre-
ceni lejáró.53 (7), (material in VBM under inv. nr. 87. 135.1— 138.9). This rescue excavation affected 
a small surface only, but the evaluation of the material here is rendered more difficult by the fact 
t h a t Early Bronze Age material is mixed with tha t of the probably smaller Balaton settlements. 
Baden culture 
Ninety-three sites of this culture are known from the county. By the Late Copper Age, 
the former territory of the LBC again became populated, from the point of distribution and settle-
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ment density as well. The reason for the spread of the Baden people can he at tr ibuted to, according 
to Pavúk,54 climatic changes. I t may he added tha t the similarity of settlement patterns is rooted, 
partly, in the fact tha t both periods yielded many small settlements. 
Settlements of the Boleráz group are marked separately on the map, af ter Torma and 
MRT I —IV.35 Forty-one sites of the group are known from the county, about half of the total 
number of Baden culture sites. This fact is surprising because a much shorter period for the exis-
tence of the Boleráz phase can he postulated than for the remainder of the Baden culture. The areal 
distribution of Boleráz sites broadly agrees with those which were subsequently inhabited in the 
following period, i.e., there is no difference between the inhabited areas of the two periods. Fxea-
vation conducted over a major surface has not been carried out here. In spite of the richness of the 
county in terms of sites, Baden material has been brought to light here only as a by-product of 
the Roman period excavations at Felsőörs ((30) VBM. 82.7.1 —240).56 
Early Bronze Age 
Sites of this period (69) are demonstrated on the same map irrespective of cultural assign-
ment. Sites which can he more exactly determined on the basis of pottery are marked (Somogy vár, 
Zók and Kisapostag cultures). 
Early Bronze Age 
Sites of this period (69) are shown on the same map irrespective of cultural assignment. 
Sites which can be more exactly identified on the basis of ceramic type are marked (Somogyvár, 
Zók and Kisapostag cultures), but most of the surface collection material did not allow more than 
the registration of the presence of the EBA, in general. 
Sites of the Somogyvár culture comprise, without exception, stray find vessels. In the 
vicinity of the vessel published by Bona57 from Ajka (1), sherds of Makó type were also found. 
Apart from the small vessel from Veszprém-Vár, a bowl decorated with an interior ornament was 
found as well (excavation of Dax and Rainer, VBM uninventorized). 
No accurate da ta is available on the material from sites assigned to the Zók culture since 
they occur mainly as s tray finds in the settlements of other cultures. Major sites include Balaton-
kenese-Sirály Ktsz (10), Balatonkenese-Akarattya (11) and. possibly, Nagyvázsony-Baráti dűlő 
(37). At the former two sites, rescue excavations were carried out at site Balatonkenese-Sirály Ktsz 
(10), a pit of the Zók culture was found in 1987 (VBM uninventorized) hut unfortunately without 
stone tools. The other excavation yielded the above-mentioned mixed Copper Age- Early Bronze 
Age material. 
In practice there is no information on what sort of material is representative of the period 
between the end of the Baden culture and the beginnings of the Kisapostag culture in Veszprém 
county. Investigations concerning the southern parts of Transdanubia revealed that people of the 
Somogyvár-Vinkovci culture inhabited the area in the period between Vucedol С and Early Kis-
apostag cultures.58 Considering the fact t ha t Somogyvár and Zók finds are equally present in Vesz-
prém county it seems probable tha t the material culture of the period immediately preceding the 
Kisapostag culture is probably in agreement with tha t of the southern parts of Transdanubia. 
Lacking concrete data from excavations, however, the extent of similarity cannot be judged. 
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The end of the Early Bronze Age is undoubtedly represented by the Kisapostag culture in 
our county, encompassing both phases.59 In some cases, the Kisapostag assemblage was found 
over former Early Bronze Age settlements. There is no significant difference within the settlement 
patterns with the exception tha t on the northern side of the county, by the Marcal river, only 
settlements of the Kisapostag culture are found. 
The Incrusted Ware Culture 
Sixty-six sites are known from this period, almost as many as from the whole of the Early 
Bronze Age. With a few exceptions, the sites are situated to the east of the line between Vesz-
prém and Tihany, lying in a closed block along the floodplain of the stream Séd. As BANDI has 
demonstrated, this must be a defined tribal territory called by him group N/C.60The scanty number 
of sites in the northern region belong to group N/A, while the coastal sites along the NW shores of 
lake Balaton were assigned to group N/B. I t is striking that no such sites can he spotted along the 
Marcal river although significant traces from the previous Kisapostag culture may be found there. 
With the increase in the number of sites a fairly large number of cemeteries (20 cemeteries 
or graves) have been found. Formerly all the known sites were settlements. 
In respect of the beginning of the culture, opinions vary. B A N D I , disclaiming the inde-
pendent existence of the Kisapostag culture, called the late phase of the material described by 
Torma as Kisapostag, the Early Incrusted Ware.61 The map shown here is based on the concept of 
T O R M A who separated, as a transitional phase, the 3rd period of the Kisapostag culture.62 These 
are, in part, described by M. Csányi63 as Early Incrusted Ware sites, obvious antecedents of the 
culture. Bándi64 considered this region as one of the possible centres of the formation of the Incrust-
ed Ware Culture. 
Periodization of the Incrusted Ware material has not yet been satisfactorily resolved. The 
periodization of Bona based on the cemetery of Királyszentistván65 is not applicable to the material 
of the site at Veszprém-Vár.66 
From the Copper Age, chipped stone tools occur rarely, in spite of the fact that they 
probably still played an important role as everyday working implements. The lack of stone tools 
may he attr ibuted to, reasons of research history and collecting techniques. With special regard 
to the poor state of research concerning post-neolithic stone artifacts all (unfortunately, very few) 
characteristic forms coming unambiguously from Copper Age — Bronze Age assemblages are pre-
sented here (Fig. 10). 
4.2. Distribution of Transdanubian Radiolarites in Hungary in the light of present 
data 
In contrast to the lithic assemblages of Veszprém county where all available lithics have 
been systematically examined, the basis for the investigation of wider distributions cannot include 
a complete survey of all available material. The da ta at our disposal are more-or-less random in 
time and space and reflect only the present s tate of research. Apart from the sporadic character of 
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Fig . 10. Copper Age and more r ecen t chipped s tone tools 
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the sample, certain thematical biases also distort the picture. Thus, Linearband pottery culture and 
Late Neolithic assemblages were more in the focus of interest. Spatial authenticity in these studies 
is mainly based on the examination of topographical materials and the survey of some county 
museums. A systematical survey of Palaeolithic and very recent lithic assemblages, however, may 
essentially modify this picture. As opposed to the material examined from Veszprém county, most 
of the material presented here come from modern, documented excavations with adequately dated 
assemblages where the archaeologist aimed at a complete collection of lithics as well.67 
In the absence of an up-to-date revision, for the most of the Palaeolithic assemblages we 
had to be content with a simple registration of the presence of radiolarites.68 From some sites, it 
was possible to study the raw material distribution using our categories on a significant sample of 
flakes.66 The lithic assemblages surveyed are analysed here only in respect of Transdanubian radio-
larites, in order to study the distribution, supply zone, and possible interaction of these rocks. 
Special attention was {»aid to cases where the Transdanubian radiolarite passed major natural 
boundaries (in the first place, the Danube river) or cultural borders established on the basis of 
other archaeological arguments, mainly ceramic typology. 
Previous papers have already dealt with the distribution of radiolarites on spot-maps or in 
percentages in the broad categories within large assemblages.70 In this study, the relevant da ta are 
presented according to the fine categories used on the Veszprém material ( Fig. 8), adapting to 
the broad chronological scheme used there as well. All assemblages known so far were considered 
where Transdanubian radiolarites occurred in a datable context. Large assemblages (with more 
than 50 items) were considered, in order to clarify the boundaries of radiolarite distribution, even 
if their lithic assemblage contained no radiolarite, for constructing the isoscale distribution map 
(Fig. 11). 
4.2.1. Palaeolithic and Early Neolithic 
As has been previously mentioned, no documeted material reliably dated to this period 
from Veszprém county is available. This broad period of time, in general, has not been studied using 
the system adopted here. The presence of Transdanubian radiolarites can be observed on most 
sites lying West of the Danube. At Vértesszőlős and Tata, the presence of available local radiolarite 
was possibly one of the important factors attracting settlement there. On the intensively investi-
gated sites of the Bükk and the Tokaj region, there is no known occurrence of Transdanubian 
radiolarites. The radiolarites described from these sites come mostly from Slovakia (Hornad pebbles) 
and inferior quality Bükk radiolarites. The only site where Transdanubian radiolarite to the Fast 
of the present line of the Danube river was found is Madaras, dominated by Mecsek radiolarite and 
containing up to 5% of Transdanubian Middle Jurassic radiolarite as well.71 
In the Hungarian epipalaeolithic and mesolithic materials, the presence of Transdanubian 
radiolarites could be observed at Koroncó and Szekszárd (material in the HNM), although sys-
tematic studies on their raw material spectrum are lacking as yet. 
Relatively few lithic assemblages are known from the territory of the Körös culture.72The 
material of Méhtelek is outstanding in respect of quantity.7 3 Though we made no detailed investiga-
tion on the material, as far as can be judged the site (lying very far from the Bakony sources) 
87
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Fig. 11. An isoseale model on t h e d is t r ibut ion of T ransdanub ian radiolar i tes 
K e y of symbols: 1. Border of Hunga ry , 2. Ratio of t r ansdanub ian radiolar i te in the assemblages — compu te r 
genera ted isoscale l ines by 5% each, 3. Dist r ibut ion of t r ansdanub ian radiolar i te; over 80% (dominant) , over 
5 5 % (typical) ove r 30% ( f requent ) ; over 5 % (present) under 5 % (rare). Percen tages are indicated 
by n u m b e r s 
contained no Transdanubian radiolarites. Also, no radiolarite was found in the assemblage of 
Kőtelek-Huszársarok,74 which was composed entir ely of obsidian. Lacking positive and certain da t a 
on the occurrence of Transdanubian radiolarite in the Alföld (Great Hungarian Plain). I t may be 
important to mention that in the rich mixed material of Dévaványa stored in Oxford, it was pos-
sible to find quite a significant quant i ty of this material in the custody of A. Sherratt.75 In the 
Starcevo material f rom this period no lithic assemblages are available from Hungary. In the lithic 
f ind material of Yugoslavian sites, however, Kaczanowska76 has described red radiolarites which 
m a y correspond to our material. In fact, the occurrence of red radiolarites in the Earliest phase of 
the LBC close to t he Yugoslavian sites makes it highly probable. 
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4.2.2. LBC and its neighbours 
The first period which witnesses an intensive settlement in Veszprém county, in the relative 
vicinity of the radiolarite sources, is the period of the LBC (Fig. 2.) and within this horizon, the 
Earliest LBC separated in Hungary hy Kalicz.77 Excavations of the past few years at the site of 
Budapest-Aranyhegy have yielded important results concerning this period.78 
Among the older assemblages, the excavations of E. Jerem yielded a small, but very im-
portant, assemblage from our point of view.79 On the site Szentlőrinc, lying in the vicinity of the 
Mecsek radiolarite sources, about half of the assemblage is made up of Szentgál f l int ! In connection 
with Szentlőrinc, the presence of obsidian should also be mentioned here. Obsidian is present on 
other sites of the period in Transdanubia as well (Budapest-Arany hegy). Obsidian is not found at 
such a distance from the source again until the Lengyel culture. Middle Jurassic Transdanubian 
radiolarites can be found on all of the significant lithic assemblages dated to LBC and Zseliz 
cultures, especially the colour varieties typical of the Bakony Mountains. The chronological ho-
rizon corresponding to the East of the Danube river comprise some sites which belong culturally 
to these complexes (Transdanubian Linearband Pottery Culture, Zseliz Culture). They have yielded 
tools made of radiolarite as a characteristic, sometimes dominant raw material. Sites in the vicinity 
of the North Hungarian Mid Mountains, have lithic assemblages made from various competing 
raw materials. Here, the ratio of Transdanubian radiolarites is essentially smaller while they are 
dominant in assemblages from the western part of the central region of the Great H ungarian Piain 
(Kiskunság). Here the difference between Middle Neolithic assemblages and the material of Kuna-
dacs andKunpeszér with uncertain dating (epipaleolithic ? early bronze age ?) is really quite striking. 
Within the materials from the Middle Neolithic sites, the lithic assemblages of the AVK 
(Alföld Linearband Pottery Culture) occasionally contain some Transdanubian radiolarite, some-
times from fairly far away the source region (e.g., Gerla-Kászmán). Seemingly, the regular raw 
material supply to these regions was based mainly on raw materials from the Northern Mid-
Mountains. Some isolated finds, however, came from quite long distances f rom the sources, even 
from outside the present borders of Hungary.80 No Transdanubian radiolarites have so far been 
found on sites associated with the Tiszadob and Bükk cultures. This absence can he explained, 
apar t from the considerable distances involved, by the abundance of good quality local lithic 
materials. 
4.2.3. The Lengyel culture and its neighbours 
All of our efforts to relate the Transdanubian material with other parts of Hungary appear 
inappropriate because the pace of evolution is different for the two basic regions. This difference 
can be most keenly felt for the Late Neolithic, which should be extended — due to the situation 
in Veszprém county — into the Early Copper Age. Also, the earlier part of the Late Neolithic 
(Sopot) should be considered here. By the Sopot culture and the earliest Lengyel (Becsehely, Sé) 
a significant number of lithics are known containing essential proportion of Transdanubian radiola-
rites. Both of these sites lie at the national borders, so we must suppose t h a t the supply zone 
extended far over the territory of present Hungary. The possible existence of interacting sources 
located to the West , or Southwest cannot, as yet, be excluded. In the classical (1) phase of the 
Lengyel culture most of the evidence came from localities with abundant competing types of raw 
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material (Mecsek Mts. and Northern Mid-Mountains). In spite of that, over all the territory of the 
Lengyel culture, it is, at least, possible to document the presence of radiolarites. The specimens of 
Transdanubian radiolarite from the sites in Tolna-Baranya show a fairly high degree of processing. 
They may be interpreted as reflecting an inter-group exchange within the broader cultural 
unit of the Lengyel culture. From this point of view, the relatively small assemblage of Szakály 
appears very important, dominated as it is by, in almost equal ratio, Mecsek and Bakony radiola-
rites, respectively. Large and rich sites such as Aszód and Csabdi thus functioned, given the evidence 
of lithic material, as trade centers. The same can probably be supposed about Svodin, the lithic 
assemblage of which displays many resemblances to these latter sites. Other sites of the Late 
Neolithic outside Hungary also contain Transdanubian radiolarites, such as Tesetice-Kyjovice and 
Sered-Macanskie Vrohy.81 This is a very powerful argument for contacts with Transdanubia, keep-
ing an eye on the fact that the Slovakian radiolarite, Moravian hornstones and Polish raw materials 
meant very strong competitive solutions in raw material supply in Central and Western Slovakia 
as well as Moravia. 
For Late Neolithic assemblages outside the Lengyel territory (primarily, Szakáihát and 
Tisza sites), radiolarites advance spectacularly as far as the Tisza region and even further (Szolnok-
Tűzköves, Szegvár-Tűzköves, Öcsöd, Battonya etc.) The intrusion of the radiolarite to regions for-
merly dominated by limnoquartzite and obsidian probably reflects the situation after the termina-
tion of the Bükk culture. Another phenomenon fitting this picture is the advance of Lengyel 
people towards the northeast, which is apparent from the results of the latest research.82 This 
striking advance of Transdanubian (mainly, Bakony) radiolarites took place, as far as may be seen, 
at a time contemporary with the first phase of the Lengyel culture. Our data on the Szentgál 
outcrops, however, speak for a more intensive use of the sources by the I I I . phase of the Lengyel 
culture, which is generally considered parallel with the Ear ly Copper Age. The material surveyed 
from this period on the Great Hungarian plain reflects, however, a north-eastern influence rather 
than Transdanubian connections. This contradiction awaits further research. 
4.2.4. The Copper Age and more recent materials 
Unfortunately, knowledge about more recent lithic materials is quite deficient as yet. On 
Transdanubian sites, it has been observed that the dominant role of Transdanubian radiolarites is 
still maintained. In this analysis, assemblages such as Nagykanizsa and Zalavár, where document ex 
cavations exposing large surfaces were carried out, are of special value. To the east of the Danube 
river, North-Eastern and Northern materials dominate. The difference between assemblages on 
both side of the Danube is adequately demonstrated by the Baden assemblages from Budapest as 
well. The occurrence of radiolarite in sporadic late assemblages like Hahót and Sopron-Krautacker83 
indicates tha t the use of Transdanubian radiolarites did not end with the arbitrary limits of our 
survey. 
4.3. Distribution of the Transdanubian radiolarite — an isoscale representation 
(Fig. 11) 
On the basis of the percentage da ta concerning the role of Transdanubian radiolarites 
within the chipped stone assemblages, an estimation of probable percentages was made in the form 
of an isoscale map, produced by the statistical method published and used by A. Zimmermann.84 
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This map contains expected percentages at any given point in Hungary. For the grid system serv-
ing as a basis for this work, we must thank P. Biró who developed the software for the Ministry of 
Environment Protection. For the isoscale map all percentages calculated were used. All chronologi-
cal horizons were lumped together as well as all raw material type varieties within the Transdanu-
bian radiolarites, in the same way as presented on Figs 8 — 9. These were joined with material 
from large assemblages yielding no Transdanubian radiolarites. 
I t is clear from the map tha t the absolute dominance of Middle Jurassic radiolarites agrees 
well with the area and vicinity of the sources. The Northern par t of Transdanubia appears to be 
above the isoterm 50%. The valley of the Danube is visible on the diagram as a natural boundary, 
though distribution surpassed the line of the river, mainly at the level of Dunaföldvár-Fajsz and 
extends toward the Middle and Lower course of the Tisza river. Competitive raw material source 
regions can be clearly identified as well, so that , the Mecsek and the North Hungarian Mid-Moun-
tains stand out as negative anomalies. 
5 . C O N C L U S I O N S 
In this paper we have tried to present the geological-petrological character of Transdanu-
bian radiolarites, its macroscopically separable types and their distribution on archaeological sites 
in their immediate and wider environment. Apart from the actual percentages, technological-
typological data and the ratio of different types within the radiolarites was also considered. The 
da ta obtained permit various conclusions to be drawn at the local, regional and long distance levels. 
5.1. The local level 
Concrete examinations were undertaken, primarily, on the immediate surroundings of the 
outcrop, within a day's walk from the site. I t seems certain that , a t least in the Neolithic, inhabi-
tants of the region had a primary and, possibly, exclusive access to the sources for the exploitation 
of lithic raw material deposits on their territory. The concentration of settlements in the vicinity 
of the source in the Late Neolithic is obviously in accord with this, whether it is related to defence, 
protection, immediate access or anything else. The connection of densely inhabited areas around 
the source and stone exploitation and processing is further indicated by the numerous lithic assem-
blages indicating intensive production of stone tools. This period coincides with — though certainly 
with some temporal shifts — the most extensive use and possibly the largest extent of radiolarite 
distribution in the Carpathian Basin. 
5.2. Regional level 
Systematic collection of da ta was carried out in the terri tory of Veszprém county, the 
state of research in this area strongly influencing the results because of both its positive 
and negative features (i.e., intensive and systematical field surveys vs. large surface excavations 
and some 'blank spots' in research history). Data from outside the boundaries of the county 
are random and casual, even for Transdanubia. According to present data, radiolarite from the 
Transdanubian Mid-Mountains basically supplied most of the Transdanubian regions with chipped 
stone raw material. I t may be considered dominant in the Northern part of Transdanubia. On the 
sites of the Bakony (and Veszprém county, in general), essential and competing lithic raw mate-
rials are the local Lower Jurassic spongiolite and Upper Cretaceous Tevel flint, the solitary outcrop 
of which is in the N W part of the county. These local raw materials can comprise quite a significant 
par t of the stone tool kit (e.g., K ú p or Vöröstó). The former raw material does not occur outside 
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the county (at least, given the data available at present), but Tevel flint played a considerable part 
at a certain period in long distance raw material supply (LBC-Early Lengyel assemblages). Long 
distance import materials (obsidian, Northern flint varieties and limnoquartzite) are very rare in 
the territory of Veszprém county. 
In the raw material supply of the Kisalföld and the regions lying to the SW of Lake Bala-
ton, radiolarites from the Transdanubian Mid-Mountains are present in dominating quantities. 
Further from the raw material sources, first , sporadical occurrences of different raw materials can 
be observed, (in Hungarian territory, mainly that of the North Hungarian Mid-Mountain Range 
and the Mecsek) which also have at least regional significance and which grow more and more 
significant closer to the source regions. Between the supply zones dominated by certain raw mate-
rials, zones of interaction can be observed such as in the valley of the Danube river and in the 
Somogy-Tolna hills. Towards the West and the Southwest, the borders of the radiolarite supply 
zone surpasses the present political boundary of Hungary. At the same time, the Vienna-Mauer 
source and exploitation site must not be forgotten. Its separation is not yet solved and the so far 
unexplored Yugoslavian territories may yield surprising data. 
Concerning the raw material type and technological type distribution at the sites it is 
worth mentioning tha t among the colour varieties, Szentgál type and related colour variations 
were preferentially selected as well as the yellow Urkút-Eplény type, with a somewhat comple-
mentary character. Less pret ty and probably mechanically inferior varieties seldom occur far from 
their sources. The same tendency can be observed concerning the degree of processing as well. 
This trend is most spectacular at the Lengyel assemblages of the Mecsek Mts., where Transdanubian 
radiolarite was recovered mainly in the form of blades and retouched tools. At the same time, the 
raw material was obviously transported to some sites in the Tisza region in the form of unprocessed 
raw material blocks or nodules as reflected by decortication flakes and a fairly large number of 
flakes and debris. 
The boundaries of the region supplied chiefly with radiolarite are, of course, not permanent. 
This is especially valid for regions where no local sources of raw material is available. The supply 
zone is not necessarily coincident with the border of the technocomplex separated on typological 
grounds or other elements of the subsistence system, though in some periods (Transdanubian 
LBC), considerable agreement of the supply zone and the technocomplex boundaries can be ob-
served. Isoscale distribution maps from all periods would reflect these changes better. The data at 
our disposal, however, favoured a more comprehensive representation / Fig. 11). 
5.3. The long distance level 
Distribution of long distance raw materials is the traditional field of provenance studies 
Under 'long distance raw materials' certain popular raw material varieties can be considered which 
may be found fairly far from the original source, intruding into the supply zone of other raw ma-
terials and sometimes surpassing several cultural and geographical boundaries. Typically (though 
not necessarily) they occur in small quantities and they may be considered as high prestige goods. 
They are undoubtedly valuable indicators of regional contacts, similar to other import finds like 
marine shells or characteristic import pottery. On the other hand, their historical value, in our 
opinion, is often questionable, in part, because the danger of confusion with material from other 
sources is higher at a great distance from the source. Also, the mechanism of the spread of such 
pieces is probably different from tha t of direct transport, and most likely, includes several steps 
and the contribution of a number of middlemen. Transdanubian radiolarites, especially the most 
favoured colour varieties may fairly often be found far from the source region. The radius of maxi-
ma] distribution can be estimated, given the present data, at some 400 kms. 
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1. List of sites f r o m the LBC period in Veszprém c o u n t y 
(Fig. 2) 
1. A d o r j á n h á z a (3.1.3.5.6.) 
2. Alsóörs-Nemesség erdeje (2.1.5.) 
3. Bakonygyiró t -Felsőgyőr i föld (4.3.3.) 
4. Bakonyság-Oregi r tás (4.9.5.) 
5. Ba la tonaka i i -Ságpusz ta (2.3.2.) 
6. Ba la toneder ics (1.5.3.) 
7. Ba la tonfüred-S iske (2.6.6.) 
8. Ba la tonfűzfő-Sza lmássy telep (2.7.8.) 
9. Ba l a tonkenese -Aka ra t t ya II. (2.8.12.) 
Ю. Ba la tonkenese-Sándorhegy (2.8.17.) 
11. Bala tonszepezd (1.9.8 ) 
12. Bala tonszőlős-Evetesvölgyi Séd (2.9.9.) 
13. B a r n a g - R e m e t e k e r t (2.12.10.) 
14. Csajág-Röcsöge (2.15.7.) 
15. Csik v á n d - Csillagtag (4.21.3.) 
16. Cs ikvánd-Ka lmár t ag (4.21.6.) 
17. Csögle ( 3 . 1 1 . 3 - 4 . ) 
18. D a b r o n c (3.12.2.4.6.) 
19. Egyházaskesző-Molnár sziget (4.26.5.) 
20. Egyházaskesző -Kurcan t (4.26.6.) 
21. E g y h á z a s k e s z ő - H a j m á s (4.26.4.) 
22. Felsőörs-Ányosháza (2.19.6.) 
23. Felsőörs-Tsz m a j o r (2.19.12.) 
24. Gógánfa (3.17.1.) 
25. Gógánfa (3.17.9—11.) 
26. Gógánfa (3.17.6.) 
27. Gy u l a f i r á tó t - Pogány telek (2.20.6.) 
28. Gyulaf i rá tó t -Tsz m a j o r (2.20.7.8.) 
29. Gyu la f i r á tó t (2.20.) 
30. Hidegkút-Vörösföldek (2.24.6.) 
31. Hidegkút -Linzacker ( 2 . 2 4 . 7 - 8 . ) 
32. Iszkáz (3.22.2.3.4.6.) 
33. K a m o n d (3.23.7.10.) 
34. K á d á r t a - L á n e i dűlő (2.25.7.) 
35. K e r t a (3.26.4.) 
36. Kiscsősz (3.28.7.) 
37. K ú p - E g y e s (4.39.) 
38. K ü l s ő v a t - D e r m a 111. (4.40.4.) 
39. Kü l sőva t -Gány i t ó (4.40.10.) 
40. Kü l sőva t -Bánha lmi ÁG (4.40.13.) 
41. Külsőva t -Be l sőbánd II. (4.40.15.) 
42. Küngös-Mocsolya (2.28.5.) 
43. Leseneefalu (1.26.2.) 
44. L i t é r -Kéktó i dűlő (2.29.4.) 
45. Lovas -Ki rá lykú t 1. (2.30.8.) 
46. Marcal tő-Gerencei dűlő (4.47.7.10.13.) 
47. Megyer (3.36.1.) 
48. Megyer (3.36.2.) 
49. Mencshely-Murvagödrök (2.32.4.) 
50. Monoszló (1.31.2.) 
51. Nagya lásony (3.38.5.) 
52. Nagyvázsony-Bará t i dűlő (2.33.12.) 
53. Nagyvázsony-Szérűsker t i dűlő (2.33.22.) 
54. Nemesgörzsöny-Szélmezői dűlő (4.55.11.) 
55. Nemesszalók-Országút i dűlő (4.56.6.) 
56. Nemesvámos-Ba láca pusz t a (2.34.14.) 
57. Nemesvámos (2.34.) 
58. Örvényes-Kukor icafö ld (2.35.3.) 
59. Ősi-Buhinvölgy I I . (2.36.11.) 
60. Ősi-Zsigmond pusz ta I. (2.36.12.) 
60.a. Ősi-Szilashát (2.36.13.) 
61. Papkeszi -Malom (2.39.3.) 
61.a. Pápa teszér -Kiserdő 
62. Pécse ly-Zádorvár (2.40.3.) 
63. Pécse ly -Homokbánya (2 .40 .6 -7 . ) 
64. R é v f ü l ö p (1.38.1.) 
65. R igács (3.49.2.) 
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66. Sóly-Rétmelléki d ű l ő (2.42.4.) 
67. Somlószőlős (3.51.7.) 
68. Somlóvásárhely (3.52.18.) 
69. Sümeg-Mogyorósdomb (3.54.27.) 
70. Szent imrefalva (3.58.4.) 
71. Szen t j akabfa (1.45.3.) 
72. Szen tk i r á lyszabad ja -Romkút (2.44.5.) 
73. Takácsi -Pere (4.72.5.) 
74. Tal iándörögd (1.48.1.) 
75. T i h a n y (2.45.) 
76. Tótvázsony-Viztekerüle t (2.46.9.) 
77. Várpa lo t a -Hangyá los (2.49.37.) 
78. Vaszar-Tórét (4.'78.4.) 
79. Vászoly-Ker teka l ja (2.50.1.) 
80. Vászoly-Temető (2.50.3.) 
81. Veszprém-Vár (2.51.1.) 
82. Veszprém-Kórház (2.51.41.) 
83. Veszprém-Nándor- te lep (2.51.52.) 
84. Veszprém-Nyúlker tek (2.51.60.) 
85. Veszprém-Sashegy I I . (2.51.63.) 
86. Veszprém-Sashegy I. (2.51.62.) 
87. Veszprém-Somos I I . (2.51.69.) 
88. Veszprém-.]utas-1 )iós dűlő (2.51.83.) 
89. Veszprémpinkóc (3.62.1.) 
90. Vi lonya-Temetőfölde (2.53.4.) 
91. Vörös tó-Ragonya (2.55.6.) 
92. Zalagyömörő (3.67.1.) 
93. Z á n k a (1.60 7, 10.) 
2. List of sites f r o m the Lengyel period in Veszprém county 
(Fig. 3) 
1. Ájka-1 'á l ma jo r (3.2.) 
2. A jka -Feke tehegy (3.2.) 
3. Ajka-Csók u. (3.2.) 
4. B a k o n y n á n a - I r t á s f ö l d (4.6.2.) 
5. Bakonyszen t iván-Al lomás dűlő (4.10.5.) 
6. Bakonyszücs-Bel te rü le t (4.13.1.) 
7. Bala tonakai i -Horogvölgyi a g y a g b á n y a (2.3.6.) 
8. Ba la tonfűzfő (2.7.9.) 
9. Bala tonkenese-Alte lek (2.8.6.) 
10. Bala tonkenese-Sándorhegy (2.8.17.) 
11. Balatonszepezd (1.9.8.) 
12. Barnag-Szélsőföldek (2.12.7.) 
13. Bánd-Külsőbánd és Sédre dűlő (2.13.1.7.) 
14. Berhida-Szőlőkal ja és Hegedüsföldek (2.14.16.17.) 
15. Berhida-Szennyeshegy (2.14.22.) 
16. Csögle (3.11.3.) 
17. Felsőörs-Tsz m a j o r (2.19.12.) 
18. Hegymagas (1.16.3.4.) 
19. Hidegkú t -Középdű lő , Linzacker (2.24.7.8.) 
20. Jásd-Koszovár (4.35.6.) 
21. J á sd -Újbá r sonybe rek II (4.35.8.) 
22. K á p t a l a n f a (3.25.2.) 
23. Kiscsősz (3.28.7.) 
24. K ú p - E g y e s (4.39.) 
25. Külsőva t -Derma I I . (4.40.3.) 
26. Külsővat -Gányi t ó (4.40.10.) 
27. Küngös-Mocsolya (2.28.5.) 
28. Li tér -Disznódomb (2.29.3.) 
29. Magyargencs-Cövekháza (4.44.13.) 
30. Márkó-Csapberek (2.31.2.) 
31. Monoszló (1.31.6.) 
32. Nagyvázsony-Szérűsker t i dűlő (2.33.22.) 
33. Nagyvázsony-Csepely (2.33.26.) 
34. Nagyvázsony-Kas t é lyke r t (2.33.33.) 
35. Nemesgörzsöny-Kanál i s ra dűlő (4.55.4.) 
36. N e m e s v á m o s - N a g y k ú t (2.34.13.) 
37. Papkesz i -Kalaposvár te tő tő l Ny-ra (2.39.12.) 
38. I 'ápateszér-Szerecseni dűlő (4.65.3.) 
38a. Pápateszér-Tsz 
38b. Pápa teszér -Kise rdő 
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39. Péesely-Vekenye (2.40.12.) 
40. Pécsely-Kispécselypuszta (2.40.13.) 
41. Porva-Győr i út i ré tek (4.67.3.) 
42. Porva-Felsőerdő (4.67.5.) 
43. Pula-Öcsi bekötőút (2.41.2.) 
44. Románd-Országú t i dű lő (4.68.7.) 
45. R o m á n d - R o m á n d i m a j o r II. (4.68.9.) 
46. Románd-Erdőfö ldek I . (4.68.10.) 
47. Sóly-Rétmelléki dűlő (2.42.4.) 
48. Szentgál-Tobán (2.43.2.) 
49. Szentgál-Teleki dűlő (2.43.7.) 
50. Szentgál-Füzi-kút (2.43.8.) 
51. Szen t j akab fa (1.45.1.) 
52. Szentki rá lyszabadja-Kis te lek I. (2.44.10.) 
53. Tés-Kis tés I. (4.74.2.) 
54. Ugod-Mákföld (4.75.6.) 
55. Város lőd-Újmajor (2.48.) 
56. Vászoly (2.50.1.) 
57. Veszprém-Vár (2.51.1.) 
58. Veszprém-Újte lep (Felszabadulás u., P e t ő f i u., Madách u.) (2.51.22.23.) 
59. Veszprém-Nyúlker tek (2.51.60.) 
60. Veszprémfajsz-Puszta i földek (2.52.7.) 
61. Veszprémpinkóc (3.62.1.) 
62. Za laha láp (1.56.1.) 
63. Zalaszegvár (3.69.2.) 
Sopot ku l t ú r a 
64. Nemesvámos-Baláea (2.34.14.) 
3. List of sites f r o m t h e Bala ton-Lasinja period in Veszprém county 
(Fig. 4) 
1. Ador j ánháza -Kend ta ró i dűlő (3.1.3.) 
2. Ador j ánháza -Uras dű lő (3.1.10.) 
3. Ador jánháza-Várhe lyek (3.1.19.) 
4. A j k a (3.2.7.) 
5. Bala toneder ics (1.5.1.) 
6. Ba la tonfűzfő-Üte lágazás (2.7.5.) 
7. Ba la tonkenese -Akara t tya (2.8.11.12.) 
8. Berh ida (2.14.26.) 
9. Borszörcsök (3.9.7.) 
10. Csopak-Kövesdi t e m p l o m r o m (2.17.3. 
11. Csögle (3.11.3.4.) 
12. D a b r o n c (3.12.2.) 
13. Devecser (3.14.11.) 
14. Devecser (3.14.18.) 
15. Gógánfa (3.17.1.) 
16. Gógánfa (2.17.4.) 
17. Gógánfa (3.17.7.) 
18. Gógánfa (3.17.8.) 
19. Hidegkút -Középdűlő , Linzacker (2.24.7.8.) 
20. Iszkáz (3.22.4.) 
21. K a m o n d (3.23.1.) 
22. K a m o n d (3.23.2.) 
23. K a m o n d (3.23.7.) 
24. K a m o n d (3.23.10.) 
25. Két tornyúlak-Legelő (4.38.3.) 
26. Kisszőlős (3.32.2.) 
27. Külsővat -Belsőbánd (4.40.15.) 
28. Monoszló (1.31.2.) 
29. Ó b u d a v á r (1.35.1.) 
30. Rigács (1.49.1.2.) 
31. Rigács (1.49.3.) 
32. Somlójenő (3.50.4.) 
33. Somlóvecse (3.53.2.) 
34. Szent imrefa lva (3.58.4.) 
35. T i h a n y - R é v (2.45.16.) 
36. Tüskevá r (3.60.9.) 
37. Veszprém-Nyúlker tek (2.51.60.) 
38. Veszprémpinkóc (3.62.1.) 
39. Zalagalsa (3.66.4.) 
40. Zalameggyes (3.68.3.) 
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4. List of sitos f r o m the Baden period f rom Veszprém county 
(Fig. 5) 
1. Ador j ánháza (3.1.5.6.) 
2. Ador j ánháza (3.1.2.) 
3. Aszófő-Diósi ré t tő l Ny- ra (2.2.5.) 
4. Bakonygyi ró t -Hegyföld i dűlő (4.3.2.) 
5. B a k o n y t a m á s i - H a t h a l o m III . (4.14.5.) 
6. B a l a t o n a l m á d i - B u d a t a v a (2.4.8.) 
7. Balatonederics (1.5.1.) 
8. Ba la tonfűzfő-Mámai hegy (2.7.4.) 
9. Ba la tonfűzfő (2.7.9.) 
10. Balatonkenese-Altelek (2.8.6.) 
11. Bala tonkenese-Márkó hegy (2.8.8.) 
12. Balatonkenese-A k a r a t t y a , a lagút (2.8.11.) 
13. Bala tonrendes (1.8.1.) 
14. Ba la tonrendes -Abrahámhegy (1.8.2.5.) 
15. Balatonszepezd (1.9.3.) 
16. Balatonszepezd (1.9.7.) 
17. Barnag-Hosszúföldek (2.12.5.) 
18. Berh ida-Rét fe le t t i dű lő (2.14.6.) 
19. Berhida-Kiskovácsi szőlők (2.14.10.) 
20. Berhida-Szennyeshegy (2.14.22.) 
21. Berh ida (2.14.24.) 
22. Cs ikvánd-Temetőa l ja (4.21.5.) 
23. Csögle (3.11.2.) 
24. Csögle (3.11.3.4.) 
25. Csögle (3.11.5.) 
26. Dörgiese-Kútfői d ű l ő (2.18.6.) 
27. Egyházaskesző-Molnársziget (4.26.5.) 
28. Egyházaskesző -Kurcan t (4.26.6.) 
29. Felsőörs-Vakola dű lő (2.19.5.) 
30. Felsőörs-Főszőlők (2.19.15.16.) 
31. Gógánfa (3.17.5.) 
32. Gógánfa (3.17.11.) 
33. Hajmáskér-TJj te lep (2.21.10.) 
34. H idegkú t -E re sz tvény (2.24.3.) 
35. Hidegkút -Középdűlő , Linzacker (2.24.7.8.) 
36. K á d á r t a - L á n c i dű lő (2.25.7.) 
37. Kádá r t a -H idegkú t - I ' ap fö ldek (2.25.11.) 
38. K á p t a l a n f a (3.25.2.) 
39. K á p t a l a n t ó t i (1.20.2.) 
40. K é k k ú t (1.22.3.) 
41. Ki rá lyszent i s tván-Bel te rü le t (2.26.1.) 
42. Kirá lyszent is tván-Csatár i malom (2.26.4.) 
43. Kisp i r i t (3.31.5.) 
44. Köveská l (1.25.xx) 
45. Kü l sőva t -De rma I I . (4.40.3.) 
46. Külsőva t -Gányi t ó (4.40.10.) 
47. Kü l sőva t -Bánha lmi ÁG (4.40.13.) 
48. Külsőva t -Be l sőbánd II. (4.40.15.) 
49. Küngös-Deák F . u . vége (2.28.1.) 
50. Lovászpa tona -He i t e r m a j o r (4.43.15.) 
51. Magyargencs-Ürgehegy (4.44.18.) 
52. Malomsok-Cseresznyés (4.45.14.) 
53. Marcal tő-Gerencei dű lő (4.47.7.) 
54. Monoszló (1.31.4.) 
55. Nagyvázsony-Szérűsker t i dűlő (2.33.22.) 
56. Nagyvázsony-Kas té lyke r t (2.33.33.) 
57. Nemesvámos -Nagykú t i dűlő (2.34.12.) 
58. N y í r á d (3.43.1.) 
59. Orvényes -Kukor iea fö ld (2.35.3.) 
60. Ősi-Szilashát, Vízre dűlő (2.36.3.4.) 
61. Ősi-Csapásföld (2.36.9.) 
62. Ősi (2.36.14.) 
63. Öskü-Bán tapusz ta , V á r p a l o t a - B á n t a (2.37.12. + 2.49.28.) 
64. P á p a - P á l h á z a p u s z t a (4.61.18.) 
65. Papkeszi -Károlyi dű lő (2.39.19.) 
66. R é v f ü l ö p (1.38?2.) 
67. Sóly-Rétmelléki dű lő (2.42.4.) 
68. Sóly-Vízre dűlő és Gvalogúti dűlő (2.42.6.) 
69. Somlószőlős (3.51.2.) 
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70. Szentkirá lyszabadja-Tsz m a j o r (2.44.1.) 
71. Szentk i rá lyszabadja-Szobahely (2.44.7.) 
72. T ihany-Sa jkod (2.45.7.) 
73. T ihany -Rév (2.45.16.) 
74. Tótvázsony-Szélhegy (2.46.8.) 
75. Tótvázsony-Víztekerüle t (2.46.9.) 
76. Tótvázsony-Bögei -kút (2.46.11.) 
77. Tótvázsony-Csatár i völgy (2.46.12.) 
78. Tüskevár (3.60.6.) 
79. Várpa lo ta -Unio h o m o k b á n y a (2.49.32.) 
80. Várpa lo ta -Hangyá los (2.49.37.) 
81. Vászoly-Ker tekál ja (2.50.1.) 
82. Veszprém-Vár (2.51.1.) 
83. Veszprém-Pléhszőlők (2.51.21.) 
84. Veszprém-Nándor- te lep (2.51.52.) 
85. Veszprém-Nyúlker tek (2.51.60.) 
86. Veszprémfaj sz-Ányoskút (2.52.3.) 
87. Veszprémfajsz-Kirá lyhegysarok (2.52.4.) 
88. Vilonya-Szóicsapás dűlő (2.53.5.) 
89. Zalagalsa (3.66.1.) 
90. Zalagyömörő (3.67.4.) 
91. Zalameggyes (3.68.4.) 
92. Zánka (1.60.10.) 
93. Sümeg-Mogyorósdomb (3.54.27.) 
5. List of Ear ly Bronze Age sites in Veszprém county 
(Fig. 6) 
1. A jka (3.2.3.) 
2. B a d a c s o n y t o m a j (1.2.4.) 
3. Bakony tamás i -Ha tha lom I I I . (4.14.5.) 
4. Ralatonakali-Sósi földek (2.3.8.) 
5. Balatonederics (1.5.1.) 
6. Bala tonfőkajár -Szűcs-fö ldek (2.5.7.) 
7. Ba la tonfőka já r -Róka l ikak (2.5.12.) 
8. Balatonfüred-Siskei t e m p l o m r o m (2.6.6.) 
9. Ba la tonfűzfő-Mámai hegy (2.7.3.) 
10. Balatonkenese-Sirály ktsz r a k t á r a (2.8.5.) 
11. Ba la tonkenese-Akara t tya (2.8.11.12.) 
12. Bala tonkenese-Par t fő (2.8.15.) 
13. Bala tonrendes (1.8.6.) 
14. Balatonszepezd (1.9.8.) 
15. Balatonszepezd (1.9.3.) 
16. Balatonvilágos-Felső telep I. (2.11.1.) 
17. Csabrendek (3.10.3.4.) 
18. Csopak-Temető (2.17.9.) 
19. Dabronc (3.12.4.) 
20. Dabronc (3.12.5.) 
21. Devecser (3.14.13.) 
22. Dörgicse-Aszó I., I I . (2.18.8.9.) 
23. Egyházaskesző-Kurcan t (4.26.6.) 
24. Felsőörs-Peszej dűlő (2.19.3.) 
25. H a j m á s k é r - M u r v a b á n y a (2.21.5.) 
26. Hegymagas (1.16.5.) 
27. Kirá lyszent is tván-Csatár i m a l o m (2.26.4.) 
28. Külső v a t - D e r m a l i t . (4.40.4.) 
29. Kü l sőva t -Bánha lmi ÁG (4.40.13.) 
30. Külsővat -Belsőbánd (4.40.15.) 
31. Küngös-Deák F .u . vége (2.28.1.) 
32. Magyargencs-Bújdosó rét (4.44.11.) 
33. Marcal tő-Gombóc (4.47.4.) 
34. Mezőlak-Szentpéteri domb I . (4.48.5.) 
35. Monostorapát i (1.30. — ) 
36. Monoszló (1.31.1.) 
37. Nagyvázsony-Bará t i dűlő (2.33.10.12.) 
38. Nagyvázsony-Szentmihályi dűlő (2.33.15.) 
39. Nagyvázsony-Hermannvö lgy (2.33.29.) 
40. Nemesgörzsöny-Kanál isra dűlő (4.55.5.) 
41. Nemesgörzsöny-Ker ta l ja (4.55.7.) 
42. Nemesvámos-Kasza dűlő (2.34.6.7.) 
43. Nemesvámos-Nagykút i dűlő (2.34.12.) 
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44. Örvényes-Kukoricaföld (2.35.3.) 
45. Örvényes-Agyaggödör (2.35.4.) 
46. Papkeszi-Remiz (2.39.2.) 
47. Papkeszi-Cigánylap (2.39.5.) 
48. Papkeszi-Sári dűlő (2.39.18.) 
49. Papkeszi-rostás (2.39.20.) 
50. Pécsely-Ebhegy, H o m o k b á n y a (2.40.6.7.) 
51. Románd-Erdőfö ldek I. (4.68.10.) 
52. Sóly-Rétmelleki dűlő (2.42.4.) 
53. Sümeg (3.54.29.) 
54. Szen t jakabfa (1.45.3.) 
55. Szentki rá lyszabadja-Kőhegy (2.44.12.13.) 
56. T ihany-Rév (2.45.16.) 
57. Tihany-Uiós (2.45.10.) 
58. T ihany-Óvár (2.45.13.) 
59. Várpalota-Tófői dűlő (2.49.14.) 
60. Várpalo ta-Hangyálos (2.49.37.) 
61. Vaszar-Szilos (4.78.7.) 
62. Veszprém-Vár (2.51.1.) 
63. Veszprém-Papvásár té r (2.51.16.) 
64. Veszprém-Arany J . u. (2.51.26.) 
65. Veszprém-Foj t ház (2.51.36.) 
66. Veszprém-Nándor-telep (2.51.52.) 
67. Veszprém-Gulyadomb (2.51.59.) 
68. Veszprémfajsz-Királyhegysarok (2.52.4.) 
69. Zánka (1.60.7.) 
6. List of Middle Bronze Age sites in Veszprém coun ty 
(Fig. 7) 
1. Bakonygyirót-Felsőgyőri földek (4.3.3.) 
2. Bakonypéterd-Tórét i dűlő (4.8.7.) 
3. Bakonyszentlászló-Kesellőhegy I. (4.12.11.) 
4. Ba la tona lmád i -Baux i tku ta tó (2.4.9.) 
5. Ba la toua lmádi -Buda tava (2.4.8.) 
6. Ba la tona lmádi -Káp ta lanfü red 1. (2.4.1.) 
7. Bala tonalmádi-Vörösberény-vasút i bevágás (2.54.11.) 
8. Ba la tonfüred-Laki dűlő (2.6.7.) 
9. Bala tonfűzfő-Mámai hegy 1. (2.7.3.) 
10. Balatonfűzfő-Felső cserebere (2.7.10.) 
11. Ba la tonkenese-Akara t tya (2.8.11.12.) 
12. Bala tonkenese-Par t fő (2.8.15.) 
13. Balatonszőlős (2.9.) 
14. Berhida-Kiskovácsi hegyek (2.14.8.9.) 
15. Berhida-Szennyeshegy (2.14.22.) 
16. Be rh ida -Pe remar ton -Ujma jo r (2.14.27.) 
17. Berhida-Túzoktelek (2.14.29.) 
18. Csopak-Öreghegy (2.17.10.) 
19. Osopak-Kőkoporsódomb (2.17.4.) 
20. Csopak-Sóstói domb (2.17.6.) 
21. Csopak-Lőczedomb (2.1 7.8.) 
22. Csögle (3.11.4.) 
23. Felsőörs-Cser (2.19.9.) 
24. Felsőörs-Táncsis M. u. (2.19.10.) 
25. Gecse-Bála 11. (4.30.3.) 
26. Gyarmat -Czikkdomb (4.32.9.) 
27. Gyu la f i r á tó t -Murvabánya (2.20.4.) 
28. Gyulaf i rá tó t -Prépostsági dűlő (2.20.8.) 
29. Gyulakeszi ( 1 . 1 4 . - ) 
30. H a j m á s k é r - M u r v a b á n y a (2.21.5.) 
31. Kádár ta -Bel te rü le t (2.25.1.3.) 
32. K á d á r t a - R á c h a l á l a dűlő, Gelemér (2.25.17.18.) 
33. Kamond (3.23.12.) 
34. K á p t a l a n t ó t i (1.20.1.) 
35. Királyszent is tván-Csatár i ma lom (2.26.4.) 
36. Kirá lyszent is tván-Disznódomb (2.26.5.) 
37. Mezőlak-Asszonyfa II . (4.48.13.) 
38. Nagydém-Középrépáspusz ta (4.51.3.) 
39. Nemesvámos-Balára (2.34.14.) 
40. Ősi-Vízre dűlő (2.36.4.) 
41. Ősi-Deák dűlő (2.36.7.) 
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42. Öskü-Felsőtá lok , A r a n y o s k ú t 1. (2.37.8.9.) 
43. P á p a (4.61.12.13.) 
44. Papkesz i -Cigánylap , F e l s ő m a j o r (2.39.5.4.) 
45. R o m á n d - E r d ő f ö l d e k I . (4.68.10.) 
46. Sóly-Őrhegy (2.42.3.) 
47. Somlószőlős (3.51.9.) 
48. S z e n t k i r á l y s z a b a d j a - R o m k ú t (2.44.5.) 
49. Szen tk i r á ly szabad j a -Kőhegy I I . (2.44.13.) 
50. T i h a n y - R é v (2.45.16.) 
51. Vanyola-Gecsei ú t r a dűlő (4.76.2.) 
52. Várpa lo ta -Tófő i dűlő (2.49.14.) 
53. V á r p a l o t a - H a n g y á l o s (2.49.37.) 
54. V á r p a l o t a - P é t (2.49.40.) 
55. Vaszar-Tóré t (4.78.5.) 
56. Veszprém-Vár (2.51.1.) 
57. Veszp rém-Gulyadomb (2.51.59.) 
58. Veszprém-Sashegy II. (2.51.63.) 
59. Veszp rém-Rab Már ia fo r r á s (2.51.86.) 
60. Veszprém-Benedekhegy (2.51.2.) 
60a. Veszprém-Lenin liget (2.51.47.) 
61. Veszprém-Temetőhegy (2.51.12—19.) 
62. Veszprém-Je ruzsá lemhegy (2.51.55.) 
63. Veszprém-Arany J . u . —Széchenyi u. sarok (2.51.26.) 
64. Veszprém-Belváros (2.51.35 — 41.43a —d, 44.) 
65. Veszp rém-Ju ta s -Se redomb I . , Angolker t (2.51.75.85.) 
66. Zánka (1.60.1.) 
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 References on t h e sites s u r v e y e d for Fig. 9: 
S z e n t l ő r í n c - T é g l a g y á r — N . K A L I C Z 1 9 8 0 o p . c i t . , 
E . J E R E M o p . c i t . ; B u d a p e s t - A r a n y h e g y i ú t — R . 
SCHRIEBER, R F 1988; T a t a b á n y a - D ó z s a k e r t — G. 
V É K O N Y , R F 3 1 ( 1 9 7 8 ) 2 7 ; S z a k á l y - R é t i f ó l d e k — D . 
G A B L E R , R F 2 7 ( 1 9 7 4 ) R F 3 Б ' ( 1 9 8 3 ) ; K u n s z e n t -
mik lós -Köz é psz e n t t amás ( K e c s k e m é t , K J M ) ; Almás-
f ü z í t ő - F o k t o r o k — É . VADÁSZ A r c h É r t 9 9 ( 1 9 7 2 ) 
250.; Szécsény-Ül te tés - Soós R F 33 (1980) — R F 
36 (1983); F a j s z - G a r a d o m b a n d H o m o k b á n y a — A. 
HORVÁTH R F 4 0 ( 1 9 8 7 ) ; K u n p e s z é r - F e l s ő p e s z é r i u . 
A . HORVÁTH, R F 3 6 ( 1 9 8 3 ) - R F ( 3 8 ) 1 9 8 5 ) ; K u n -
a d a c s - K ö z t e m e t ő — A . H O R V Á T H , R F 3 6 ( 1 9 8 3 ) , 
DOBOSI, R F 37 (1984); P á l i - H o m o k b á n y a — u n p u b -
lished field su rvey of E . BÁCSKAY; G e r l a - K á s z m á n .1. 
SZÉNÁSZKY, R F 3 4 ( 1 9 8 1 ) ; M e z ő b e r é n y - B ó d i s h á t — E . 
N I K O L I N , R F 3 5 ( 1 9 8 2 ) — 3 6 ( 1 9 8 3 ) ; ' B e c s e h e l y — N . 
K A L I C Z , R F 2 9 ( 1 9 7 6 ) ; S é - M a l o m i d ű l ő M . K Á R O L Y I -
N . K A L I C Z , R F 2 9 ( 1 9 7 6 ) - R F 3 4 ( 1 9 8 1 ) ; L e n g y e l -
M . W O S I N S Z K Y , A r c h K ö z l 14 ( 1 8 8 5 ) 1 8 9 , A r c h É r t 
9 ( 1 8 8 9 ) 3 3 0 - 3 3 5 M ó r á g y - T ű z k ő d o m b - I . ZALAI-
G A Á L , R F 3 2 ( 1 9 7 9 ) — R F 4 0 ( 1 9 8 7 ) ; Z e n g ő v á r k o n y 
— J . B O M B A Y A r o h H u n g 3 7 ( I 9 6 0 ) ; P é c s v á r a d ' -
A r a n y h e g y J . D O M B A Y A A r c h É r t ( 1 9 6 0 ) 2 2 9 ; 
V i l l á n y k ö v e s d - J . DOMBAY J P M É ( 1 9 5 9 ) 5 3 7 4 ; 
Zalaszentbaláz.s, excavat ion of M. BONDÁR; B a l a t o n -
inagyaród-H id végpusz ta - L. HORVÁTH, R F 34 
(1981) - R F 40 (1987); Csabdi-Télizöldes — I. 
ANTONI, R F 32 (1979) - 37 (1984); Aszód — N . 
KALICZ K ő k o r i falu Aszódon, Múzeumi F ü z e t e k , 
Aszód (1985). Csesz tve-Sta lák V. DOBOSI, R F 38 
(1985); B a t t o n y a - G ö d r ö s ö k - GY. GOLDMAN, R F 29 
(1976); B a t t o n y a - Parázs tan va J . SZÉNÁSZKY, R F 
29 (1976) - R F 35 (1982); Szegvár -Tűzköves — J . 
KORKK, R F 24 (1971); Ö c s ö d - K o v á c s h a l o m — P . 
RACZKY, R F 37 (1984) 40 (1987); Szo lnok-Tűzköves 
1. STANCZIK, R F 22 (1969) - R F 23 (1970); 
B a t t o n y a - V e r t á n GY. GOLDMAN, R F 35 (1982); 
Za lavár -Basasz ige t — Zs. VIRÁG, A r c h É r t 113 (1986) 
3 — 14; N a g y k a n i z s a - S á n c — N. KALICZ, R F 25 
(1972) 28 (1975); B u d a k a l á s z — S. SOPRONI, 
A r c h É r t (1960) 227; B u d a p e s t - M e d v e u . — M. 
NÉMETH, R F 35 (1982); B u d a p e s t - K á p o s z t á s m e g y e r 
- A. ENDRŐDI, R F 36 (1983) - 37 (1984); B a l a t o n -
b o g l á r - B o r k o m b i n á t — Sz. HONTI, R F 34 (1981); 
Pécs-Vasas J P M I n v . Nr . 62. 157. 2.; Nagvkan i z sa -
I n k e y k á p o l n a - L. HORVÁTH, R F 34 (1981) — 35 
(1982); Dunaszekcső J P M I n v . N r . 72. 19. 5 T u r o n y 
J P M I n v . Nr . 62. 128. 8 9. 
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COMMUNICATION KS 
К . B I R Ó - S E Y — V . L Á N Y I 
I'1 U N О M Ü N Z E N 11 E R I С H T 1985- 1986 
A B K Ü R Z U N G E N * 
Avers 
Ar Arcadius Her Heracl ius 
An Anas tas ius lov Iovianus 
С Cons tan t inus I lut Iu l ianus 
Cn Constans lus lus t inus 
Cp Constant inopol is Tust Ius t in ianus 
Cr Crispus Ho Honor ius 
Cs Constant ius 11 L Licinius I 
С I I Cons tan t inus I I Mag Magnentius 
c c Cons tant ius Chlorus M H Maximianus Hereu l ius 
CD Cons tan t inus Dynast ie м т Mauri t ius Tiber ius 
CG Constant ius Gallus T Theodosius 
D Diocletianus Ti II Tiberius И 
De Delmat ius U R U r b s Roma 
G Gra t ianus V Valent inianus 1 
GM Galerius Maximianus Vil Valens 
GV Galéria Valeria VI) Valentinianus 1 Knas t i i 
Revers 
F H F E L T E M P R E P A R A T I O z. B. L R B C Pl 11/196, 424, 2625, 2295 
G 1 G L O R I A E X E R C I T V S z. B. R I O V I I PI 2/255 
G 2 G L O R I A E X E R C I T V S z. 15. R1C VII PI 2/288 
GR G L O R I A R O M A N O R V M z . B . L R B C 14 Ш / 3 3 8 
ICA IOVI C O N S E R V A T O R ! AVGG N N z.B. R I C V i l P I 12/4 
Quadr iga z.B. L R B C P l I I /1041 
SP S P E S R E I P V B L I C E z. B. L R B C P l IV/2504 
SR SECVR1TAS R E I P V B L I C A E z . B . R I C IX PI 7/10 
VE V I R T V S E X E R C I T z. L5. R I C VII 1/194 
VD V I C T O R I A E D D AVGGQ N N z. B. L R B C Pl 1/140 
VOT VOT . . . Aufsch r i f t im Kranz . Die Zahl unleserlich. 
V 20 M 30 VOT X X MVLT X X X z. B. L R B C Pl 11/1305 
VN VN-ME z. B. L R B C P l 11/1397 
M U S E E N 
BTM Historisches Museum der S tad t B u d a p e s t 
Du D u n a ú j v á r o s In te rc i sa Museum 
GY Győr X a n t u s J á n o s Museum 
Ka Kaposvár i R ipp l R ó n a i Museum 
MNA Budapes t Ungarisches Na t iona lmuseum, Archaeologische Abtei lung 
MNM Budapes t Ungarisches Nat iona lmuseum, Münzkab ine t t 
Szf Székesfehérvár I s t ván Ki rá ly Museum 
Szh Szombathe ly Savar ia Museum 
Szk Szekszárd Balogli Á d á m Museum 
Ve Veszprém Bakony Museum 
Ze Zalaegerszeg Göcsej Museum 
B E S T I M M U N G 
K.B.S . bes t immt von Ka ta l in Biró-Sey 
V.L. be s t immt von Vera L á n y i 
* Die andere Abkürzungen f inden sich in: Die F u n d m ü n z e n der römischen Zeit in U n g a r n . Band I. 
Bonn Budapes t 1990, S- 11- 20.: J.Fitz: Der Geldumlauf der römischen Prov inzen im Donaugebie t mi t te 
3. J h t s B u d a p e s t — B o n n 1978, S. 8 6 3 - 8 8 ] . 
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К . i i l i tÓ-SEY V. LÁNYI 
Árpás-Dombiföld, Malomdomb. Mursella. Komita t Győr-Sopron. (V. L.) 
Siedlung. E . T. Szőnyi. 
1 Claudius As 42/54 Rom BMC 202 1 Gy.86.8.6. 
2 Claudius As 42/54 Rom BMC 204 1 Gy.87.1.1. 
3 Nero As 64/66 Rom BMC 246 1 Gy.87.1.2. 
4 Vespasianus As 74 Rom BMC 700 1 Gy.87.1.3. 
5 Titus Caesar S 72 Rom BMC 635 1 Gy.86.8.16 
6 Domitianus As 90/91 Rom BMC 449 1 Gy.87.1.4. 
7 Domitianus As 81/96 Rom 1 Gy.86.8.27 
8 Domitianus As 81/96 1 Gy.87.1.5. 
9 Claudius As 41 Rom BMC 149 1 Gy.86.8.17 
10 Traianus As 98/117 1 Gy.87.1.7. 
11 Traianus AE 98/117 1 Gy.86.8.3. 
12 Hadrianus AE 119/138 Rom BMC 1439 1 Gy.87.1.6. 
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13 Plautilla D 202/205 Rom BMC 399 1 Gy.86.8.24. 
14 Gordianus 3 Ant 242/244 Ant RIC 210 1 Gy.87.1.9. 
15 Gordianus 3 AE I 243/244 CVim Pick 92 1 Gy.87.1.10. 
16 Philippus Ant 244/247 Rom RIC 28c 1 Gy.86.8.9. 
17 Philippus S 244/249 Rom RIC 168a 1 Gy.86.8.25. 
18 ? AE 2. - 3 . Jh . 1 Gy.87.1.11. 
19 ? AE 1. - 3 . Jh . 1 Gy.86.8.26. 
20 MH HFol 297/298 Rom RIC 76b S 1 Gy.86.8.20. 
21 CC Fol 301 Aqu RIC 32a /V AQ Г 1 Gy.86.8.28. 
22 GM Fol 305/306 Aqu RIC 60b AQP 1 Gy.86.8.11. 
23 L Fol 311 Sis RIC 222a /А SIS 1 Gy.87.1.12. 
24 MH Fol 300/301 The RIC 21b •TS в - 1 Gy.86.8.19. 
25 С Ae 3 318/319 Tic RIC 82 РТ 1 Gy.86.8.21. 
26 С Ae 2 313/315 Sis RIC 3 
К 
SIS 1 Gy.87.1.14. 
27 С Ae 2 313/316 Sis RIC 5 /А sis 1 Gy.86.8.10. 
28 С Ae 2 313/315 Sis RIC 7 /€ SIS 1 Gy.87.1.13. 
29 С Ae 3 320/321 Sis R IC 159 B S I S * 1 Gy.87.1.16. 
30 С 2 Ae 3 320/321 Sis RIC 163 B S I S * 1 Gy.87.1.15. 
31 С Ae 3 334/335 Sis RIC 235 • ASIS- 1 Gy.86.8.7. 
32 С 2 Ae 3 334/335 Sis RIC 236 •[]SIS- 1 Gy.86.8.22. 
33 Cs Ae 3 334/335 Sis RIC 237 •[]SIS- 1 Gy.86.8.23. 
34 С 2 Ae 4 337 Sis RIC 262 r s i s * 1 Gy.87.1.8. 
35 Ср Ae 3 330/333 The RIC 188 SMTS A 1 Gy.86.8.2. 
36 С Ae 3 330/333 Her RIC 121 •SMHA- 1 Gy.86.8.1. 
38 С Ae 3 333/335 Con RIC 80 •CONS A- 1 Gy.87.1.17. 
39 С 2 Ae 3 330/336 Typ G2 1 Gy.86.8.1. 
40 CD Ae 4 337/341 Tre LRBC 99/103 + T R P 1 Gy.86.8.8. 
41 С 2 Ae 4 337/341 Sis LRBC 779 ASIS 1 Gy.86.8.5. 
42 С Ae 4 341/346 Kyz LRBC 1304 SMKA 1 Gy.86.8.15. 
43 Cs Ae 3 351/361 Sis LRBC 1222 1228 ASISZ 1 Gy.87.1.18. 
44 Cs Ae 2 351/354 Sir LRBC 1586 I I I / + SIRM 1 Gy.86.8.18. 
45 lui Ae 4 355/361 Typ SP 1 Gy.86.8.13. 
46 CD Ae 4 335/361 Typ ? 1 Gy.86.8.14. 
47 Iov Ae 2 363/364 Sir LRBC 1623/24 ]SIRM 1 Gy.86.8.12. 
48 VD Ae 3 364/378 Typ SR 1 Gy.87.1.19. 
49 ? Ae 4 4.Jh. 1 Gy.87.1.20. 
Baláca. Komi ta t Veszprém. (К.В.S.) 
Villa. S. Palágyi. 
50 Tiberius As 14/37 1 Ve. 
51 Claudius As 41/45 Rom BMC 149 1 Ve. 
52 Domitianus As 81/96 1 Ve. 
53 Traianus S 98/117 1 Ve. 
54 Hadrianus Dp 119/138 Rom BMC 1349 1 Ve. 
55 Septimius Severus D 194/195 Rom BMC 87 1 Ve. 
56 Septimius Severus Ae 193/211 1 Ve. 
11 Acta Archaeologica Academiae Scientiarum llungaricae 43, 1991 
3 8 0 К . B I R Ó - S E Y - V . LÁNYI 
57 Severus Alexander SubD 222/235 0 BMC 1070 Ve. 
58 Juli, Mamaea S 230 Rom BMC 661 Ve. 
59 Gordianus 3 AE I 238/239 С Vim Pick 71 Ve. 
60 Gallienus Ant 259/268 Rom RIC 159C Ve. 
+ 61 Gallienus Ant 259/268 Rom RIC 230K Ve. 
62 Gallienus Ant 259/268 Ve. 
+ 63 Gallienus Ant 259/268 Ve. 
64 Claudius 2 Ant 268/270 Med RIC 148 s Ve. 
65 Claudius 2 Ant 268/270 Sis RIC 181A /I Ve. 
66 Divus Claud ius 2 Ant 268/270 Rom RIC 104 Ve. 
67 Divus Claudius 2 Ant 270 Med RIC 257/K X Ve. 
68 Divus Claud ius 2 Ant 270 Med RIC 257K г Ve. 
69 Aurelianus Ant 270/275 Rom RIC 64F ?/ X X I R Ve. 
+ 70 Aurelianus Ant 270/275 Sis RIC 215 * т Ve. 
71 Aurelianus Ant 270/275 Sis RIC 255 XXIQ Ve. 
72 Florianus Ant 276 Tic RIC 57A T Ve. 
73 Prohns Ant 276/282 Tic RIC 490H Q / S X X I Ve. 
74 Probus Ant 276/282 Rom RIC 170 R3CC Ve. 
75 Probus Ant 276/282 Rom RIC 156F RIZ Ve. 
76 Probus Ant 276/282 Sis RIC 666C T X X I Ve. 
77 ? AF 2, —3. Jh. Ve. 
78 С Ae 3 313/315 Sis RIC 7 /Г SIS Ve. 
79 L Ae 2 313/315 Sis RIC 8 /д SIS Ve. 
+ 80 
С 
Ae 3 324/325 Sis RIC 183 rsisc Ve. 
81 
С 
Ae 3 330/333 The RJC 183 SMTSB Ve. 
82 CD Ae 4 335/341 
ТУР 
Gl Ve. 
83 CD Ae 4 335/341 
ТУР 
Gl Ve. 
84 Cs Ae 3 351/361 Typ F H Ve. 
85 Cs Ae 3 355/361 Typ SI' Ve. 
86 Cs Ae 4 355/361 Typ SP Ve. 
87 Vn Ae 3 364/367 Aqu R1C 9b/3 
в / SMAQI' Ve. 
88 Vn Ae 3 364/367 Sis RIC 7Ь/1 ASISC Ve. 
89 Vn Ae 3 367/375 Sis RIC 15 b/17 + P/M BSISC Ve. 
90 V Ae 3 367/375 Sis RIC 15a/25 + RO/Q PSISCZ Ve. 
Budapest. III . Aquincum. Bécsi Str. 166. (К.В.S.) 
Gräberfeld. J . Topái. 
91 Divus Augustus As 14/37 Rom BMC 149 1 BTM. 
+ 92 Claudius S 41 Rom BMC 150 1 BTM. 
93 Traianus S 104/111 Rom BMC 786 1 BTM. 
94 Hadrianus As 119/138 Rom BMC 1341 1 BTM. 
95 H adrianus As 119/138 Rom BMC 1348 1 BTM. 
96 Hadrianus As 119/138 Rom BMC 1348 1 BTM. 
+ 97 Hadrianus As 119/138 Rom 1 BTM. 
98 Hadrianus As 117/138 1 BTM. 
99 Hadrianus As 117/138 1 BTM. 
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100 Aelius Caesar 
101 Antoninus Pius 
102 Faust ina 2 
103 ? 
+ 104 Severus Alexander 















CVim Pick 103 






106 c c Fol 301 Sis RIC 135a * / r SIS 1 BTM. 
107 г Fol 294/313 1 BTM. 
108 L Ae 2 313/315 Sis RIC 11 /6 SIS 1 BTM. 
109 С 2 Ae 3 320 The RIC 80 S/[ •TS-[ 1 BTM. 
110 Cr Ae 3 320/324 Typ CNV10 1 BTM. 
Dunaújváros. Intercisa. Komita t Fejér . (V.L.) 
Castellum. A. Zarnócky. 
111 Traianus D 103/111 Rom BMC 328/336 1 Du.87.10.1. 
112 Traianus S 98/117 1 Du.87.15.1. 
113 Hadrianus D 117/138 1 Du.87.1.3. 
114 Hadrianus S 117/138 1 Du.87.17.13. 
115 Hadrianus D p 117/138 1 Du.87.14.53.3. 
116 Antoninus Pius DAe 138/161 1 Du.87.14.41. 
117 Antoninus Pius As 138/161 1 Du.87.6.3.1. 
118 Commodus S 177/192 1 Du.87.15.28. 
119 Com modus D 191 Rom BMC 346B 1 Du.87.11.1. 
120 Septimius Severus D 207 Rom BMC 530 1 Du.87.19.8. 
121 Septimius Severus S 195 Rom BMC 555/557 1 Du.87.14.51. 
122 Caracal la D 196/198 1 Du.87.14.52.7. 
123 Severus Alexander D 226 Rom BMC 329 1 Du.87.17.15. 
124 Severus Alexander DAe 228 Rom BMC 507 1 Du.87.1.0.18. 
125 Maximinus Thrax D 235 Rom BMC 9 1 Du.82.22.12. 
126 Gordianus 3 AE 1 239/240 CVim Pick 71 1 Du.87.17.6. 
127 Gordianus 3 AE I 239/240 CVim Pick 72 1 Du.87.14.62. 
128 Philippus AE 1 244 CVim Pick 100 1 Du.87.19.16. 
129 Philippus AE I 244 CVim Pick 100 1 Du.87.6.5.1. 
130 Philippus AE 1 246/247 CVim Pick 104 1 Du.87.17.2. 
131 Trebonianus Gallus AE I 251/252 CVim Pick 164 1 Du.87.6.6.1. 
+ 132 Hostiiianus AE I 251 CVim Pick 148V 1 Du.87.15.25. 
133 Volusianus Ant 251/253 Rom RIC 168 Aha 1 Du.87.17.18.2. 
134 Valerianus Ant 254/256 Rom Fitz 37 1 Du.87.14.1 1.1. 
135 Valerianus Ant 255 Kyz Eitz 208 1 Du.87.19.13. 
136 Gallienus Ant 254 Rom Fitz 81 1 Du.87.14.53.4. 
137 Gallienus Ant 265 Rom RIC 157 K l h В/ 1 Du.87.14.49.2. 
138 Gallienus Ant 267/268 Rom RIC 163 K l h 1 Du.87.14.22.1. 
139 Gallienus Ant 267/268 Rom RIC 177/A K l h 1 Du.87.14.56.1. 
140 Gallienus Ant 267/268 Rom RIC 177/A K l h 
€ 
1 Du.87.14.53.2. 
141 Gallienus Ant 267/268 Rom RIC 179/Ae K l h s 1 Du.87.14.72.1. 
143 Gallienus Ant 267/268 Rom RIC 181/B K l b XII 1 Du.87.14.49.1. 
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143 Gallienus An t 265 R o m RIC 192a K l b /N 1 Du.87.14.56.2. 
144 Gallienus Ant 267/268 R o m RIC 230/B K l b В 1 Du.87.15.24.1. 
145 Gallienus Ant 267/268 R o m RIC 230/B K l b В 1 Du.87.14.36. 
146 Gallienus Ant 267/268 R o m RIC 230/B Aal в 1 Du.87.14.29. 
147 Gallienus Ant 267/268 Rom RIC 245 K l b 1 Du.87.15.36.1. 
148 Gallienus Ant 267/268 R o m RIC 283/A K l b А 1 Du.87.6.4.1. 
149 Gallienus Ant 267 R o m RIC 283/A K l b А 1 Du.87.16.3. 
150 Gallienus Ant 266/267 Med RIC 508a/A K l b 2 1 Du.87.6.1. 
151 Gallienus Ant 259/268 1 Du.87.14.15. 
152 Salonina An t 267/268 R o m RIC 16 A 2 1 Du.87.17.19. 
153 Salonina An t 260/263 Rom RIC 24 А VI/ 1 Du.87.18.3. 
154 Salonina Ant 265 R o m RIC 25 A 1 Du.87.3.2.6. 
155 Salonina An t 259/268 1 Du.87.14.67. 
156 Tetrieus Caesar An t 268/273 Gall RIC 254/55 Aha 1 Du.87.19.15.1. 
157 Claudius 2 Ant 269 R o m RIC 10 F a 1 Du.87.16.2. 
158 Claudius 2 Ant 268/270 R o m RIC 33 K l b В/ 1 Du.87.19.7. 
159 Claudius 2 An t 268/270 R o m RIC 46 F a / г 1 Du.87.16.1. 
160 Claudius 2 An t 268/270 Rom RIC 99 Aa 1 Du.87.14.19.1. 
161 Claudius 2 An t 268/270 Med RIC 150 Aha 1 Du.87.19.11. 
162 Claudius 2 An t 268/270 1 Du.87.15.16. 
163 Quintillus An t 270 R o m RIC 35 36 Aa /В 1 Du.87.15.36.2. 
164 Divus Claudius 2 An t 270 Med RIC 261 K a 1 Du.87.16.6.1. 
* 1 6 5 Divus Claudius 2 Ant 270 2 RIC 261 262 Kb 1 Du.87.14.6.1. 
* 1 6 6 Divus Claudius 2 Ant 270 2 RTC 261 262 K b 1 Du.87.14.30. 
167 Divus Claudius 2 Ant 270 All RIC 266 Kb 1 Du.87.19.2. 
168 Divus Claudius 2 Ant 270 All RIC 266 K b 1 Du.87.15.18. 
169 Aurelianus Ant 270/275 R o m RIC 62 F a / р ? 1 Du.87.19.10. 
* 1 7 0 Aurelianus Ant 270/275 RIC 139 234 2 1 Du.87.14.37. 
171 Aurelianus Ant 270/275 Tic RIC 151 F a * / P X X T 1 Du.87.14.75. 
172 Aurelianus Ant 270/275 Sis RIC 244 F a S X X I P 1 Du.87.14.6.3. 
173 Aurelianus Ant 270/275 1 Du.87.14.17. 
174 Tacitus Ant 375/376 Tic RIC 130 Ca Q 1 Du.87.16.4. 
175 Probus Ant 281 Lug RIC 91 Ca I I I I 1 Du.87.12.1. 
176 Probus Ant 279 R o m RIC 157 F a R w A 1 Du.87.19.4. 
177 Probus Ant 281 R o m RIC 223 F a R36A 1 Du.87.14.7. 
178 Probus Ant 276/283 Tic RIC 375/D Fa S X X T 1 Du.87.19.6. 
179 Probus Ant 279 Tic RIC 556 F a r x x i 1 Du.87.14.10.4. 
180 Probus Ant 279 Sis RIC 663/A F a X X I Q 1 Du.87.14.6.2. 
181 Carinus Ant 283/285 R o m RIC 247 Ca 
К А Г 
1 Du.87.14.25. 
182 Diocletianus Ant 285/286 R o m RIC 162 Aha X X I £ 1 Du.87.19.9. 
183 Maximianus Herculius Ant 291 R o m RIC 515 Cha X X I A 1 Du.87.15.6.5. 
184 2 DAe 1 . - 3 . Jh . 1 Du.87.1.1. 
185 An t 3. Jh . 1 Du.87.14.72.2. 
186 Ant 3. Jh. 1 Du.87.18.2. 
187 Ant 3. Jh . 1 Du.87.14.63. 
188 Ant 3. Jh. 1 Du.87.14.10.3. 
189 Ant 3. Jh. 1 Du.87.14.10.2. 
190 GM Fol 302/303 R o m R1C 106 В / * RQ 1 Du.87.14.6.4. 
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191 Max Fol 308/310 Rom RIC 213 RBS 1 Du.87.15.24.2. 
Y 192 MH Fol 305 Aqu RIC n.h. S/F AQS 1 Du. 87.15.11. 
193 cc Fol 296 Aqu RIC 24A a g г 1 Du.87.15.35. 
194 GM Fol 301 Aqu RIC 34В /V AQ Г 1 Du.87.15.3. 
195 MD Fol 312/313 Aqu RIC 142 AQS 1 Du.87.14.52.1. 
196 
С 
Fol 310 Sis RIC 109 S/F ]SIS[ 1 Du.87.15.6.4. 
197 L Fol 312 Sis RIC 225A /MC SIS 1 Du.87.14.59. 
198 GM Fol 302/303 The RIC 26В /А •TS- 1 Du.87.14.12. 
199 GM Fol 308/309 Her RIC 37А •HT Г- 1 Du.87.14.8. 
200 GM Fol 306 Kyz RIC 25А 
К[ 1 Du.87.10.2. 
201 
С 
Ae 3 320/321 Tic RIC 140/143 РТ 1 Du.87.15.32. 
202 
С 2 Ae 3 326 Rom RIC 289 RQ[ 1 Du.87.17.18. 
203 L Ae 2 313/315 Sis RIC 4 /В SIS 1 Du.87.17.12. 
204 L Ae 2 313/315 Sis RIC 7 / г SIS 1 Du.87.15.34. 
205 L Ae 2 315/316 Sis RIC 17 / г •SIS- 1 Du.87.7.3.2. 
206 
С Ae 3 319 Sis RIC 59 ]SIS- 1 Du.87.15.22. 
207 U R Ae 3 334/335 Sis RIC 240 -TSIS- 1 Du.87.17.1. 
208 Cr Ae 3 320/321 Sis RIC 161 r s i s * 1 Du.87.15.36.3. 
209 Cn Ae 3 334/335 Sis RIC 238 -ASIS- 1 Du.87.14.52.2. 
210 Cn Ae 3 334/335 Sis RIC 238 ]SIS- 1 Du.87.20.2.3. 
211 U R Ae 3 334/335 Sis RIC 240 -BSIS- 1 Du.87.14.2. 
212 U R Ae 3 334/335 Sis RIC 240 • rsis- 1 Du.87.15.31.1. 
213 U R Ae 3 334/335 Sis RIC 240 • rsis- 1 Du.87.1.2. 
214 U R Ae 3 334/335 Sis RIC 240 • rsis- 1 Du.87.15.4. 
215 
С 2 Ae 3 335/336 Sis RIC 253 r s i s 1 Du.87.14.14. 
216 Cp Ae 3 330/333 The RIC 188 SMTS A 1 Du.84.17.71. 
217 Cp Ae 3 330/333 The RIC 188 SMTSA 1 Du.87.19.14.2. 
218 
С Ae 3 330/333 The RIC 198 SMTSA 1 Du. 87.14.51.2. 
219 
С 2 Ae 3 330/333 Her RIC 112 SMH г 1 Du.87.4.1. 
220 
С Ae 3 328/329 Nie RIC 153 SMNfE 1 Du.87.20.2.1. 
221 
С Ae 3 336/337 Nie RIC 199 SMNA 1 Du.87.3.1.1. 
222 
С 2 Ae 3 331/334 Kyz RIC 80 SMKF 1 Du.87.19.1. 
223 Cs Ae 3 330/336 Typ 62 1 Du.87.17.9. 
224 Cn Ae 4 337/341 Sis LRBC 774 r S I S w 1 Du.87.7.4.1. 
225 Cn Ae 4 341/346 Sis LRBC 793 -BSIS- 1 Du.87.15.2.1. 
226 Cn Ae 4 341/346 Sis LRBC 797 N BSIS 1 Du.87.4.2. 
227 
С 2 Ae 4 337/341 The LRBC 854 SMTS г 1 Du.87.14.52.3. 
228 Cs Ae 4 341/346 The LRBC 859 SMTSÉ 1 Du.87.3.2.8. 
229 Cn Ae 4 341/346 The LRBC 860 SMTS г 1 Du.87.14.28. 
230 Cn Ae 4 341/346 The LRBC 861 SMTSB 1 Du.87.20.1.1. 
231 Cs Ae 4 355/361 Are LRBC 461 VAL/ ]CON 1 Du.87.14.49.4 
232 Cs Ae 2 346/350 Aqu LRBC 881 N/ AQT 1 Du.87.14.1. 
233 Cs Ae 3 352/354 Aqu LRBC 932 II/ AQS 1 Du.87.14.64. 
234 Cs Ae 4 355/361 Aqu LRBC 951 ]QP 1 Du.87.14.6.8. 
235 Cs Ae 4 355/361 Aqu Typ SP ]AQP 1 Du.87.17.17. 
236 Cs Ae 4 355/361 Aqu Typ SP ]AQS[ 1 Du.87.15.17. 
237 Cn Ae 4 346/350 Sis LRBC 1136 AS1S Y 1 Du.87.17.8. 
238 Cs Ae 2 350 Sis LRBC 1161 и / ]SIS- 1 Du.87.8.1. 
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239 CG Ae 2 351/354 Sis LR ВС 1217 1/ ]SIS-S- Du.87.6.2. 
240 Cs Ae 3 351/354 Sis L R ВС 1218 ASIS Du.87.9.1. 
241 Cs Ae 3 351/361 Sis L R ВС 1222 1228 PSISZ Du.87.14.68. 
242 Cs Ae 3 351/361 Sis LR ВС 1222 1228 ASISZ Du.87.15.38. 
243 Cs Ae 3 355/361 Sis LRBC 1234 М/ ]SISZ Du.87.7.2.1. 
244 Cs Ae 3 355/361 Sis LR ВС 1236 М/ FSISD Du.87.14.65. 
245 Cs Ae 3 355/361 Sis Typ F H М/ BSIS[ Du.87.14.32.1. 
246 Cs Ae 3 355/361 Sis Typ FH М/ 
M 
M' 
r S I S [ Du.87.17.7. 
247 Cs Ae 3 355/361 Sis Typ F HL ]SIS[ Du.87.2.1. 
248 Cs Ae 3 355/361 Sir LRBC 1610 JSIRM- Du.87.14.70. 
249 Cs Ae 3 355/361 Sir LRBC 1613 м / ] S I R M * Du.87.3.12. 
250 lui Ae 4 355/361 Sir LRBC 1616 ASIRM Du.87.7.5.1. 
251 lui Ae 4 355/361 Sir LRBC 1616 ]S1RM Du.87.19.17.1. 
252 Cs Ae 3 351/354 The LRBC 1681 
л/ SMTS Du.87.15.10.1. 
253 Cs Ae 4 355/361 The LRBC 1689 SM TS д Du.87.17.16. 
254 Cs Ae 2 351/354 Con LRBC 2028 
Г-/ CONS F Du.87.20.2.4. 
255 Cs Ae 2 351/354 Con LRBC 2037 •S- * CONS F Du.87.14.60. 
256 lu i Ae 4 355/361 Con LRBC 2054 CONS F - w Du. 87.14.13.1. 
257 Cs Ae 2 351/354 Kyz LRBC 2494 Du.87.14.9.1. 
258 Cs Ae 4 355/361 Kyz LRBC 2506 Du.87.17.3.1. 
259 llll Ae 4 355/361 Kyz LRBC 2507 Du 87.14.6.7. 
260 lui Ae 4 355/361 Kyz LRBC 2507 s / SM К A Du.87.14.20.1. 
261 Cs Ae 2 346/354 Typ F H Du.87.14.54.1. 
262 Cs Ae 3 351/361 Typ F H Du.87.14.6.6. 
263 Cs Ae 3 351/361 Typ F H Du.87.14.13.2. 
264 Cs Ae 3 351/361 Typ F H Du.87.15.10.2. 
265 Cs Ae 3 351/361 Typ F H 
Л[ Du.87.15.14. 
266 CD Ae 3 355/361 Typ F H Du.87.14.54.2. 
267 CD Ae 3 351/361 Typ F H Du.87.20.1.2. 
268 CD Ae 3 351/361 Typ F H Du.87.14.58.5. 
269 Cs Ae 4 355/361 Typ SP Du.87.16.5. 
270 Cs Ae 4 355/361 Tyj) SP Du.87.15.27. 
271 Cs Ae 4 355/361 Typ SP Du.87.3.2.3. 
272 Cs Ae 4 355/361 Typ SP Du.87.7.2.2. 
273 lui Ae 4 355/361 Typ SP Du.87.15.7. 
274 CD Ae 4 355/361 Typ SP Du.87.15.6.1. 
275 CD Ae 4 355/361 Typ SP Du.87.14.58.4. 
276 CD Ae 4 355/361 Typ SP Du.87.14.34.1. 
277 lui Ae 2 361/363 Sir L R B C 1619 ASIRM Du.87.6.3.2. 
278 lov Ae 3 363/364 Rom L R B C 696 V R B R O M [ Du.87.14.68.1. 
279 Vn Sil 367/375 Tre RIC 27A В TR PS Du.87.14.49.5. 
280 Vn Ae 3 367/375 Are RIC 17 B/13 OF/ Il C O N * Du.87.14.6.9. 
281 Vn Ae 3 367/375 Are RIC 17 B/14 PCON Du.87.15.6.3. 
282 V Ae 3 367/375 Rom RIC 24A/9 R P R I M A Du.87.14.49.7. 
283 V Ae 3 367/375 Rom RIC 24A/9 R PRIMA Du.87.14.33. 
284 Vn Ae 3 367/375 Rom RIC 24B/9 R PRIMA Du.87.14.49.6. 
285 VD Ae 3 367/375 Rom RIC 24/9 JPRIMA Du.87.19.17.3. 
286 Vn Ae 3 367/375 R o m RIC 23B/11 R T E R T I A Du.87.20.2.2. 
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287 Vn Ae 3 367/375 Rom RIC 23B/11 RTERTIA Du.87.14.6.11. 
288 Vn Ae 3 367/375 Rom R1C 23B/11 RTERTIA Du.87.14.6.10. 
289 V Ae 3 367/375 Rom RIC 23A/12 RQVARTA Du.87.14.53.1. 
290 V Ae 3 367/375 Rom RIC 23A/12 RQVARTA Du.87.14.26. 
291 Vn Ae 3 367/375 Rom RIC 23B/12 R.QVARTA Du.87.14.49.9. 
292 V Ae 3 364/367 Aqu RIC 9A/9 4 SMAQS Du.87.15.2.2. 
293 V Ae 3 367/375 Aqu RIC 12A/14 12/ SMAQP Du.87.3.2.1. 
294 Vn Ae 3 367/375 Aqu RIC 12B/15 •SMAQP[-] Du.87.14.58.1. 
295 Vn Ae 3 367/375 Aqu RIC 11B/16 SMAQP Du.87.15.15. 
296 Vn Ae 3 367/375 Aqu RIC 12B/16 SMAQP Du.87.7.1. 
297 Vn Ae 3 367/375 Aqu RIC 12B/17 •SMAQP- Du.87.14.43. 
298 Vn Ae 3 367/375 Aqu RIC 12B/18 * / SMAQP Du.87.14.23. 
299 V Ae 3 364/367 Sis RIC 5A/2 •BSISC Du.87.7.2.4. 
300 V Ae 3 364/367 Sis RIC 5A/2 • rs i sc Du.87.14.46. 
301 V Ae 3 364/367 Sis RIC 5A/3 -ж-PSISC Du.87.15.20.1. 
302 Vn Ae 3 364/367 Sis RIC 5B/3 BSISC Du.87.17.21. 
303 Vn Ae 3 364/367 Sis RIC 5B/3 BSISC Du.87.17.11. 
304 V Ae 3 364/367 Sis RIC 5A/4 DBSISC Du.87.3.2.4. 
305 Vn Ae 3 364/367 Sis RIC 7B/5 * A / •AS1SC Du.87.14.16. 
306 V Ae 3 364/367 Sis RIC 5A/6 / А * rs i sc Du.87.7.2.3. 
307 V Ae 3 364/367 Sis RIC 5A/7 / А * D PSISC Du.87.3.2.5. 
308 V Ae 3 364/367 Sis RIC 5A/7 / А * D r S I S C Du.87.14.50. 
309 V Ae 3 364/367 Sis RIC 5A/7 / А * D r S I S C Du.87.14.49.13. 
310 Vn Ae 3 364/367 Sis RIC 5B/7 / А * DBSISC Du.87.14.68.3. 
311 Vn Ae 3 364/367 Sis RIC 5B/7 / А * DBSISC Du.87.17.10. 
312 V Ae 3 364/367 Sis RIC 7A/7 * A / DASISC Du.87.14.49.11. 
313 V Ae 3 364/367 Sis RIC 7A/7 * A / DAS1SC Du.87.14.21.1. 
314 V Ae 3 364/367 Sis RIC 7A/7 * A / DASISC Du.87.14.49.12. 
315 Y Ae 3 367/375 Sis RIC 14A/10 /R •rs isc Du.87.15.9. 
316 Y Ae 3 367/375 Sis RIC 14A/10 /R • rs i sc Du.87.14.74. 
317 V Ae 3 367/375 Sis RIC 14A/10 /R • rs isc Du.87.14.9.4. 
318 V Ae 3 367/375 Sis RIC 15A/10 R/ •ASISC Du.87.14.44.1. 
319 V Ae 3 367/375 Sis RIC 15A/10 R/ •ASISC Du.87.5.1.3. 
320 V Ae 3 367/375 Sis RIC 14A/11 /Т) * BSISC Du.87.14.34.2. 
321 V Ae 3 367/375 Sis RIC 14A/11 /D * BSISC Du.87.14.45. 
322 V Ae 3 367/375 Sis RIC 14A/11 /Т) * B S I S C Du.87.17.14.3. 
323 G Ae 3 367/375 Sis RIC 15C/11 T)/ •ASISC Du.87.20.1.4. 
324 Vn Ae 3 367/375 Sis RIC 15B/11 —12 D/ JAS1SC Du.87.14.11.2. 
325 Vn Ae 3 367/375 Sis RIC 15B/13 D/S ASISC Du.87.14.18.2. 
326 G Ae 3 367/375 Sis RIC 14C/13- 15 S/? r s i sc Du.87.3.2.2. 
327 Vn Ae 3 367/375 Sis RIC 15B/14 * D / S BSISC Du.87.5.1.1. 
328 Y Ae 3 367/375 Sis RIC 14A/16 M / F * BSISC Du.87.14.39. 
329 V Ae 3 367/375 Sis RIC 14A/17 M / P * BSISC Du.87.14.47. 
330 V Ae 3 367/375 Sis RIC 14A/17 M / P * BSISC Du.87.3.2.7. 
331 G Ae 3 367/375 Sis RIC 14C/17 M / P * ]SISC Du.87.14.24. 
332 Y Ae 3 367/375 Sis RIC 15A/17 * P / M ASISC Du.87.17.20.1. 
333 Vn Ae 3 367/375 Sis RIC 15B/17 * P / M ASISC Du.87.14.31.1. 
334 Vn Ae 3 367/375 Sis RIC 15B/17 * P/M ASISC Du.87.15.29.1. 
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335 G Ae 3 367/375 Sis RIC 14C/18 • M / P * ASISC 1 Du.87.14.49.14. 
336 V Ae 3 367/375 Sis RIC 15A/18 * P / M . PSISC 1 Du.87.16.6.2. 
337 V Ae 3 367/375 Sis RIC 15A/18 * P/M. PSISC 1 Du.87.15.24.3. 
338 Vn Ae 3 367/375 Sis RIC 15B/18 * P / M . ASISC 1 Du.87.14.35. 
339 V Ae 3 367/375 Sis RIC 14A/19 M / . P * ASISC 1 Du.87.20.1.3. 
340 Vn Ae 3 367/375 Sis RIC 15B/29 K P / Q ASISC[ 1 Du.87.14.73. 
341 Vn Ae 3 364 Sir RIC 7В ASIRM 1 Du.87.14.4. 
342 V Ae 3 364/367 The RIC 18A/1 TESA 1 Du.87.17.20.2. 
343 V Ae 3 364/367 The RIC 18A/1 TESA 1 Du.87.14.4. 
344 Vn Ae 3 364/367 The RIC 18B/1 TESA 1 Du.87.3.2.9. 
345 V Ae 3 364/367 The RIC 18A/3 * / TESA 1 Du.87.14.49.15. 
346 Vn Ae 3 367/375 The RIC 26B/6 le TESA 1 Du.87.15.23. 
347 Vn Ae 3 367/375 The RIC 26B/12 / в - TES 1 Du.87.17.3.2. 
348 Vn Ae 3 367/375 The RIC 27B/12 •А/ TES 1 Du.87.14.32.2. 
349 Vn Ae 3 367/375 The RIC 26B/14 •/A- TES 1 Du.87.14.11.3. 
350 G Ae 3 367/375 The RIC 26C/15 / в * TES 1 Du.87.3.2.10. 
351 V Ae 3 367/375 The RIC 26A/20 D/B TES 1 Du.87.14.9.3. 
352 Vn Ae 3 367/375 The RIC 27B/22 •A/e TES 1 Du.87.14.31.2. 
353 Vn Ae 3 367/375 The RIC 26B/28 м / д * TES 1 Du.87.19.14.1. 
354 Vn Ae 3 367/375 The RIC 27B/29 •M/A TES 1 Du.87.19.12. 
355 G Ae 3 367/375 The RIC 27C/29 •M/A TES 1 Du.87.14.44.2. 
Scha tz fund I Via Prae tor ia 
356 Cn Ae 341/346 Rom Typ VD R[ 1 Du.87.22.1. 
357 Cs Ae 4 355/361 R o m LRBC 689 RQ[ 1 Du.87.22.6. 
358 Cs Ae 4 355/361 R o m LRBC 689 RQ[ 1 Du.87.22.9. 
359 Cs Ae 3 355/361 Sis LRBC 1237 М/ ASISD 1 Du.87.22.2. 
360 Cs Ae 3 355/361 Sis LRBC 1237 М/ AS1SD 1 Du.87.22.4. 
361 Cs Ae 4 355/361 Sis LRBC 1252a • / • ]SIS[ 1 Du.87.22.7. 
362 Cs Ae 2 346/354 Typ F H 1 Du.87.22.5. 
363 Cs Ae 3 355/361 Typ F H 1 Du.87.22.3. 
364 Cs Ae 4 355/361 Typ SP 1 Du.87.22.8. 
365 Cs Ae 4 355/361 Typ SP 1 Du.87.22.10. 
366 lu i Ae 1 360/363 Typ SR 1 Du.87.22.11. 
367 Vn Ae 3 367/375 Rom RIC 24B/9 R P R IMA 1 Du.87.22.13. 
368 VD Ae 3 367/375 R o m RIC 24/10 JSECVNDA 1 Du.87.22.14. 
369 Vn Ae 3 367/375 Rom RIC 23B/11 R T E R T I A 1 Du.87.22.12. 
370 Vn Ae 3 364/367 Aqu RIC 7 B/2 /В SMAQ[ 1 Du.87.22.17. 
371 Vn Ae 3 367/375 Aqu RIC I I B / 1 5 •SMAQS- 1 Du.87.22.15. 
372 V Ae 3 367/375 Aqu RIC 12A/16 SMAQS 1 Du.87.22.16. 
373 V Ae 3 364/367 Sis RIC 5A/7 / А * D PSISC 1 Du.87.22.18. 
374 V Ae 3 367/375 Sis RIC 14A/10 /R •BSISC 1 Du.87.22.19. 
375 Vn Ae 3 367/375 Sis RIC 14B/10 /R •rs isc 1 Du.87.22.20. 
376 V Ae 3 367/375 Sis RIC 14A/11 / D * BSISC 1 Du.87.22.21. 
377 V Ae 3 367/375 Sis RIC 15A/13 D/S ASISC 1 Du.87.22.22. 
378 G Ae 3 367/375 Sis RIC 14C/15 S / P * PSISC 1 Du.87.22.23. 
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379 V Ae 3 367/375 Sis RIC 14A/17 M / P * BSISC 1 Du.87.22.24. 
380 V Ae 3 367/375 Sis RIC 14A/17 M / P * BSISC 1 Du.87.22.25. 
381 G Ae 3 367/375 Sis RIC 14C/17 M / P * ]SISC 1 Du.87.22.26. 
382 V Ae 3 367/375 Sis RIC 14A/29 Q/PK BS1SCV 1 Du.87.22.27. 
383 G Ae 3 367/375 Sis RIC 14C/29 Q/PK ASISCR 1 Du.87.22.28. 
384 G Ae 3 367/375 Sis RIC 14C/37 F/ACR ]SISCV 1 Du.87.22.29. 
385 G Ae 3 367/375 The RIC 26C/8 / Г * TES 1 Du.87.22.31. 
386 Vn Ae 3 367/375 The RIC 26B/12 / A- TES 1 Du.87.22.30. 
387 VD Ae 3 364/367 Con RIC 21 CONS[ 1 Du.87.22.32. 
388 Vn Ae 3 364/378 Typ GR 1 Du.87.22.33. 
389 Vn Ae 3 364/378 Typ GR 1 Du.87.22.34. 
390 VD Ae 3 364/378 Typ SR 1 Du.87.22.35.40. 
Schatzfund II Castellum 
391 Traianus S 98/117 1 Du.87.21.1. 
392 Marcus Aurel ius As 161/180 1 Du.86.21.2. 
393 ? As 2. Jh . 1 Du.86.21.3. 
394 Maximinus Tlirax S 236 Rom BMC 63 1 Du.87.21.4. 
395 Gordianus 3 Ae I 239/240 Vim Pick 71 1 Du.87.21.5. 
396 Gordianus 3 Ae I 239/244 Vim Pick? 1 Du.87.21.6. 
397 Philippus Ae I 246/247 Vim Pick 104 1 Du.87.21.7. 
398 Gallienus Ant 259/268 1 Du.87.21.8. 
399 Gallienus Ant 259/268 1 Du.87.21.9. 
400 Claudius 2 Ant 268/270 Sis RIC 187 F a 1 Du.87.21.10. 
401 Tacitus Ant 275/276 Tic RIC 133 1 Du.87.21.11. 
402 Probus Ant 279 Tic RIC 573 Fa 1 Du.87.21.12. 
403 MD Fol 311 Kyz RIC 67A 
€/i MKV 1 Du.87.21.13. 
404 
С 
Ae 3 326 Rom RIC 287 RQS 1 Du.87.21.16. 
405 U R Ae 3 330/333 Sis RIC 222 PSIS 1 Du.87.21.19. 
406 Cs Ae 3 334/335 Sis RIC 237 •ASIS- 1 Du.87.21.17. 
407 Cp Ae 3 334/335 Sis RIC 241 •BSIS- 1 Du.87.21.21. 
408 Cr Ae 3 324 The RIC 125 TS AVI 1 Du.87.21.14. 
409 
С 2 Ae 3 335/336 The RIC 199 SMTSB 1 Du.87.21.18 
410 Cs Ae 3 325/326 Kyz RIC 38 SMKB- 1 Du.87.21.15. 
411 UR Ae 3 331/334 Kyz RIC 90 SMKA 1 Du.87.21.20. 
412 Cn Ae 4 337/341 Sis LRBC 774 ASISw I Du.87.21.22. 
413 Cn Ae 4 341/346 Sis LRBC 787 * P S I S * 1 Du.87.21.23. 
414 CD Ae 4 337/339 Kyz Typ Gl SMKA 1 Du.87.21.24. 
415 
С Ae 4 337/341 Typ Quad 1 Du.87.21.25. 
416 CD Ae 4 341/346 Typ VD 1 Du.87.21.26. 
417 Cs Ae 4 355/361 Aqu LRBC 951 AQP 1 Du.87.21.27. 
418 CG Ae 3 351/354 Sis LRBC 1213 1215 I I / •ASIS[ 1 Du.87.21.28. 
419 Cs Ae 3 351/361 Sis LRBC 1222 1228 ASISZ 1 Du.87.21.29. 
420 Cs Ae 3 351/361 Sis LRBC 1222 1228 PSISZ 1 Du.87.21.30. 
421 lui Ae 4 355/361 Sis LRBC 1249 / * ]SIS[ 1 Du.87.21.31. 
422 Cs Ae 3 355/361 Sir LRBC 1612 
М/ •BSIRM- 1 Du.87.21.33. 
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423 lui Ae 3 355/361 
424 lui Ae 4 355/361 
425 CD Ae 2 350/351 
426 Cs Ae 3 351/361 
427 Cs Ae 4 355/361 
428 Cs Ae 4 355/361 
429 lui Ae 1 361/363 
430 Iov Ae 3 363/364 
431 Vn Ae 3 367/375 
432 VD Ae 3 367/375 
433 V Ae 3 364/367 
434 V Ae 3 367/375 
435 G Ae 3 367/375 
436 Vn Ae 3 367/375 
437 V Ae 3 364/367 
438 V Ae 3 364/367 
439 VD Ae 3 364/378 
440 VD Ae 3 364/378 
441 VD Ae 3 364/378 
К . B I H Ó - S E Y - V . LÁNYI 
Sir LR ВС 1612A М/ 
Sir LRBC 1616 
Typ CM 
Typ F H 
Typ SP 
Typ S P 
Nie LRBC 2319 
Sir LRBC 1624 
Aqu RIC 12B/16 
Aqu RIC 12/16 
Sis RIC 5 A / 1 - 4 
Sis RIC 14A/11 D/ 
Sis RJC 14C/13 S/D 
Sis RIC 15B/37 RCA/-S 
The RIC 16A/1 




AS1RM- 1 Du.87.21.32. 





+»ШКГчч+ 1 Du.87.21.39. 
AS1RM 1 Du.87.21.40. 
SMAQP- 1 Du.87.21.41. 
SMAQP- 1 Du.87.21.42. 
]SISC 1 Du.87.21.43. 
+ BSISC 1 Du.87.21.44. 
rSISC 1 Du.87.21.45. 
]SJS[ 1 Du.87.21.46. 
TES В 1 Du.87.21.47. 




Heténypuszta. Komitat Somogy. (К.В.S.) 
Festung. E. Tóth. 
442 Tacitus Ant 275/276 Rom RIC 93C X X I Д 1 MNA 
443 Probus Ant 276/282 Tic RIC 384 VXXT 1 MNA 
444 CC Fol 297/298 Rom RIC 73a R/S e 1 MNA 
445 GM Fol 303 Aqu RIC 638 * / V I AQ V 1 MNA 
446 MH Fol 303 Sis RIC 140b w / r SIS 1 MNA 
447 С Ae 3 322/325 Tic RIC 167 w QT 1 MNA 
448 Cs Ae 3 335/336 Aqu RIC 133 F AQS 1 MNA 
449 С 2 Ae 3 321/324 Sis RIC 182 r s i s + v 1 MNA 
450 С Ae 3 330/333 Sis RIC 219 ASIS 1 MNA 
451 Cp Ae 3 330/333 Sis RIC 224 BSIS 1 MNA 
452 С Ae 3 334/335 Sis RIC 235 ]SIS- 1 MNA 
453 Cp Ae 3 334/335 Sis RIC 241 •BSIS- 1 MNA 
454 Cp Ae 3 334/335 Sis RIC 241 •BSIS[ 1 MNA 
455 CD Ae 3 335/336 The Typ G2 SMTS[ 1 MNA 
456 С 2 Ae 3 335/336 The RIC 199 SMTSB 1 MNA 
457 Cn Ae 4 336/337 The RIC 225 SMTS[ 1 MNA 
458 С Ae 3 330/333 Her RIC 111 SMHA 1 MNA 
459 С Ae 3 330/333 Her RIC 111 SMH A 1 MNA 
460 L Ae 3 317/320 Kyz RIC 9 Q/A SMK 1 MNA 
461 UR Ae 3 330 Kyz RIC 71 SMKB- 1 MNA 
462 С Ae 4 330/335 Ant RIC B6 SMAN Г 1 MNA 
463 Cp Ae 3 330/337 Ant RIC 92 114 SMA[ 1 MNA 
464 С Ae 4 335/337 Typ Gl 1 MNA 
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465 Cn Ae 3 333/336 Typ G2 1 MNA 
466 L Ae 3 319/321 Typ VE 1 MNA 
467 Cn Ae 4 337/341 Aqu LRBC 682 •AQP 1 MNA 
468 Cn Ae 4 337/341 Sis LRBC 775 ASISw 1 MNA 
469 Cn Ae 4 341/346 Sis LRBC 791 PS I S 1 MNA 
470 Cs Ae 4 341/346 Sis LRBC 792 GS I S- 1 MNA 
471 Cs Ae 4 341/346 Sis LRBC 798 H R ISIS 1 MNA 
472 Cn Ae 4 341/346 Sis LRBC 801 BSIS 1 MNA 
473 Cn Ae 4 337/341 Sis Typ Gl p 
ж 
]SIS[ 1 MNA 
474 Cn Ae 4 337/341 The LRBC 856 SMTS[ 1 MNA 
475 Cn Ae 4 341/346 The LRBC 860 JMTSA 1 MNA 
476 Cs Ae 4 337/341 Nie LRBC 1136 SM NB 1 MNA 
477 
С Ae 4 341/346 Ant LRBC 1397 SMAN[ 1 MNA 
478 CD Ae 4 335/341 Typ Gl 1 MNA 
479 Cn Ae 4 335/341 Typ Gl 1 MNA 
480 CD Ae 4 335/341 Typ Gl 1 MNA 
481 UR Ae 4 330/341 Typ Lupa 1 MNA 
482 Cs Ae 4 341/346 Typ VD 1 MNA 
483 CD Ae 4 341/346 Typ VD 1 MNA 
484 CD Ae 4 341/346 Typ VD 1 MNA 
485 CG Ae 3 352/354 Rom LRBC 681 R F f 1 MNA 
486 Cs Ae 3 352/354 Aqu LRBC 930 AQP 1 MNA 
487 lui Ae 4 355/360 Aqu LRBC 954 AQT- 1 MNA 
488 Cn Ae 3 346/350 Sis LRBC 1124 ASIS 1 MNA 
489 Cn Ae 3 346/350 Sis LRBC 1124 CS IS 1 MNA 
490 Cn Ae 3 346/350 Sis LRBC 1136 ASIS I1 1 MNA 
491 Cn Ae 3 346/350 Sis LRBC 1140 1144 BSIS[ 1 MNA 
492 Cs Ae 2 351 Sis LRBC 1190 III / JSISw 1 MNA 
493 Cs Ae 3 351/354 Sis LRBC 1218 ]SIS 1 MNA 
494 Cs Ae 3 351/361 Sis LRBC 1222 1228 AS1SZ 1 MNA 
495 Cs Ae 3 351/361 Sis LRBC 1222 1228 ]SISZ 1 MNA 
496 Cs Ae 3 351/361 Sis LRBC 1222 1228 ]SISZ 1 MNA 
497 Cs Ae 3 355/361 Sis LRBC 1240 
М/ 1 MNA 
498 Cs Ae 4 355/361 Sis LRBC 1248 / * ]SIS 1 MNA 
+ 499 Cs Ae 4 355/361 Sis LRBC 1252* • / • ]SIS[ 1 MNA 
500 Cs Ae 4 355/361 Sis Typ SP r S I S [ 1 MNA 
501 Cs Ae 3 355/361 Sis Typ F H М/ ]SIS[ 1 MNA 
502 Cs Ae 3 351/354 Sir LRBC 1603 ASIRM 1 MNA 
503 Cs Ae 2 346/350 Con LRBC 2026 r / f CONS А * 1 MNA 
504 Cs Ae 2 351/354 Con LRBC 2028 
Г-/ ]ONS[ 1 MNA 
505 Cs Ae 2 351/354 Con LRBC 2037 •s •/* 1 MNA 
+ 506 Cs Ae 3 355/361 Con LRBC 2049 
М/ CONS[ 1 MNA 
507 Cn Ae 3 346/350 Typ FC 1 MNA 
508 Cs Ae 3 351/361 Typ F H 1 MNA 
509 Cs Ae 3 351/361 Typ F H 1 MNA 
510 Cs Ae 3 351/361 Typ F H 
511 Cs Ae 3 351/361 Typ F H 1 MNA 
512 Cs Ae 3 355/361 Typ F H М/ 1 MNA 
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513 lui Ae 3 355/361 Typ F H М/ ASIS[ 1 MNA 
514 Cs Ae 3 355/361 Typ SP 1 MNA 
515 Cs Ae 3 355/361 Typ SP 1 MNA 
516 Cs Ae 4 355/361 Typ SP 1 MNA 
517 lui Ae 4 355/361 Typ SP 1 MNA 
518 lui Ae 4 355/361 Typ SP 1 MNA 
519 Vn Ae 3 364/367 Lug RIC 1 OB/4 -5 O/F ]V[ 1 MNA 
520 VD Ae 3 367/375 Rom RIC 24/10 ]SEC[ 1 MNA 
521 Vn Ae 3 375/378 Rom RIC 28A/13 SM<$>RP 1 MNA 
522 V Ae 3 364/367 Aqu RIC 9A/2 в / SMAQ[ 1 MNA 
523 V Ae 3 364/367 Aqu RIC 7A/13 * S M A [ 1 MNA 
524 Vn Ae 3 367/375 Aqu RIC 11B/I6b SMAQS 1 MNA 
525 V Ae 3 364/367 Sis RIC 5A/2 • r s i s c 1 MNA 
526 Vn Ae 3 367/375 Sis RIC 14B/10 /R •BSISC 1 MNA 
527 V Ae 3 367/375 Sis RIC 15A/10 R/ JASISC 1 MNA 
528 G Ae 3 367/375 Sis RIC 15C/11 D / * BSISC 1 MNA 
529 Vn Ae 3 367/375 Sis RIC 15B/16 * F / M ASTSC 1 MNA 
530 V Ae 3 367/375 Sis RIC 14A/35 F/RR BSIS[ 1 MNA 
531 V Ae 3 367/375 Sis RIC 15A/37 R A / S FS[ 1 MNA 
532 V Ae 3 364/375 Sis Typ GR /? r s i s 1 MNA 
533 V Ae 3 364 Sir RIC 6A/2 BSIRM 1 MNA 
534 Vn Ae 3 364/367 The RIC 18B/1 TES Г 1 MNA 
535 Vn Ae 3 367/375 The RIC 27B/15 *A/ TES 1 MNA 
536 V Ae 3 364/367 Con RIC 21A/1 2 CONSP[ 1 MNA 
537 V Ae 3 364/375 Typ GR 1 MNA 
538 V Ae 3 364/375 Typ GR 1 MNA 
539 V Ae 3 364/375 Typ GR 1 MNA 
540 Vn Ae 3 364/378 Typ GR 1 MNA 
541 VD Ae 3 364/378 Typ GR 1 MNA 
542 Vn Ae 3 364/375 Typ SR Q/ 1 MNA 
543 VD Ae 3 364/378 Typ SR 1 MNA 
544 ? Ae 4 4. Jh . 1 MNA 
Kisdorog. Komi ta t Tolna. (K.B.S.) 
Gräberfeld. Zs. Péterfi. 
545 
С 
Ae 3 322/325 Tic RIC 167 
546 
С 
Ae 3 322/325 Tic RIC 167 
547 
С Ae 3 326 Rom RIC 287 
548 
С 2 Ae 4 336 Rom RIC 382 
549 
С 2 Ae 3 317 Sis RIC 37 
550 Cs Ae 3 326/328 Sis RIC 158 
551 
С Ae 3 326/327 Sis RIC 200 
552 
с Ae 3 328/329 Sis RIC 214 
553 с Ae 3 328/329 Sis RIC 214 









A S I S w 
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555 С Ae 3 330/333 Sis RIC 219 ASIS 1 Szk. 
556 С Ae 3 330/333 Sis RIC 219 ASIS 1 Szk. 
557 
С 2 Ae 3 334/335 Sis RIC 237 • r s i s - 1 Szk. 
558 UR Ae 3 334/335 Sis RIC 240 • r s i s - 1 Szk. 
559 Cp Ae 3 334/335 Sis RIC 241 BSIS- 1 Szk. 
560 Cs Ae 4 335/336 Sis RIC 254 r s i s 1 Szk. 
561 С Ae 3 324 The RIC 123 TSAVI 1 Szk. 
562 
С 
Ae 3 326/328 The RIC 153 / • SMTSA 1 Szk. 
563 С Ae 3 330/333 The RIC 183 SMTSA 1 Szk. 
564 L Ae 3 316/317 Her RIC 15 HTA 1 Szk. 
565 
С 2 Ae 3 326 Her RIC 83 S M H e 1 Szk. 
566 UR Ae 3 330/333 Her RIC 119 •SMHÇ 1 Szk. 
567 С Ae 3 324/325 Kyz RIC 24 SM к г 1 Szk. 
568 С Ae 3 325/326 Kyz RIC 34 SMKS- 1 Szk. 
569 
С 2 Ae 3 325/326 Kyz RIC 37 SMKA- 1 Szk. 
570 С 2 Ae 3 325/326 Kyz RIC 37 SMK Г- 1 Szk. 
571 
С 
Ae 3 326/327 Kyz RIC 44 •SMK г- 1 Szk. 
572 С Ae 4 335/337 Ant RIC 108 SMANB 1 Szk. 
573 с Ae 3 330/335 Nie RIC 188 SMN[ 1 Szk. 
574 UR Ae 3 330/335 Nie RIC 195 SMKNÇ 1 Szk. 
575 Cs Ae 4 337/341 Tre LRBC 108 ]TRP[ 1 Szk. 
576 Cs Ae 4 337/341 Sis LRBC 772 ] I S u 1 Szk. 
577 Cs Ae 4 337/341 Sis LRBC 782 p 
* 
•ASIS- 1 Szk. 
578 Cs Ae 4 341/346 Sis LRBC 792 •ASIS- 1 Szk. 
579 
С 2 Ae 4 337/341 The LRBC 854 SMTSB 1 Szk. 
580 Cn Ae 4 337/341 The LRBC 856 SMTS A 1 Szk. 
581 Си Ae 4 337/341 The LRBC 856 SMTS[ 1 Szk. 
582 Cn Ae 4 341/346 The LRBC 860 SMTSB 1 Szk. 
583 Cn Ae 4 341/346 The LRBC 860 SMTSA 1 Szk. 
584 Cn Ae 4 337/341 Her LRBC 954 SM H A 1 Szk. 
585 Cs Ae 4 335/341 Typ Cl 1 Szk. 
586 Cs Ae 3 351/354 Sis LRBC 1218 ASIS 1 Szk. 
587 Cs Ae 3 351/361 Sis LRBC 1222 1228 BSISZ 1 Szk. 
588 Cs Ae 3 351/354 Sir LRBC 1603 ASIRM 1 Szk. 
589 Cs Ae 3 351/354 Sir LRBC 1603 ASIR[ 1 Szk. 
590 Cs Ae 3 351/354 Sir LRBC 1603 ]IRM 1 Szk. 
591 Cs Ae 3 351/354 Sir LRBC 1605 ASIRM- 1 Szk. 
592 lui Ae 3 355/361 Sir LRBC 1611 М/ ASIRM- 1 Szk. 
593 Cs Ae 3 351/354 Con LRBC 2039 CONSB 1 Szk. 
594 CG Ae 3 351/354 Kyz LRBC 2493 6/ SMK £ 1 Szk. 
595 Cs Ae 3 351/361 Kyz LRBC 2496 2498 SMK г 1 Szk. 
596 Cs Ae 3 351/354 Ant LRBC 2632 AN[ 1 Szk. 
597 Cs Ae 3 351/361 Typ F H 1 Szk. 
598 CD Ae 3 351/361 Typ F H 1 Szk. 
599 CD Ae 3 351/361 Typ F H 1 Szk. 
600 Cs Ae 3 355/361 Typ F H М/ 1 Szk. 
601 Vn Ae 3 364/367 Sis RIC 7B/2 •AS1SC 1 Szk. 
602 ? Ae 4 4. Jh . 1 Szk. 
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Petőháza. Komitat Győr-Sopron. (V.L.) 
603 YD Ae 3 364/378 Typ SR 1 So. 
Pécsvárad. Komitat Baranya (K.B.S.) 
Schatzfund. 
Publizierte: К . Biró-Sey: A pécsváradi éremlelet. FolArch 38 (1987) 171 — 192 S. 
Nr. 1 —7 Griechische, Faustina, Geta, Maximinus Thrax 
Nr. 8 - 4 6 5 Gallienus-Justinianus (Inv: L. 1. 3. 1986. 1 — 281) 465 MNM 
Sopron. Scarbantia. Komi ta t Győr-Sopron. (V.L.) 
Siedlung. J . Gömöri. 
604 Cs Ae 3 351/361 Con Typ L H CONS[ 1 So. 
Szombathely. , Savaria. Komitat Vas. (K.B.S.) 
Siedlung. T. Buocz. 
605 Caligula As 37/38 Rom BMC 45 1 
606 Domitianus S 86 Rom BMC 368 1 
607 Traianus Dp 104/111 Rom BMC 941 1 
608 Traianus S 116/117 Rom BMC 1046 1 
609 Hadrianus As 119/138 Rom BMC 1348 1 
610 г As 1 . - 2 . Jh . 1 
611 ? As 2. Jh. 1 
612 2 As 2. Jh. 1 
* 6 1 3 Divus Claudius 2 Ant 270 RIC 266 1 
614 Aurelianus Ant 270/275 Sis RIC 174 1 
615 Probus Ant 276/282 Sis RIC 713 /Т XXI 1 
616 ? As 2 . - 3 . Jh . 1 
617 ? Ant 3. Jh. 1 
618 Cn Ae 4 337/341 Aqu LRBC 692c AQP 1 
619 Cs Ae 4 337/341 Sis LRBC 782 • ASIS- 1 
620 Cs Ae 3 351/354 Sir LRBC 1605 BSIRM- 1 
Szőlősgyörök. Komitat Somogy. (K.B.S.) 
Siedlung. S. Honthy 
621 GM Fol 312 Sis RIC 224 
622 С Ae 3 314/315 Rom RIC 30 
* 623 С Ae 3 4. Jh . Zg.F. 
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Tác. Gorsium. Komi ta t Fejér. (V.L.) 
»Siedlung. Zs. Bánki — J . Fitz 
624 Titus AE 69/71 1 Szf.86.10.2. 
625 Traianus As 98/99 Rom BMC 724 1 Szf.85.102.1. 
626 Hadrianus D 134/138 Rom BMC 715 1 »Szf.85.103.1. 
627 Antoninus I1 ins As 143/144 Rom BMC 1627 1 Szf. 73.165.1. 
628 Antoninus 1' ins Dp 145/161 Rom BMC S. 280 * 1 Szf.86.109.1. 
+ 629 Caracalla DAe 198/212 Rom 1 »Szf.86.88.1. 
630 Severus Alexander S 229 Rom BMC 570 1 »Szf.86.41.1. 
631 Maximinus Thrax D 236/237 Rom BMC 144 1 Szf.86.15.1. 
632 Gordianus 3 Ae I 242/243 CVim Pick 83 1 »Szf.86.164.1. 
633 Philippus Ant 247 Rom R I C 4 1 Szf.86.101.1. 
634 Hostiii anus Caesar Ant 25 1 Ant R I C 200B . . . IV 1 Szf.86.11.2. 
635 Trebonianus Gallus Ae I 241/242 CVim Gold 101 1 Szf.86.165.1. 
636 Gallienus Ant 259/268 1 Szf.85.58.1. 
637 ? Ant 3. Jh . 1 Szf.86.41.2. 
638 MH Fol 301 Aqu RIC 31B /V AQ[ 1 »Szf.86.10.4. 
639 c c Fol 301 Aqu RIC 32A /V A Q P 1 »Szf.85.59.1. 
640 MB Fol 312 Sis RIC 225B / м г SIS 1 Szf.86.113.1. 
641 MD Fol 312 Sis RIC 225B / М Г SIS 1 »Szf. 
642 GM Fol 308/310 The RIC 37A [ * ] / B •SM-TS- 1 Szf.86.92.2. 
643 С Ae 3 320/321 Tic RIC 140 ST 1 »Szf.86.25.1. 
644 с Ae 3 314 Rom RIC 19 R/F R + T 1 »Szf.86.113.2. 
645 CD Ae 4 336 Rom RTC 383/384 RQ[ 1 »Szf.86.10.21. 
646 L Ae 2 313/315 Sis RIC 8 /А SIS 1 »Szf.86.2.1. 
647 L Ae 2 313/315 Sis RIC 11 / в SIS 1 »Szf.85.36.1. 
648 Cr Ae 3 320/321 Sis RIC 161 ASIS + 1 Szf. 
649 
С 
Ae 3 334/335 Sis RIC 235 •ASIS- 1 »Szf.86.99.1. 
650 Cs Ae 3 334/335 Sis RIC 236 •PSIS- 1 »Szf.85.92.1. 
651 С Ae 3 331/334 Kyz RIC 78/79 »SM КС 1 »Szf.86.10.5. 
652 с Ae 3 325/330 Typ DNV30 JA 1 Szf.85.104.1. 
653 с Ae 3 330/336 Typ G2 1 Szf.86.108.1. 
654 
с 
Ae 3 330/336 Typ G2 1 Szf.86.112.1. 
655 
с 
Ae 3 330/336 Typ G2 1 Szf.86.10.6. 
656 CD Ae 3 330/336 Typ G2 1 Szf.86.10.8. 
657 CD Ae 3 320/330 Typ VOT 1 Szf.85.45.1. 
658 Cn Ae 4 341/346 Aqu LRBC 702 AQ[ 1 Szf.85.73.1. 
659 Cn Ae 4 337/341 Sis LRBC 769 + BSIS 1 Szf.86.92.1. 
660 Cn Ae 4 341/346 Sis LRBC 791 PSIS 1 Szf.86.132.1. 
661 Cn Ae 4 341/346 Sis LRBC 791 PSIS 1 Szf.86.131.1. 
662 Cn Ae 4 341/346 Sis LRBC 799 HR 1 Szf.86.112.2. 
663 Cn Ae 4 341/346 Sis LRBC 801 ASIS 1 Szf.86.134.2. 
664 Cn Ae 4 341/346 The LRBC 859/861 SMTSA 1 Szf.86.42.1. 
665 Cn Ae 4 337/341 The LRBC 860 SMTS[ 1 »Szf.86.11.5. 
666 С Ae 4 337/339 Kyz LRBC 1273 SMK I1 1 »Szf.86.134.1. 
667 CD Ae 4 335/341 Typ Gl 1 »Szf.86.88.2. 
668 CD Ae 4 335/341 Typ Gl 1 Szf.86.31.3. 
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669 CD Ae 4 335/341 Typ Gl 1 Szf.86.27.1. 
670 U R Ae 3 330/341 Typ Lupa 1 Szf.85.104.1 
671 U R Ae 3 330/341 Typ Lupa 1 Szf.86.11.4. 
672 Cn Ae 4 341/346 Typ VD 1 Szf.85.19.1. 
673 Cp Ae 3 330/341 Tyj) Vict 1 Szf.86.10.7. 
674 Cs Ae 3 352/354 Aqu LRBC 932 II / AQS 1 Szf.86.132.2. 
675 Cn Ae 2 346/350 Sis LRBC 1116 r s i s 1 Szf.86.11.1. 
676 Cn Ae 3 346/350 Sis LRBC 1128 £SIS- 1 Szf.86.11.6. 
677 Cs Ae 3 346/350 Sis L R B C 1133 (ESIS'E. 1 Szf.86.10.9. 
678 Cn Ae 3 346/350 Sis LRBC 1136 r S I S R 1 Szf.86.142.1. 
679 CG Ae 2 351/354 Sis LRBC 1215 II / •[JSIS- 1 Szf.85.26.1. 
680 Cs Ae 3 346/354 Sis LRBC 1218 BSIS 1 Szf.86.31.2. 
681 Cs Ae 3 351/361 Sis LRBC 1222 1228 ASTSZ 1 Fsz.86.117.1 
682 Cs Ae 3 351/361 Sis LRBC 1222 1228 ASTSZ 1 Szf.86.135.1. 
683 Cs Ae 3 351/361 Sis Typ F II ]SIS[ 1 Szf.86.91.1. 
684 lui Ae 3 355/361 Sir L R B C 1611 М/ ]SIRM 1 Szf. 
685 Cs Ae 4 355/361 Sir LRBC 1618 •S-/ BSIRM 1 Szf. 
686 Cs Ae 2 346/354 Typ F H 1 Szf.86.100.1. 
687 CD Ae 3 355/361 Typ FH М/ 1 Szf.86.31.1. 
688 CD Ae 3 355/361 Typ F H М/ 1 Szf.86.159.1. 
689 Cs Ae 3 355/361 Typ F H М/ 1 Szf.86.138.1. 
690 Cs Ae 3 355/361 Typ F H М/ 1 Szf.86.87.1. 
691 CD Ae 3 351/361 Typ F H 1 Szf.86.10.10. 
692 CD Ae 3 351/361 Typ F H 1 Szf.86.10.11. 
693 Cs Ae 3 351/361 Typ F H 1 Szf.86.8.1. 
694 CD Ae 4 355/361 Typ SP 1 Szf.86.10.12. 
695 CD Ae 4 355/361 Typ SP 1 Szf.86.134.3. 
696 lu i Ae 4 355/361 Typ SP 1 Szf.86.10.13. 
* 697 lu i Ae 3 361/363 The L R B C 1693« Y T E S A 1 Szf.85.100.6. 
698 Vn Ae 3 364/367 Aqu RIC 7B/3 /•B SMAQP 1 Szf.86.112.3. 
699 VD Ae 3 367/375 Aqu RIC 12/15 •SMAQS- 1 Szf.85.2.1. 
700 V Ae 3 364/367 Sis RIC 7A/2 •ASISC 1 Szf.86.10.14. 
701 Vn Ae 3 364/367 Sis RIC 7B/2 •ASISC 1 Szf.86.102.1. 
702 Vn Ae 3 364/367 Sis RIC 7B/2 •FSISC 1 Szf.86.106.1. 
703 V Ae 3 364/367 Sis RIC 5A/5 / А * •ASISC 1 Szf.86.90.1. 
704 Vn Ae 3 364/367 Sis RIC 5B/7 /AY 1 Szf.86.10.15. 
705 V Ae 3 367/375 Sis RIC 14A/10 /R ]SISC 1 Szf.86.31.4. 
706 Vn Ae 3 367/375 Sis RIC 15B/10 R/ JSISC 1 Szf.86.10.17. 
707 Vn Ae 3 367/375 Sis RIC 15B/10 /R ]SIS[ 1 Szf.85.106.1. 
708 Vn Ae 3 367/375 Sis RIC 14B/11 / D Y ASISC 1 Szf.86.10.18. 
709 V Ae 3 367/375 Sis RIC 14A/13 S/D BSISC 1 Szf.85.25.1. 
710 G Ae 3 367/375 Sis RIC 14C/13 S/D JSISC 1 Szf.86.10.24. 
711 Vn Ae 3 367/375 Sis RIC 15B/13 D/S BSISC 1 Szf.86.10.19. 
712 V Ae 3 367/375 Sis RIC 14A/15 S/F Y JSISC 1 Szf.86.10.16. 
713 Vn Ae 3 367/375 Sis RIC 15B/15 Y F/S BSISC 1 Szf.86.10.22. 
714 G Ae 3 367/375 Sis RIC 14C/27 Q/KY ASISC 1 Szf.86.144.2. 
715 G Ae 3 367/375 The RIC 26C/12 /Г- 1 Szf.86.91.2. 
716 Vn Ae 3 367/375 The RIC 27B/37 •V/? T E S 1 Szf.86.10.20. 
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717 VD Ae 3 364/378 Typ GR 
718 VD Ae 3 364/378 Typ GR 
719 V Ae 3 364/375 Typ SR 
720 VD Ae 3 364/378 Typ SR 






Tüskevár. Komitat Veszprém. (K.B.S.) 
Einzelfund. 
722 Domitianus Dp 81/96 1 Ve. 
723 С Ae 3 318/320 Typ VL 1 Ve. 
724 V Ae 3 367/375 Aqu RFC 12A/18 * / SMAQP 1 Ve. 
Zalalüvő, Sala. Komi ta t Zala. (V.L.) 
Siedlung. F. Redő. 
725 Augustus As 7 v. Rom BMC 214 1 Ze.86.7.1. 
726 Augustus As 27/14 Rom BMC 275/276 1 Ze.86.7.2. 
727 Tiberius As 14/37 1 Ze.86.7.3. 
728 Divus Augustus As 14/37 Rom BMC 151 1 Ze.86.7.4. 
729 Nero As 54/68 1 Ze.87.1.1. 
730 Vespasianus As 71 Rom BMC 600 1 Ze.87.1.2. 
731 Vespasianus Dp 75 Rom BMC 714 l Ze.86.7.6. 
732 Vespasianus As 69/79 1 Ze.86.7.5. 
733 Domitianus As 82 Rom BMC 281 1 Ze.87.1.4. 
734 Domitianus S 90/91 Rom BMC 439 1 Ze.87.1.3. 
735 Domitianus S 95/96 Rom BMC 474 1 Ze.87.1.5. 
736 Domitianus S 81/96 1 Ze.86.7.7. 
737 Flavius Dynastie As 69/81 1 Ze.86.7.8. 
738 Nerva D 96 Rom BMC 6 1 Ze.87.1.8. 
739 Nerva S 97 Rom BMC 107 1 Ze.87.1.7. 
740 Nerva As 96/98 1 Ze.86.7.9. 
741 Traianus Dp 98/117 1 Ze.86.7.10. 
742 Traianus As 98/117 1 Ze.86.7.11. 
743 Hadrianus As 119/138 Rom BMC 1348 1 Ze.87.1.9. 
744 Hadrianus As 119/138 Rom BMC 1348 1 Ze.86.7.15. 
745 Hadrianus AE 119/138 Rom BMC 1572 1 Ze.86.7.14. 
746 Hadrianus S 150/151 Rom BMC 1867A 1 Ze.87.1.10. 
747 Hadrianus S 117/138 1 Ze.86.7.13. 
748 Antoninus Pius D 155/156 Rom BMC 855 1 Ze.87.1.12. 
749 Antoninus Pius Dp 152/153 Rom BMC 1926 1 Ze.87.1.11. 
750 Marcus Aurel ins Dp 170/171 Rom BMC 1390 1 Ze.86.7.16. 
751 Marcus Aurelius As 161/180 1 Ze.87.1.13. 
752 Com modus S 177 Rom BMC 1653 1 Ze.87.1.14. 
753 Commodus S 179/180 Rom BMC 1719 1 Ze.87.1.15. 
* 754 Caracalla As 211/217 1 Ze.87.1.19. 
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* 755 2 As Jh . 1 Ze.86.7.18. 
756 ? S - 2 . Jh . 1 Ze.86.7.14. 
757 2 S - 2 . Jh . 1 Ze.87.1.6. 
758 2 As - 2 . Jh . 1 Ze.87.1.16. 
759 2 As - 2 . Jh . 1 Ze.87.1.17. 
760 2 As 2. Jh . 1 Ze.86.7.19. 
761 2 As 2. Jh . 1 Ze.86.7.20. 
762 Gallienus Ant 259/268 Rom RIC 157 в / 1 Ze.87.1.20. 
763 Gallienus Ant 267/268 Rom RIC 182 1 Ze.86.7.21. 
764 Aurelianus Ant 270/275 Med RIC 142 1 Ze.87.1.22. 
765 Aurelianus Ant 270/275 Sis RIC 216 Q * 1 Ze.87.1.23. 
766 Aurelianus Ant 270/275 Sis RIC 285 Q * 1 Ze.87.1.21. 
767 Florianus Ant 276 Rom RIC 25 Aha / Г XXI 1 Ze.86.7.22. 
768 Probus Ant 276/282 Sis RIC 706 /V X X I 1 Ze.87.1.24. 
* 769 Probus Ant 276/282 Ser RIC 856v MS KA.A. 1 Ze.87.1.25. 
770 Diocletianus Ant 285 Sis RIC 244 GXXT 1 Ze.87.1.26. 
771 2 As 3. Jh . 1 Ze.87.1.18. 
772 С 2 Ae 3 333/335 Rom RIC 351 RDS 1 Ze.87.1.27. 
773 Cs Ae 3 334/335 Sis RIC 237 •esis- 1 Ze.86.7.23. 
774 Cs Ae 3 334/335 Sis RIC 237 •[]SIS- 1 Ze.87.1.29. 
775 
С 
Ae 3 324 The RIC 123 TSAVI 1 Ze.87.1.28. 
776 Cp Ae 3 330/337 The RIC 188 230 SMTSe 1 Ze.86.7.24. 
777 
С 
Ae 3 336/337 Con RIC 137 CONS[ 1 Ze.86.7.25. 
* 778 UR Ae 4 341/346 LRBC 960 1151 1 Ze.86.7.26. 
779 CD Ae 4 341/346 Typ VD 1 Ze.86.7.27. 
780 Cs Ae 3 355/360 Rom LRBC 684 R-M-[ 1 Ze.86.7.28. 
781 Cn Ae 2 346/350 Aqu LRBC 888 AQP- 1 Ze.86.7.29. 
782 Cn Ae 3 346/350 Sis LRBC ИЗО BSIS- 1 Ze.86.7.30. 
783 Cs Ae 3 351/354 Sis LRBC 1218 ASIS 1 Ze.86.7.31. 
784 Cs Ae 2 351/354 The LRBC 1678 П/ * T S £ 1 Ze.87.1.31. 
785 Cs Ae 2 351/354 Typ F H 
Г/ 1 Ze.87.1.30. 
786 lui Ae 1 361/363 Sis LRBC 1260a w-BSISC- 1 Ze.686.7.32 
787 V Ae 3 364/367 Are RIC 9a/4 OF/-I I I CON 1 Ze.86.7.33. 
788 V Ae 3 364/367 Sis RIC 7a/5 *А/ •BSISC 1 Ze.86.7.34. 
789 Vn Ae 3 364/367 Sis RIC 7b/7 * А/ DAS ISC 1 Ze.87.1.32. 
790 G Ae 3 367/375 Sis RIC 15c/11 D/ •AS ISC 1 Ze.86.7.35. 
791 Vn Ae 3 364/367 Her RIC 5b/2 SMHB 1 Ze.87.1.33. 
B E M E R K U N G E N 
61 Der Pan the r geh t nach links. 
63 ORLENS AVGG (?), Sol geht nach links. 
70 R I C 215 cf. wegen dem Münzzeichen. 
80 R I C 183 cf. wegen dem Münzzeichen »£<<• 
92 E s ist keine Fä l schung . 
97 BMC 1450 cf., aber abgenutz t . 
104 Grose 373), 8,41 g, 29 m m . 
105 16,65 g, 26 — 27 m m . 
132 A: ]CA 
165 Medolanum oder R o m . 
166 Mediolanum oder Rom. 
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170 T y p R e s t i t u t Orientis. 
192 R : R I C R o m 119h. 
499 In den Fe lde r sind Punk te . 
506 In dem Fe ld »M« ohne P u n k t e . 
613 Adler nach l inks, in allen Münzs t ä t t en . 
623 Nachahmung , A: Kopf mi t He lm nach links, 2,29 g R : V I C T O R I A E L A E T A E P R I N O P E R P Typ . 
629 R : Tropäum m i t zwei Gefangenen. 
697 LRBC n. h. R : VOT X MVLT X X 
754 Nach links s tehende Mars mi t Victoriola. 
755 Augus tus oder Tiberius. 
769 A: IMP CM AYR P R O B V S P I V S AVG 
7 78 Heraclea oder Kyzikos. 




B E M E R K U N G E N Z U R A R B E I T V O N 
Heöojuia CTaHojeB: Некрополе X—XV века у Во^водини. 
712 каталошких ]единица 
( N E B O J ë A S T A N O J E V : N E K R O P O L E N AUS D E M 1 0 . - 1 5 . J A H R H U N D E R T I N D E R V O J V O D I N A . 
712 K A T A L O G A B S C H N I T T E ) . КАТАЛОГ 1. (KATALOG 1). 
Нови Сад, Археолошко друштво BojßoguHC (Novi Sad, Archäologische Gesellschaft der Vojvodina) 1989. 135 
Seiten, 712 Abbi ldungen, 1 K a r t e 
1. Die Archäologische Gesellschaft der Vojvodina p lant , da s mittelal terl iche archäologische 
Fundmater ia l des Gebietes in einer Katalogserie zu veröffentl ichen, die sich chronologisch an einen 
bereits erschienenen Kata log der F u n d e der Völkerwanderungszeit anschließt.1 Der jetzt erschienene 
Band 1 von Nebojsa S tanojev (im weiteren NS). sowie der im Vorwort dieses Werkes angekündigte 
B a n d 2 umfassen den archäologischen Nachlaß des 10. —12. (15.) Jh.-s. Im Band 2 sollen die gut 
untersuchten großen Gräberfelder des Zeitalters — Bata jn ica ; 2 Hrtkovci (Gemeinde Ruma) — 
Gomolava; Novi Becej (Törökbecse, Gem. Novi Becej) — Araca (Aracs); P r o g a r (Gem. Zemun) 
— Weingärten von Progar ; R u m a (Gem. R u m a ) — Vrsalova vodenica; Suhotica (Szabadka, 
Gem. Suhotica) — Verusic; T a v a n k u t (Tavankút , Gem Suhotica) — Gornji T a v a n k u t — publiziert 
werden, während das hier zu rezensierende Werk die folgenden mehr oder weniger bedeutenden 
F u n d o r t e behandel t (Abb. 1,1); 
1. Bana tsk i Despotovac (Ernesztháza , Gem. Zrenjanin) — Ziegelei, 
2. Banatsko Aranflelovo (Oroszlámos, Gem. Novi Knezevac) — Vinograd, 
3. Bá tmonos to r (Komi ta t Bács-Kiskun, Ungarn) — Weingar ten von L a j o s Angyal, 
4. Вас (Bács, Gem. Вас) — Sandgrube, 
5. Bogojevo (Gombos, Gem. Odzaci) — Bibojastr . , 
6. (1 — 2) Botos (Botos, Gem. Zrenjanin)— Zivancevica dolja, — Mlaka, 
7. Bocar (Bocsar, Gem. Novi Becej) — Gutshof Budzak , 
8. Va j ska (Vajszka, Gem. Вас) — Hügel , 
9 . (1—2) Vojlovica (Hertelendyfalva, Gem. I'ancevo) — Hügel, Ölraff inerie , — Hügel, St ickstofffabr ik , 
10. Vrsac (Versec, Gem. Vräae), 
11. Donj i 1 'etrovci (Gem. R u m a ) , 
12. Doroslovo (Doroszló, Gem. Sombor) — Zarko Zrenjanin-St r . 48, 
13. J azovo ( Jazova /Hódegyháza , Gem. Coka) — Prole tars t r . 24 — 28, 
14. K a r a v u k o v o (Bácsordas, Gem. Odzaci) — VSina Hügel , 
15. Kelebi ja (Kelebia, Gem. Suhotica) —Templomhegy , 
16. Kik inda (Nagykikinda, Gem. Kikinda) — Landwir t schaf t l iches K o m b i n a t Banat , Schweinemastanlage , 
17 .Lovcenac (Szeghegy, Gem. Mali Idos) — Telecska, 
18. Lökve (Végszentmihály, Gem. Bela Crkva), 
19. Majdan (Majdan , Gem. Novi Knezevac) , 
20. Mokrin (Gem. Kikinda) — Per jan ica , 
21. Mosorin (Mozsor, Gem. Titel) — Cot kod Dnka ta ra , 
22. (1—3) Novi Banovci (Gem. Stara Pazova)— Erdwal l an der Donau, — Garten der Fami l ie Höger, — U m -
gebung, 
23. Novi Becej (Törökbecse, Gem. Novi Becej) — Matejski brod (Matej puszta), 
24. Novi Knezevac (Törökkanizsa, Gem. Novi Knezevac) — Grundbes i tz von Graf Béla Tallián, 
25. Novo Miloäevo (Beodra, Gem. Novi Becej) — Izlaz, 
26. (1— 2) Nosa (Nosza, Gem. Suhotica) — Strázsadomb, — Hingadomb, 
27. (1 — 2) Panéevo (Pancsova, Gem. I 'ancevo) — Ziegelei in der Ober s t ad t , — Umgebung , 
28. Petrovcic (Petrovcsics, Gem. Zemun) — Zabran, 
29. Prigrevica (Bácsszentiván, Gem. Apat in) , 
1
 DIMITRIJEVIC—KOVACEVIŐ—VINSKI (1962) . 
2
 Auf die Angaben des zu rezensierenden Werkes 
be rufe ich mich folgenderweise: S. + Se i tennummer , 
Fo. -f- F u n d o r t n u m m e r , No. Ka ta lognummer . Den 
N a m e n der F u n d o r t e benutze ich in ihrer heut igen 
F o r m , im K l a m m e r n stehen der ehemalige ungar ische 
N a m e und die gegenwärt ige Verwal tungse inordnung . 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 43, 1991 
Akadémiai Kiadó, Budapest 
4 0 0 L. KOVÁCS 
Abb. 1,1 Die Grab- und S t r eu funde der Vojvodina aus dem 10. —12. (15.) Jh . (Fo. 1 —44 nach N. Stanojev , Fo. 
45 — 83 aus der Sammlung des Autors) , 2 — 6 Gegens tände aus dem Gräberfeld von Bogojevo (Gombos): 2) Grab 3; 
3 — 4) Grab 9; 5) Grab 38; 6) G r a b 40, 7 Si tua t ionsplan der Ausgrabung des Gräberfeldtei les in Lovcenac (Szeg-
hegy), 8 a . a . O . Grab 9, 9 Umgebung von Rabe —Anka- Insel 
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30. R a b e (Rábé, Gem. Novi Knezevac) — Anka-Insel , 
31. R a k o v a c (Gem. Beocin) — FruSkagora-Str . 43, 
32. R id ica (Regőee, Gem. Sombor) — W ä c h t e r b u d e an der S t raße von Staniäic nach K a t y m a r , 
33. Ruski Krs tu r (Bácskeresztúr , Gem. Kala) , 
34. (I—2) Seiita (Zenta, Gem. Senta) — Papha lom, — Einzelgehöft der Familie F a r k a s 
35. ( I — 3) Senéanski TreSnjevac (Tetőhegyes, Gem. Kanjiza) — Landwi r t scha f t l i ches S taa t sgu t Uda rn ik , — 
Grunds tück von I s tván Lakó, — Umgebung, 
36. Sombor (Zombor, Gem. Sombor) , 
37. Sremska Mitrovica (Gem. Sremska Mitrovica), 
38. Subotica (Szabadka, Gem. Subot ica) — Ziegelei Macskovics, 
39. Feket ic (Bácsfeketehegy, Gem. Mali MoS), 
40. F u t o g ( U j f u t t a k , Gem. Novi Sad), 
41. (1 — 2) H a j d u k o v o (Ha jdú já r á s , Gem. Subotica) — Kővágó, — L P G H a j d u k o v o , 
42. Horgoá (Horgos, Gem. Kan j i za ) — Gutshof von Iván Röck, 
43. Crna Вага (Feketetó, Gem. Сока) — Prkos, 
44. Supl jak (Supl ják, Gem. Subot ica) — Babaha lom. 
NS weist im Vorwort darauf hin, daß von den oben genannten Fundor ten nur bei 41 An-
gaben zur genauen Lokalisierung zur Verfügung stehen, bei 11 jedoch (Fo. 4, 10—11, 18—19, 
22/3, 29, 33, 35/3, 37, 39) nicht. Bei zwei Fundor ten (Fo. 5, 7) kann nur aufgrund ihres Aufbewah-
rungsortes auf ihr wahrscheinliches Herkunftgebiet geschlossen werden (S. 7). Schlüsselt man die 
Fundor te nach einem anderen Gesichtspunkt auf, fanden hei zwei Fundor ten (Fo. 26/2, 34/1) 
größere Ausgrabungen, in 17 Fundorten (Fo. 5, 7, 9/1 — 2, 12—13, 16—17, 21, 23, 25, 28, 30, 
34/2, 39, 42 — 43) kleinere Ausgrabungen, bzw. Untersuchungen s tat t ; von 14 Fundorten wurden 
als Grabkomplexe anzusehende Funde oder aus einem Gräberfeld s tammende Streufunde gebor-
gen, eventuell in Begleitung weniger nicht korrekt dokumentierter Gräber (Fo. I -4, 8, 14—15, 
26/1, 31, 33, 40, 41/1—2, 43), schließlich s tammen von 21 Fundorten lediglich Streufunde (Fo. 
6/1 — 2, 10—11, 18 — 20, 22/1 — 3. 24, 27/1 — 2, 29, 32, 35/1 — 3, 36—38). 
NS behandelt die nach den heutigen Verwaltungseinheiten (und dem kyrillischen Alpha-
bet folgend) numerierten, und innerhalb davon nicht gesondert bezeichneten — aber im Inhalts-
verzeichnis gut abgesonderten (S. 11 — 12) — Fundorte in der folgenden Anordnung: der Nummer 
und dem offiziellen Namen der Siedlung folgt ein Uberblick über die historischen Varianten des 
Namens, dann die genaue geographische Bezeichnung des archäologischen Fundortes und eine 
Skizze der Fundumstände . Danach folgt die Darstellung des Fundmaterials (eventuell nach Grä-
bern gegliedert) mit (auch auf die Illustrationen hinweisender) Nummer, Beschreibung, Maßen, 
Inventarnummer. Der Aufbewahrungsort und die wichtigsten bibliographischen Angaben sind 
gesondert hervorgehoben. Eine weitere Tugend des im allgemeinen gut gegliederten Katalogs ist 
es, daß die Vorkommensumstände und die Bezeichnung, das Material, die Herstellungstechnik 
und die Verzierung der Fundstücke im Text auch deutsch angegeben sind. Fast zu jedem Gegen-
stand gehört eine Abbildung — die soweit möglich, von früheren Publikationen übernommen, 
leider vereinfacht und in verschiedenen Maßen neugezeichnet wurden —, hinzukommen einige 
Zeichnungen von Gräbern und Kirchen. Ein chronologisch gegliedertes Verzeichnis der Gegen-
standstypen schließt den Band. 
2. Der Katalog ist eine leicht zugängliche, nützliche Arbeit, deren Bedeutung ich mit 
meinen folgenden Bemerkungen nicht mindern möchte ! 
a) Es ist Schade, daß NS die Grabbeschreibungen, die Vorkommensorte der Gegenstände 
sowie Angaben zu verloren gegangenen, aber noch erwähnten Gegenständen nicht ins Deutsche 
übertragen ließ, deshalb können Nutzer, die nur die deutsche Sprache beherrschen, nicht über das 
gesamte hier veröffentlichte Material Informationen gewinnen. Wenn Probleme des Umfanges 
eine ausführlichere zweisprachige Anlage des Werkes verhindert haben, so hä t t e man mit einem 
Zusammenziehen der sich wörtlich wiederholenden Texte hei ähnlichen Gegenständen (z.B. No. 
1 — 2, 4—5, 8 — 9, usw.) sowie mit der viel rationelleren Anordnung der Illustrationen Platz sparen 
können. 
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b) Von ähnlichen Werken3 abweichend gibt NS nicht eine Kartenskizze für die dargelegten 
Fundorte, obwohl auch sie selbst die Bedeutung der Identifikation der Fundor te im Vorwort be-
tont (S.7). In einigen Fällen wäre es möglieh gewesen, wenigstens eine heiläufige Inspektion der 
alten Grabungsstelle zu machen (z.B. Fo. 1 — 4, 8, 1 4 - 1 5 , 1 7 - 1 8 , 22/2, 26/1, 29, 32, 35/1, 38, 40, 
42), außerdem müssen auch genauere Angaben zur Verfügung gestanden haben ! 
c) NS ist bedauerlicherweise konsequent im Weglassen von in früheren Publikationen 
selbstverständlich vorhandenen Katalognummern der Münzen, womit sie eine genauere Arbeit mit 
ihnen verhindert. 
d) Das im Katalog verfolgte Ziel wird nicht ganz klar. NS veröffentlicht nämlich die Fund-
umstände in einigen Fällen nicht erneut oder nicht detailliert genug (Fo. 2, 8, 12, 15, 19, 30) in 
anderen Fällen bemüht sie sich —weder bei unpublizierten (Fo. 9/2, 25) noch bei publizierten 
(Fo. 5, 28, 34/1—2) Fundorten — nicht um eine möglichst vollkommene, auch die beigabenlosen 
Gräber darstellende Veröffentlichung oder Neuveröffentlichung, obwohl sie es in anderen Fällen 
tu t (Fo. 7, 13. 21, bzw. 9/1, 23, 26/2). Das füh r t jedoch zu einem anderen, wichtigeren Mangel ! 
3. Das im vorliegenden Band vorgestellte Fundmaterial kann nach einem weiteren Ge-
sichtspunkt in drei Gruppen geteilt werden: a) erstmals publizierte Fundorte (Fo. 1, 6—8, 11. 14, 
16, 18, 20, 25, 27, 29, 35 — 37, 41, 44); b) nur oder hauptsächlich in der jugoslawischen Fachlitera-
tur publizierte Fundorte (Fo. 9, 13, 21—23, 26, 28 — 29, 39, 43); c) hauptsächlich in der früheren 
ungarischen Fachliteratur veröffentlichte Fundor te (Fo. 2 — 5, 10, 12, 15, 17, 19, 24, 30, 32—34, 
38, 40. 42). Da die Kompetenz von NS bezüglich der Fundorte der ersten zwei Gruppen eindeutig 
ist, beschäftige ich mich mit ihnen nur gelegentlich: ich möchte vor allem die Neupublizierung der 
durch die ungarische Fachliteratur bekannt gewordenen Angaben überprüfen. Das ist nötig, weil 
die nur in ungarischer Sprache erschienenen und damit beschränkt bekannten Publikationen durch 
diesen Katalog von NS für das slawische Sprachgebiet zugänglich gemacht werden und außerdem 
auch die Nutzer mit Deutschkenntnissen den Katalog leichter benutzen können als die ursprüng-
lichen. ungarischen Werke. Meine Bemerkungen mache ich in der Reihenfolge des Bandes: 
Fo. 2. Bitnatsko Arandelovo — Vinograd 
Die zu kurze Beschreibung des Vorkommens der Funde ist mangelhaft und fehlerhaft ge-
worden. die auf das Zusammengehören der Gegestände hinweisenden Angaben sind verloren ge-
gangen. Die Fakten: 
a) Beim Wiederaufbau von Szeged nach der Überschwemmung von 1879 wurden auf den 
Hügeln neben der Oroszlámoser Eisenbahnstation Ziegelbrennereien eingerichtet. Dabei wurden 
mehrere Gräber mit Bronzearmreifen als Beigabe gefunden, von denen ein Paa r unverzierte Draht-
armreifen ins Museum gelangten.4 
Szeged. Móra Ferenc Museum, ohne Angaben. 
b) Im Herbst 1898 wurden bei Erdarbeiten auf dem gegenüber den Ziegelbrennereien, 
südwestlich von der Eisenbahnstation liegenden, sich zum Dorf hinziehenden HiigeP einige Gräber 
3
 Vgl. A. TOCÍK: Al tmagyar ische Gräberfelder in 
der Südwest Slowakei. ArchSlov-Cat 3 (1968), DERS: 
Flaehgräberfe lder aus dem IX. u n d X . J a h r h u n d e r t 
in der Südwestslowakei . SlovArch 19 (1971) 135 - 2 7 6 , 
A. K i s s : Ba ranya megye X —XI . századi sírleletei 
(Grabfunde im K o m i t a t Ba ranya a u s dem 10. 11. 
•Jh.). Magyarország honfoglalás- és kora Árpád-kor i 
temetőinek lelet a n y a g a (Fundgut der Gräberfelder 
in Ungarn aus der Landnahme- und f rühen Arpaden-
zeit) . 1. Budapest 1983. Am j ü n g s t e n : l ' r amene к 
dej inám osídlenia Slovenska z konca 5. az z 13. 
storocia. Zos t . : D. Bialeková. I. ( 1 - 2 ) . N i t r a . 1989. 
1
 REIZNER (1898) 190, D e r F u n d k a t a s t e r b e h a n d e l t 
die bei mehrmal iger Zers tö rung der Funds te l le zu-
t agekommenen Funde m a n g e l h a f t und mi t vielen 
I r r tümern (FÉK 22: No. 55), d a h e r war es notwendig , 
sie detailliert zu beschreiben, vgl. Tömörkény (1913) 
244; s. noch Anm. 137. 
5
 R E I Z N E R ( 1 8 9 8 ) 1 9 0 . 
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gefunden. Eines davon war ein Reitergrab; Ferenc Kabók, Arbeitsleiter, erkannte Pferdeschädel -
und Pferdebein к nochen. Er bekam auch von einem Arbeiter 5 Gegenstände, die ins Museum ge-
langten (No. 68 — 72). 
Szeged, Móra Ferenc Museum, Inv. nr.: 10/1898. a—d (fortlaufende Nummer: 530 —533).6 
c) Aufgrund einer Eintragung im Szegeder Inventarbuch ist es vorstellbar, daß damals 
auch eine Ausgrabung durchgeführt wurde, da am gleichen Tag. dem 10. Dez. 1898 weitere Ge-
genstände ins Inven ta r aufgenommen wurden (No. 6—14, 73 — 76). 
Szeged, Móra Ferenc Museum, Tnv. nr.: 10/1898. e—m ( = 534 — 542).7 
d) 1900 wurde dieser Hügel völlig abgetragen, wobei die im Akkord tät igen Arbeiter sich 
nicht um die d a m i t der Vernichtung anheimfallenden Gräber kümmern konnten. Vielleicht war es 
der Bahnaufseher Mihály Szíjártó, ein Beauftragter von János Reizner, der einige Gegenstände 
ret ten konnte: ein Trensenfragment, einen ganzen und einen halben bronzene Haarschopfring 
sowie ein blätterförmiges, gewölbtes unteres Glied eines Bronzebeschlages mit Anhänger (No. —). 
Szeged, Móra Ferenc Museum, Inv. nr.: 12/1900. b —d ( = 614—616).8 
e) 1901 begann die Erdförderung aus dem sich nordöstlich von der Eisenbahnstation nach 
Majdán hinziehenden Hügel; dabei wurden 5 Gräber jeweils 2 — 3 m voneinander entfernt gefun-
den. In einem Grab war ein Pferdeschädel heigegeben. Nicht jedes Grab enthielt Beigaben, aus 
einem wurden jedoch mehrere Bronzegegenstände geborgen, die die Arbeiter unter sich teilten. 
Der Bahnaufseher erbat sich von István Molnár aus Rábé die folgenden Stücke: ein Paar glatte 
Armringe (ein Exemplar war zerbrochen), ein Stiefelbeschlag aus Bronze (No. — ). 
Szeged, Móra Ferenc Museum, Inv . nr. 10/1901. a—b ( - 632 —633).9 
Die folgenden Gegenstände kauf te des Museum nachträglich von István Papi ty und Má-
tyás Kószó, Einwohner von Rábé: ein Fragment von obengenannten Stiefelbeschlag, ein bronzener 
Haarschopfring, ein Knopf mit Öse (»davon muß sehr viel vorhanden sein«), 2 Riemenschlaufe aus 
Metall (No. - ) . 
Szeged, Móra Ferenc Museum, Inv. nr.: 10/1901. с—f ( 634—637).10 
f) Im Sommer 1903 wurde zwei Wochen lang sehr intensiv auf der Anhöhe nordöstlich der 
Eisenbahnstat ion gearbeitet, wo 1879/1880 Bernát Backs Lehmgrube angelegt wurde. Die im 
Akkord tätigen Arbeiter verluden die Erde direkt in die Waggons und beschäftigten sich mit vor-
kommenden F u n d e n überhaupt nicht. Da János Reizners Bitte um Sicherung der Funde vor Be-
ginn der Arbeiten vom Arbeitsleiter abgeschlagen wurde, konnte er über die Vernichtung der 
Gräber nur auf vertraulichen Weg informiert werden. Daraufhin wendete er sich an Frigyes Stelczel, 
dem stellvertretenden Geschäftsleiter hei der Staatsbahn, der anordnete, ihm die gesammelten 
Fundstücke zu übergehen. János Reizner suchte am 16. Jun i die Fundstelle auf und erfuhr fol-
gendes: »auf dem ungefähr 2 Joch großen Gelände wurden 13 Gräber gefunden. Diese waren nicht 
in Reihe geordnet, sondern lagen gestreut, in unterschiedlicher Entfernung voneinander. Die 
Skelette waren meist mit dem Kopf nach Osten und mit den Füßen nach Westen ausgerichtet, 
40—49 cm unter der Erdoberfläche, was vielleicht daher rühren kann, daß die Oberfläche irgend-
wann planiert wurde. Dieser Hügel war nämlich früher mit Wein bepflanzt, weshalb dieser Ort 
« R E I Z N E R ( 1 8 9 8 ) 1 9 0 1 9 2 , 1 8 4 : A b b . 1 — 5 , 
H A M P E L ( 1 9 0 0 ) 0 7 6 , 6 7 5 : T a f . L X X V 1 1 1 : c . 1 - 5 , 
H A M P E L ( 1 9 0 5 ) I T , 6 5 4 - 6 5 6 , I I I . T a f . 4 3 0 , c . 1 - 5 . 
A n z u m e r k e n ist, d a ß die Funde n ich t ans einem 
einzigen Grab s t a m m e n können, da ein Besehlag mi t 
A n h ä n g e r noch nie zusammen mi t rose t tenverz ie r tem 
P f e r d e g e s c h i r r v o r g e k o m m e n i s t : SZŐKE (1962) 24. 
7
 Diese Gegens tände sind bei FÉK 22: No. 55 n ich t 
e r w ä h n t , ihre Ident i f iz ie rung ist jedoch wegen der 
Ubere ins t immung des Textes des Inven ta rbuches und 
den Mittei lungen von J . Hampel zweifelsfrei: HAMPEL 
(1900) 674 676, T e x t von a - b , 675: Taf. L X X V I I I , 
A b b . a b ; H A M P E L ( 1 9 0 5 ) I I , 6 5 5 , I I I , T a f . 4 3 0 , 
A . 1 4 , B . 1 — 1 0 . 
8
 Nach der E i n t r a g u n g im Inven ta rbuch vom 20. 
1 0 . 1 9 0 0 . 
9
 Nach der E i n t r a g u n g im I n v e n t a r b u c h vom 
2 8 . 1 1 . 1 9 0 1 ; T Ö M Ö R K É N Y ( 1 9 0 4 ) 2 6 4 - 2 6 5 . I n F É K 2 2 : 
No. 55 wurden auch die im J a h r 1903 freigelegten 3 
Gräber mi t Münz funden falsch auf dieses J a h r da t ie r t . 
10
 Nach der oben e rwähn ten E in t r agung im 
I n v e n t a r b u c h : T Ö M Ö R K É N Y ( 1 9 0 4 ) 2 6 4 - 2 6 5 . 
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auch heute noch Vinograd heißt. Den Arbeitern war besonders aufgefallen, daß sie gleich in den 
ersten Tagen in einem Grab einen Pferdeschädel und Pferdebeinknochen gefunden ha t ten . (Der 
Pferdeschädel und der Schädel waren geborgen worden und wurden später Aurél Török übergeben.) 
An der gleichen Stelle kamen außerdem ein Steighügel und andere Eisengegenstände zutage, unter 
ihnen ein 25 cm langer dolch- oder pfeilförmiger Gegenstand, außerdem eine Trense, die aber voll-
kommen zerfielen. 
Nicht neben jedem Skelett lagen Beigaben. Aber welche von den Fundstücken zusammen-
gehörten. welche aus einem Grab s tammten , konnte nicht festgestellt werden, da die Gräber o f t 
zur Hä l f t e herabgerissen wurden, während die andere Hälf te in der Erde blieb und erst später 
zutage kam.«11 
Die geborgenen Gegenstände sind mit Ausnahme eines einzigen, größeren Ringes mit S-
förmigem Ende (21/1903. bb) sowohl in Beschreibungen als auch in Bildern publiziert (No. 16—26 
30, 34—66). 
Szeged, Móra Ferenc Museum, Inv. nr. : 21/1903. a —ff.12 
g) Noch am Tag der Besichtigung, dem 16. Jun i , nahm János Reizner an der Freilegung 
von drei Gräbern teil: 
Grab 1/1003: auf dem R ü c k e n liegendes Skelet t in ges t reckter Lage, T: 60 — 70 cm, Orient ierung O - W (?) 
Be igaben: 
I. auf einem F inge r der rechten H a n d ein offener, d ü n n e r Drah t r i ng 
2 — 3. auf dem B r u s t k o r b 2 zerfallene Münzen von Ladis laus 1 (1077—1095; CNH 25, 26) 
Grab 2/1903: 3 m v o m vorigen en t f e rn t ebensolches Skelet t . 
Be igaben : 
I. auf einem F inge r der rechten Hand aus dünnen Drah ten gef lochtener R i n g (No. 28) 
2 — 4. auf dem B r u s t k o r b eine kleine Münze von Solomon (1063—1074; CNH 19), sowie 2 ha lbe Münzen 
von Ladis laus I (CNH 26,13 33) 
Grab 3/1903: ebensolches Skelett 10—11 m vom vorigen en t f e rn t . 
Be igaben: 
1 — 2 . 2 Haarschopf ringe; davon einer größer und aus dickerem Dral i t 
3 — 4. 2 kleinere Anhänger , der eine m i t sich zurückbiegender Biegung an einem E n d e ( = King mi t S-
förmigem E n d e : No. 29) 
5 — 6. cine Münze von Ladislaus I (CNH 36), sowie unbes t immbare F r a g m e n t e einer entzweigebogenen 
Münze. 
Diese Gegenstände wurden interessanterweise nicht in den Bestand des Museums aufge-
nommen, und ihre Abzeichnungen (No. 27 — 29, 31 — 33) stimmen nicht mit voller Sicherheit mit 
dem Tex t überein.14 
h) Durch die erwähnten Funde angespornt führ te János Reizner mit Hilfe von Aurél 
Török am 13. und 14. Jul i eine Probeausgrabung neben dem abgetragenen Gebiet, in einer Ecke, 
die nicht zum Eigentum der Eisenbahn gehörte durch. Sie legten einen Suchgraben parallel zum 
abgetragenen Gebiet in N —S-Richtung an, fanden jedoch nichts.15 
i) Ende 1906 wurden beim Einschneiden eines (genauer nicht genannten) Hügels, der für 
das Anlegen eines fü r den Erdtranspor t nötigen Arbeitsgleises geöffnet wurde, einige Gräber in 
50—60 cm Tiefe zerstört . J akab Tánczos Oberingenieur der Staatsbahnen (Szeged) ret te te die fol-
11
 N a c h der E i n t r a g u n g im I n v e n t a r b u c h vom 18. 
6. 1903. Mit kleineren Änderungen w u r d e die Ein-
t ragung J . Reizners von TÖMÖRKÉNY (1904) 265 
ü b e r n o m m e n . 
12
 D ie Abbildungen der Gegenstände sind auch im 
l n v e n t a r b u c b erhalten geblieben und können mit den 
veröffent l ichten Abbi ldungen genau identif iziert wer-
den: TÖMÖRKÉNY (1904) 2 6 5 - 2 6 8 : Abb . A. 1 - 4 , 
B. 1 - 6 , C. 1 - 6 , D. 1 27; HAMPEL (1907) 1 2 5 - 1 2 7 , 
Taf. 20, 21: Abb. D. 1 - 2 7 . 
13
 TÖMÖRKÉNY (1904) 269: Anm. 2, er o rdne te die 
Münze in Übere ins t immung mi t der E i n t r a g u n g im 
I n v e n t a r b u c h erst z u m T y p CNH 20, d a n n in einem 
spä te ren Artikel z u m T y p CNH 26: I. TÖMÖKÉNY— P. 
HARSÁNYI: A szegedi m ú z e u m b a ke rü l t régipénz 
leletek ( 1 8 8 1 - 1 9 1 1 ) (Die in das Szegeder Museum 
gelungenen A l t m ü n z e n f u n d e 1881- 1911). N K 11. 
( 1 9 1 2 ) 1 2 . 
11
 Nach der E i n t r a g u n g im I n v e n t a r b u c h vom 18. 
6. 1903; TÖMÖRKÉNY (1904) 269, 269 : A b b . E . 1 — 8; 
HAMPEL (1907) 1 2 7 - 128, T a f . 21, A b b . E . 1 - 8 . 
15
 N a c h der sich auf das D a t u m 13,- 16. 7. 1903 
beziehenden E i n t r a g u n g im I n v e n t a r b u c h : No. 22/ 
1903; fast wörtlich wiederhol t bei TÖMÖRKÉNY (1904) 
269. 
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genden Stücke: ein scheibengedrehter Tontopf mit ausladendem Rand, mit umlaufender Wellen-
linienbündelverzierung, Höhe: 11 cm, Mündungsdurchmesser: 9,5 cm; eine fragmentarische Fohlen-
trense; eine halbe Pfeilspitze, L: 5 cm; aus zwei Bronzefäden gedrehter Drahtarmreif mit zweifacher 
Schlinge am Ende, D: 7 cm; Bronzehaarschopfring, D: 2.8 cm; eitie lyrenförmige Bronzeschnalle 
ohne Dorn, L: 2,8 cm; ein Bronzeplättchen mit bogigem Rand, L: 3,2 cm. 
Szeged, Móra Ferenc Museum, Inv. nr.: 1/1907. a—h.16 
j) 1907 begann der Erdtransport , und Jakab Tánczos schickte dem Museum weitere Funde. 
Diese gehörten aber verschiedenen Zeiten an, aus dem Gräberfeld können eine bronzene Gebiß-
stange mit Seitenöse, ein Bronzehaarschopfring (D: 2,5 cm), und drei bronzene Gürtelbeschläge 
stammen. 
Szeged, Móra Ferenc Museum, Inv. nr.: 16/1907. b, с, е.17 
к) 1909 schickte der Ingenieur Arthur Tordai 2 Armreifen ins Museum, die in der »Erd-
grube« der Staatsbahn neben der Station zutage kamen. Der eine ist ein offener Armreif aus Bronze-
jjlatte mit rundem, sich verbreiterndem Ende, I): 6,5 cm, B: 2 cm. Der andere ist ein offener ge-
drehter Drahtarmring aus Bronze, mit einer mit einer Spirale ausgefüllten Schlinge am Ende, I): 
7,5 cm. 
Szeged, Móra Ferenc Museum, luv. nr.: 13/1909. a—h.18 
Zusammenfassung: von 1879 bis 1909 wurde hier ein umfangreiches Gräberfeld (oder der 
große Teil davon) des ungarischen Gemeinvolkes vernichtet, das von Männer-Reitergräbern mit 
Bogenausrüstung und Frauengräbern mit reicher Tracht gekennzeichnet war, und dessen Belegung 
dem Zeugnis der Münzen nach am Ende des 11. .Jh.-s aufgehört haben muß.19 
Fo. 3 Bátmonostor — »Weingarten von Lajos Angyal« 
In der Beschreibung fehlt, daß hier ein Reitergrab gefunden wurde und daß sich unter den 
Funden auch Silberplattenfragmente und Eisenschlackenstücke ( ?) befanden.20 
Fo. 4. Вас 
Kálmán Gubitza und Béla Posta erwarben einen Teil der Funde von József Glatz. einem 
Bahnbauarbeiter aus dem Ort (No. 103—111). Außer den auch in Abbildungen veröffentlichten 
Gegenständen kauf ten sie die Teile eines zerbrochenen Halsreifs. Eine andere Gruppe dieser Funde 
wurde von Antal Ruzsicska verkauft (No. 112—115), er erwähnte auch, daß im zerstörten Grab in 
der Schultergegend des Skelettes ein Bronzeglöckchen und ein Silberkreuz aus doppelten Pla t ten 
vorkamen, beide mit Hängeöse. In einem anderen Grab wurde ein Bronzering gefunden, der auf 
ein am Hals des Skelettes gelegenes Halsband gezogen war. Das Material dieser beiden Gräber 
befand sich im Eigentum von Gyula Porgányi, Szegeder Eisenbahningenieur als ein Teil einer größe-
ren Sammlung. Eine kleinere Sammlung besaß N. Resell. Obergymnasiallehrer in Szabadka. Die 
Ausgrabung wurde 1912 fortgesetzt. Die geborgenen Fundstücke waren: ein silberner Haarring, 
2 Silberohrringe, 6 Amethystperlen. 8 Glaspastenperlen, ein Haarring, 2 Ohrringe, ein Napf, Frag-
mente von Näpfen und Gefäßen.21 
16
 Nacli der E i n t r a g u n g im I n v e n t a r b u c h vom 2. 1. 
1907. 
17
 Nach der E i n t r a g u n g im I n v e n t a r b u c h v o m 15. 
6. 1907. 
18
 Nach der E i n t r a g u n g im I n v e n t a r b u c h vom 28. 
10. 1909. 
19
 Ahnliche Gräberfe lder s ind: Biharkeresztes-Ar-
t á n d , Nagyfa rkasdomb, Magyarhomorog-Kónyadomb, 
Püspökladán v-Eper jesvölgv (alle im Komi t a t Ha jdú -
Bihar) . 
20
 К. Gubi tza u n d E. Keiszig e rwähn ten 20, der 
F u n d k a t a s t e r 22 Beschläge, NS veröffent l ichte hinge-
gen 21 Stück (Fo. 3, S. 20), vgl. GUBITZA (1909) 30: 
KEISZIG (O. J . ) 32; FÉK 23: No. 61. Auch die Zahl der 
Si lberf ragmente s ind nur im F u n d k a t a s t e r überliefert 
21
 K. GUBITZA; Bácsi honfoglaláskori sírleletekről 
(Uber die landnahmezei t l ichen G r a b f u n d e von Bács). 
A r c h É r t 30 (1910) 169 172; DEES., A m ú z e u m ő r 
jelentése (Der Berieht des Museumswächters) . BTTF. 
29 (1913) 66, 69. 
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Fo. 5. Bogojevo 
In der kurzen Zusammenfassung über die Freilegung des Gräberfeldes fehlen einige wichti-
ge Fakten, weshalb eine Ergänzung unerläßlich ist. 
Das erste Haus in der Bibojastraße, unter Mo. 83 wurde von János György in den achtziger 
Jahren des 19. Jh.-s gebaut. Die zum Hausbau benötigte Erde gewann er am Ende des Hofes. Dabei 
fand er zwei Gräber: 
Grab A: wurde vernichtet. 
Grab 1 : »Rosenkranz und Medaille«, d. h. Perlen und eine Münze wurde geborgen, die Knochen 
wurden liegen gelassen. 
1899 war bereits der Schäfer József Kiss der Eigentümer des Hauses, der dem Pfarrer im 
Dorf Gombos, Gyula Cziráky, erlaubte, am 3. April am Fundor t und im Hof Suchgräben anzulegen. 
Er fand erneut Grab 1 und legte sowohl hier weitere 8 Gräber frei, als auch im benachbarten Garten 
von József Dobsay die Gräber 10—13, und in der Straße das Grab 14.22 Gy. Cziráky setzte die Arbeit 
1900 (?) fort und legte die Gräber 15 — 33 frei. Er lokalisierte 5 von ihnen im Gemüsegarten von 
Márton Loboda, der ihm jedoch keine Grabung in seinem Großgarten gestattete. Aufgrund einer 
Bemerkung des Pfarrers ist es wahrscheinlich, daß er auch im Garten von István Görög gearbeitet 
hat.23 1901 oder 1902 kamen die Gräber 34 — 40 zum Vorschein, aber nur für das erste von ihnen 
wurde die Fundstelle angegeben: der Garten von Mátyás Kálózi, neben dem Zaum.24 Die genannten 
Grundstücke könnten aufgrund der Namen der Eigentümer identifiziert werden; aber auch ohne 
dies kann die Bemerkung von NS mit Sicherheit als falsch beurteilt werden, wonach das Gräberfeld 
mit diesen 40 freigelegten Gräbern erschöpft sei. Nach dem Fundmaterial ist es eindeutig, daß wir 
es mit einem kleinem Teil eines der Gräberfelder' des Gemeinvolkes zu tun haben, die zwar unter-
schiedlich groß sind, aber unbedingt aus mehreren Hunder t Gräbern bestehen. Bei den Grabbe-
sehreibungen übersetzte NS nicht immer die Angaben der originalen Publikationen. Von den Fund-
stücken veröffentlichte sie nur die Mehrheit der Gegenstände; bringt allerdings auch Abbildungen 
von einigen unpublizierten Gegenständen (No. 119—120, 134, 154- 155, 157). Besonders bedauer-
lich ist, daß sie das einzige Reitergrab des Gräberfeldes vergaß (Grab 34). 
Meine Bemerkungen zum Katalog von NS erfolgen in der Reihenfolge der Gräber: 
Grab 1 Erwachsene Person , L : 170 cm, die F u n d e siehe in de r E in füh rung . 
Grab 3 12 —14-jähriges Mädchen , T : 00 cm. Auße r 2 Ringen m i t Spi ra lanhänger (No. 110 — 117) folgende, 
wahrscheinlich a m Hals befestigte Gegenstände: ein löffeiförmiger A n h ä n g e r (No. 118), ein Bronze-
gegenstand2 5 (Abb. 1,2) und eine Valent in ianus-Münze (No. 120). Die kleine Bronzemünze von 
Constant inus 11. (No. 119) hielt die To te in der rechten H a n d , weshalb es sich bei dieser Münze, obwohl 
beide Münzen d u r c h b o h r t sind, auch u m einen Obulus handeln k a n n . 
Grab 4 L : 160 cm. 
Grab 5 Erwachsene Person (der schöne Schädel ins Museum v o n Zombor gebracht ) , T: 100 cm, Orient ierung: 
W—O (Sommer). 
Grab 6 Kleines Mädchen, T : 100 cm. Der Publ ikat ion zufolge waren ihr 2 R inge mit S- förmigem E n d e und 
viereckigem Querschni t t (s. No. 125—126) beigegeben. 
Grab 9 Die Abbi ldungen von einem Haa r schopf r ing und von e inem Fingerr ing fehlen (Abb. 1, 3 — 4).№  
Grab I0 Al te r Mann, m i t heruntergefa l lenem Kiefer , T: 120 c m . Ohne Beigaben. 
Grab II Schlankes Skelett (Kind ?, in Tuch gedreh t? ) , L: 130 c m , T: 100 cm, Orient ierung: S W — N O . Ohne 
Beigaben. 
Grab 12 Erwachsene Person , ohne Beigaben. 
" C Z I R Á K Y ( 1 9 0 0 ) 2 6 5 , 2 6 7 . 
2 3
 C Z I R Á K Y ( 1 9 0 1 ) 4 2 8 . 
24
 CZIRÁKY (1903) 60, gibt nu r das erste J a h r der 
Ausgrabung, 1899 an ; 1900 ist wahrscheinlich, auf 
das J a h r 1901 läßt das von i hm bei den Gräbern 31 — 32 
des awarischen Gräberfeldes e r w ä h n t e J ah r , auf 1902 
das D a t u m seines Art ikels u n d die darin en tha l t ene 
Zei tbes t immung »in diesem Jahr« schließen: CZIRÁKY 
(1903) 59 und 54. Bei den ande ren Autoren s tehen 
u n t e r s c h i e d l i c h e A n g a b e n : be i HAMPEL (1907) 167: 
u n d F É K 2 4 - 2 5 : N o . 9 3 : 1 8 9 9 , 1 9 0 0 , 1 9 0 3 ; L . S Z E K E -
RES: G o m b o s legrégibb m ú l t j a (Die ä l tes te Ver-
gangenhe i t von Gombos) . Gombos (Bogojevo). Sza-
badka 1978. 1 8 - 1 9 : e r w ä h n t 1899 (nur bis Grab 34); 
bei NS 1 8 9 9 1 9 0 1 (Fo . 5 - S . 2 4 ) . 
2 5
 C Z I R Á K Y ( 1 9 0 0 ) 2 6 5 , 2 6 6 : A b b . I . 4 a — b . 
2 6
 C Z I R Á K Y ( 1 9 0 0 ) 2 6 6 , 2 6 6 : A b b . I I I . 5 , 3 . 
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Grab 13 Skelett einer F r a u ; die Lage gleicht der des Grabes 1 I. Eine H a n d lag unter dem Kopf , die andere auf 
dem Bauch . 
Grab 14 Skelett einer erwachsenen Person . Die linke H a n d lag un te r d e m l ia is , die r ech te H a n d ausges t reckt 
auf dem Bauch. 2 7 
Grab 15 Vermoder tes Säuglingsskelett , ohne Beigaben. 
Grab 16 Skelett einer erwachsenen Person , T : 130 cm. Die linke H a n d auf d e m Brustkorb, die rech te un t e r d e m 
Hals . ( Ihne Beigaben. 
Grab 17 Skelett eines Mannes, T: 160 cm. Ohne Beigaben. 
Gral) 18 Skelett einer erwachsenen Person . Einer der un te ren Schienbeine w a r von doppel ter S tärke . 
Grab 19 In dem Doppelgrab lagen ein Säugling und ein 5 — 6 jähriges Kleinkind. 
Grab 20 Skelett eines 5 —6-jährigen K indes (Junge ?), T : 100 em. 
Grab 21 Skelett eines mi t te lgroßen Mannes , T: 100 cm, Orient ierung: W — О (Winter) . Beide H ä n d e auf dem 
Bauch. Ohne Beigaben. 
Grab 22 Skelett einer mi t te lgroßen erwachsenen Person, der Kiefer war heruntergefal len, T: 100 cm. U n t e r dem 
Kinn war ein Metallknopf (der von Gyula Cziráky als »pityke« bezeichnet wurde; vielleicht ein Ösen-
knopf) . 
Grab 23 Skelett eines erwachsenen Mannes , T: 120 cm, ohne Beigaben. 
Grab 24 Skelett eines 15 —16-jährigen Ind iv iduums, T : 80 cm, Orient ierung: W —О (Sommer) . Ohne Beigaben. 
Grab 25 L: 175 cm. Die F u n d e des Grabes e rwähnt NS beim Grab 26, ohne Hinweis auf ihre Quelle. Nach de r 
originalen Publ ikat ion wurden folgende Beigaben gefunden: u n t e r d e m l ia is , auf der Brust und u n t e r 
der H ü f t e lagen dünne Bronzepla t tens tücke; auf den rechten Schenkel war der Köche r gelegt, die 
3 Pfeilspitzen lagen am Oberschenkelkopf (No. 133); darüber ein Eisenmesser, neben dem linken Knie 
eine K n o c h e n p l a t t e (vom Bogen Î) und Bronzeplä t tchen; an den Knöcheln Eisens tücke; in der Taillen-
gegend eine Eisenschnal le . 
Grab 26 Skelett einer erwachsenen Person, L: 160 cm, T : 120 cm. Ohne Beigaben. Es ist möglieh, d a ß die 
Beschre ibung dieses Grabes ursprünglich mange lha f t war, weil NS hier neben den bei Grab 25 auf -
gezählten Gegens tänden (Eisenschnalle, Bronzeplä t tchen , Bogenknochen, Köcher , Pfeilspitzen, 
E i senf ragmente ) auch einen in der Originalpublikation nicht e rwähn ten F inger r ing veröf fent l ich t 
(No. 134). 
Grab 27 3 —4-jähriges Kle inkind. 
Grab 28 Gestörtes Grab ; der Schädel und die H ä l f t e des Brus tkorbes einer erwachsenen F r a u wurden beim 
Ausheben eines breiten Grabens im guther rschaf t l i chen Zehn tga r t en vernichte t . 
Grab 29 Skelet t eines 13 —14-jährigen Kindes. Der un te r den F u n d e n g e n a n n t e Bronzering h a t kein S-förmiges 
Ende , sondern ein gedrehtes E n d e (No. 142). 
Grab 30 Skelet t eines 12—13-jährigen Kindes , T: 60 cm, ohne Beigaben. 
Grab 31 Skelett einer erwachsenen Person, T: 100 cm, ohne Beigaben. 
Grab 32 L: 130 cm, die Arme a m Körper . Der Fingerr ing befand sich a m Ringf inger der linken Hand. 2 8 
Grab 34 E i n Über res t eines Rei te rgrabes eines 15 —16-jährigen Jugendl ichen . Nur die K n o c h e n einer von 
beiden F ü ß e n kamen zutage, a m Ober fuß lag der Pferdeschädel , und »an ihrem r ech t en Ort« die Frag-
mente der Pferdebeinknochen. Zwischen den Kiefern des Pferdeschädels lag eine zusammenfa l t e t e 
Trense.29 
Grab 35 Skelett einer erwachsenen Person . In der ausges t reckten rechten H a n d ein Eisenmesser . 
Grab 36 Skelett einer erwachsenen F r a u , Orient ierung: W —О (Frühling). Die Hände in der Magengegend so 
gelegt, d a ß die Oberhände die El lenbogen des ande rn Armes be rüh r t en . 
Grab 37 Skelett eines kleinen Kindes, T : 60 cm. 
Grab 38 Skelett einer F r a u , Orient ierung: äußers te W — O. Die Knochen des l inken Beines waren durch spä tere 
S törung nach außen ver rück t . An beiden Seiten des Schädels lag je ein Ring mit ged reh tem Ende , NS 
bringt ein gla t tes Exempla r (No. 150) und eines mi t gedrehtem Ende , das sie S-förmiges E n d e bezeichnet 
(No. 151). Auf einem Finger der rechten H a n d befand sich ein zerbrochener P l a t t e r i n g aus Bronze, 
B: 0,5 cm. 
Grab 39 »Skelett einer s tarken Frau«, T : 80 cm, Orient ierung: W — О (Winter) . Гп der originalen Grabbeschrei-
bung n ich t e rwähn te Ringe mit gedreh tem Ende (No. 154—155) wurden von NS Ringe mit S-förmigem 
E n d e genann t . Die Abbi ldung des in der Gegend der rechten Schul ter gefundenen Ösenknopfes (Abb. 
1, 5) fehlt .3 9 
Grab 40 Skelett eines 8 —10-jährigen Kindes, T: 50 cm, Orient ierung: W —О (Frühling). Die Abbi ldung eines 
Bronzepla t tenf ingerr inges mi t o f fenem Ende fehl t (Abb. 7, 6).31 
S t a d t m u s e u m Sombor, al te Inv. nr . : 954, 974—1015.32 
Fo. 8. Vajska 
IJber die Ausgrabungen des Gräberfeldes, das sicherlich um eine Kirche angelegt worden 
war, sind entgegen der Behauptung von NS überraschend viele Daten erhalten: 
27
 E rgänzungen der Angaben zu den Gräbern 
1 — 14 nach CZIRÁKY (1900) 265 — 267. 
28
 E rgänzungen der Angaben zu den Gräbern 
1 5 - 3 4 nach CZIRÁKY (1901) 4 2 4 - 4 2 8 . 
29
 Die Bes t immung der Trense au fg rund der von 
Gy. Cziráky angegebenen Analogie bei: G. NAGY — M. 
NEMES: A magyar viseletek tö r téne te (Die Geschichte 
der ungarischen Trach ten) . B u d a p e s t 1900, Taf. 12, 
Abb . 1. 
39
 CZIRÁKY (1903) 6 0 - 6 1 , 60: Abb . 20. 
3 1
 CZIRÁKY (1903) 61, 60: A b b . 22. 
32
 Ergänzungen der Angaben zu den Gräbern 
34 — 40 n a c h : CZIRÁKY (1903) 60 — 6 1 ; vg l . GUBITZA — 
TRENCSÉNY (1908) 22 -25 ; KOVÁCS (1989) 28 29: 
No. X X X V I I I . 
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1903 grub Gyula Cziráky in Vajska Hügelgräber aus und kehrte nach der ersten Probegrabimg 
nach Hause nach Bogojevo zurück. Sein Mitarbeiter, Dr. István Tumbász, Pfarrer in Vajska und 
Zeitungsredakteur (?) zog mit den Arbeitern auf eine andere Grabungsstelle, wo die Straße von 
Vajska nach Bogojevo östlich von Vajska von der ersten Geländeerhebung geschnitten wird. Hier 
fand er zwischen Ziegelfragmenten und Knochen einen Limogeser corpus.33 Er legte einen Such-
graben an und fand dabei in einem Grab vier Ringe mit S-förmigem Ende und »12 Stück zylind-
rische, viereckige und vieleckig geschliffene Glasperlen«. Als Gyula Cziráky von seiner eigenen Aus-
grabung Zeit erübrigen konnte, ließ er hier ebenfalls einen Suchgraben ziehen und stieß sofort auf 
5 Gräber. Jedes hat te W—O-Orientierung (die Stellung des Sonnenunterganges im Winter und im 
Sommer konnte immer festgestellt werden). Entweder aus diesen Gräbern, oder aber nur als Streu-
funde aus dem Graben kamen Ringe mit S-förmigem Ende, eine Eisenpfeilspitze und Gefäßfrag-
mente zutage. In einem an der linken Seite des Körpers und um den Kopf herum mit Ziegelsteinen 
ausgelegten Grab lag das Skelett eines 14— 15-jährigen Individuums. In einem anderen Fall schickte 
Cziráky einen zuverlässigen Mitarbeiter, der viele Skelette fand. Fin Grab war um den Kopf und 
darunter mit Ziegelsteinen ausgelegt, in einem anderen Grab lag der Schädel zwischen aufeinander 
gelegten Ziegelsteinen. In einem Grab befanden sich 13 den weiter oben geschilderten ähnliche 
weiße, hell- und dunkellila und grüne Perlen, außerdem 2 schwarze, je 3 runde, gelbgetüpfelte 
Glasperlen, sowie 2 große und 4 kleinere Ringe mit S-förmigem Ende in der Gegend der Stirn. Unter 
dem Schädel lagen 2 Eisennadeln mit Knopf. Aus mehreren Gräbern kamen Silber- und Bronze-
ringe mit S-förmigem Ende zutage. Als Streufund wurden außerdem Hufeisen, Schlüssel und viele 
Gefäßfragmente geborgen.34 Es ist außerdem eine anders gegliederte Beschreibung der Funde erhal-
ten geblieben,35 nach der aber die von NS veröffentlichten Funde nicht Stück für Stück identifi-
ziert werden können (No. 185—199). Es ist möglich, daß Dr. István Tumbász auch später hier Aus-
grabungen durchführte. 
Stadtmuseum Sombor, alte Inv. nr.: 1768—1791.36 
Fo. 10. VrSac 
Die Funde, d. h. 3. vermutlich aus einem zerstörten Frauengrab stammende Beschläge mit 
Anhänger und 5 runde Hemdenhalszierbeschläge von gleicher Form, wie der obere Teil der zuersr 
genannten Beschläge mit Anhänger, wurden durch das Ungarische Nationalmuseum von dem Lehret 
László Dömötör, Arad, am 28. Dez. 1900 angekauft. 
Ungarisches Nationalmuseum, Abteilung Mittelalter, Inv. nr.: 95/1900. 1—8.37 
33
 ». . . die ges t reckte Lage der Arme , die halbe 
Krone , der Fußschemel , die ungeschickte Gl iederung: 
alle charakter i s t i schen Merkmale der Kruz i f ixe des 
Arpadenhauses sind da rauf vorhanden . Die Beine 
sind teilweise vone inander ge t rennt , und nicht ihre 
Linien geben ihnen ihre F o r m . . . Der Bar t besteht 
aus d u r c h Punz ie rung nebene inander geschlagenen 
kleinen Strichen, auf gleiche Weise ist der R a n d der 
die Haa re ersetzenden K o p f b i n d e u n d die halbe 
Krone verziert . Das von der Hüf t e bis z u m Knie 
reichende Lenden tuch ist m i t blauer Email le verz ier t . 
In der rechten Augenhöhle befindet sich auch heute 
noch die den Augenapfel bi ldende kleine Glaskugel.«: 
C Z I R Á K Y ( 1 9 0 5 ) 6 5 . 
3 4
 C Z I R Á K Y ( 1 9 0 5 ) 6 4 6 5 . 
38
 E s ist zweifellos, daß die Mehrheit der hier 
folgenden Gegenstände zu den zeitgenössischen Fun-
den der Ausgrabung gehör t , u n d nur ein kleinerer Teil 
durch S t reufunde a u s anderen Zeiten gebi ldet wird: 
»In einer Per lenket te : 8 St . grob bearbe i te te A m e t h y s t -
perlen, 2 St. g länzende blaue Glasperlen, 3 St . s chmut -
ziggrüne Perlen aus u n b e k a n n t e n Material (Knochen? ) 
u n d 1 St . Drahtr ing aus Bronze. In einer Per lenke t te : 
9 St . g rob bearbe i te te Amethys tper len , 2 St . kleine 
Tonper len , 1 St. g länzende blaue Glasperle. I St . 
vergolde te Chris tusdars te l lung aus Bronze mi t Emaille 
eingelegt . I 2 St. kleinere Schläfenringe aus Silber. 5 St. 
größere dicke Schläfenr inge aus Silber. 2 St. Silber-
r inge. 1 St. de l to idförmige Eisenpfeilspitze. 1 St. 
Eisenmesser . 1 F r a g m e n t vom Hufeisen. I St . Eisen-
schlüssel (der Bart ist abgebrochen). 1 St . Eisenmes-
ser (?) und 4 Gefäßf ragmente .« : ROEDIGER (1904a) 33. 
36
 »Auch die Ausgrabung des arpadenzei t liehen 
Gräberfe ldes von Vajszka , die Dr. Is tván Tumbász , 
P f a r r e r in Vajszka, freundlicherweise übe rnahm, ist 
noch im Gang.«: K. GUBITZA: Múzeumőri jelentés a 
Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat 1907. 
évi ál lapotáról (Bericht des Museumswächters über 
die Lage der Historischen Gesellschaft des Komi ta tes 
Bács-Bodrog im J . 1907). B T T É 24 (1908) 145, vgl. 
G U B I T Z A T R E N C S É N Y ( 1 9 0 8 ) 4 3 . 
37
 Ihre Beschre ibungs . bei: FODOR (1980) 194 195, 
195: Abb. 4. 
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Fo. 12. Doroslovo 
Die fehlende Grabbeschreibung lautet nach István Fodors Mitteilung: Die Streitaxt wurde 
von István Diósi rechts vom Schädel gefunden; das ungestörte Skelett von Sándor Nagy freige-
legt: »Das westlich orientierte Skelett eines im Alter von ungefähr 50 Jahren verstorbenen Man-
nes . . . war sehr schlecht erhalten. Neben dem Oberarmknochen lag eine Knochenplatte vom 
Bogen, an der linken Seite des Beckens kamen eine Bronzeschnalle und drei Bronzebeschläge 
zutage, zwei der letzteren . . . zerfielen hei der Restauration. In der Nähe des Skelettes kam auch 
ein Pferdezahn zutage, woraus sicherlich auf ein Reitergrab geschlossen werden kann. Die 
Pferdeknochen, die vermutlich höher lagen, als das Skelett, wurden wahrscheinlich bei den 
früheren Erdarbeiten mit abgetragen.«38 
Fo. 15. Kelebija 
Die Fundortbest immung ist falsch ! In der Flur von Kelebija befindet sich zwar ein 
Templomhegy (Kirehberg), aber Ausgrabungen wurden dort nie durchgeführt. Die originalen Notizen 
von György Bibó Bige ergeben, daß er 1913 nördlich von Szabadka (Subotica), »in den Weingärten 
von Halas, die an der Jahrhundertwende noch unter dem Namen Kelebia-puszta bekannt waren« 
gearbeitet hatte.39 Bei den von ihm und Ernő Verlich, Polizeihauptmann von Szabadka, geleiteten 
Ausgrabungen wurden die Grundmauern der Kirche und Teile des Gräberfeldes um die Kirche frei-
gelegt. Um eine Wiederholung der Beschreibungen zu übergehen, beschränke ich mich auf die Auf-
zählung der Grab- und Streufunde: 
Grabfunde: 2 Silberdenare aus der Zeit von Stephan 11 und Geza 11 (1116—1 162), die unter einem 
Skelett gefunden wurden. Grab- oder Streufunde: Silberknopf mit arpadenzeitlicher Verzierung, 
emaillierter Knopf mit Sternenverzierung, emaillierte Bronzeschnalle mit Pegasus Verzierung. 
Riemenzierstück (-beschlag?) mi t Edelsteineinlage und Sternenmotiv, ähnliches mit Punktver-
zierung, ein rhombusförmiges Exemplar mit Sternenverzierung, sowie 3 Lanzenspitzen ( ?), 2 Pfeil-
spitzen, Fragmente von Trensen (?), Eisenbeschläge, Nägel.40 
Fo. 17. Lovcenac 
Der über den freigelegten Teil des Gräberfeldes von NS gegebene Bericht ist in mehr-
facher Hinsicht zu ergänzen ! 
Auf dem ab 1882 belegten Gemeindefriedhof wurden vom Anfang an alte Gräber gestört. 
1910 kam Ferenc Szász, Obergymnasiallehrer in Ujverbász, auf einen Hinweis von Endre Greiner, 
dem örtlichen Lehrer, an den Fundor t und legte 12 Gräber frei. Seiner Publikation gab er auch ein 
Karte vom Gräberfeld bei (Abb. 1, 7). 
Meine Bemerkungen in der Reihenfolge der Gräber sind die folgenden : 
G r a b 2 Der T y p de r Münze von Ladis laus I ist C N H 31. 
G r a b 4 1 )er T y p d e r Münze von A n d r e a s I ist CNH 14. Die hier ge fundenen 2 Armringen haben , der Abbi ldung 
nach,41 m e h r quadra t i sche als runde Querschni t te . 
G r a b 5 Maße: T : 120 cm, L: 180 c m , B: 70 cm. Der T y p der dar in gefundenen Münze von Solomon ist CNH 
22 (T). 
G r a b 7 Maße: T : 100 cm, L: 100 c m , B: 60 cm. Der T y p der Münze von Andreas I ist C N H 11. Die deutsche 
Beze ichnung des Drah t r inges mi t sich au fe inande r biegenden Enden (No. 286) ist falsch. 
G r a b 8 Maße: T : 1 15 cm, L: 168 c m , B: 70 cm. Die Abbi ldung des Eisenmessers oder Feuerzeuges fehlt.4 2 
G r a b 9 L: 164 c m , B: 68 cm. Der T y p der Münze von Andreas I. ist CNH 14. Neben d e m Schädel be fand sich 
ein Gefäß , u m den Schädel lag im K r a n z eine reiche Per lenke t t e : viele zylindrische Glaspastenperlen 
38
 I. FODOR: Honfogla láskor i sír Doroszlón (Unga-
risches Grab von Doroszló aus d e m 10. Jh.) . Comm-
A r e h H u n g (1981) 149. 
39
 SZEKERES (1983) 33, 66 — 67, F r ü h e r identif i-
z ier te auch er selbst es mi t den F u n d e n von Kelebi ja : 
L . SZEKERES: Die mi t te la l ter l ichen Ansiedlungen in 
der Nordöst l ichen Batsehka . Balcanoslavica 6 (1977) 
11. 
40
 GY. BIBÓ-BIGE: A Kelebia pusztai (Szabadka) 
t emplom ása t á s (Die Ki rcheausgrabung von Kelebia-
puszta bei Szabadka) . A r c h É r t 34 (1914) 5 8 - 5 9 . 
4 1
 SZÁSZ ( 1 9 1 1 ) 3 0 5 : A b b . 3 . I 2 . 
4 2
 SZÁSZ ( 1 9 1 1 ) 3 0 4 : A b b . 3 . 
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m i t Goldfolie; diese zerfielen bei der Be rührung , nur ein Stück konn te abgebi ldet werden (Abb. 1, 8).43  
Diese Abbi ldung fehl t bei NS, die B e s t i m m u n g der Perlen erfolgt hingegen anstel le der Beschre ibung 
der une rwähn t gebliebenen Steinperlen (Amethys t V, F luo r i t ?) (No. 291). 
Grab 11 Maße: L: 165 cm, B: 65 cm.4 4 
Die bisher über den Aufbewahrungsort der Funde allgemein bekannten Angaben sind 
falsch.45 Für die Fundret tung stellte zwar1 Béla Posta von der Abteilung f ü r Münzen und Alter-
tümer des Siebenbürgischen Nationalmuseums in Kolozsvár (Klausenburg) Geld zur Verfügung, 
aber es war von Anfang an klar, daß die Funde nach der Rückstat tung der Kosten nach Zom-
hor (Sombor) ins Museum der Historischen Gesellschaft des Komitates Bács-Bodrog gelangen 
sollten.46 Das Geschäft wurde auch dementsprechend realisiert, sodaß Kálmán Gubitza. Museums-
wächter, 1914 die Übernahme der Funde melden konnte.47 
Fo. 19. Majdan 
Den gerippten Ring mit S-förmigem Ende fand der Landwirt Mihály Fülöp auf seinem 
Acker; er war aus Gold,48 was selten vorkommt und deshalb unbedingt erwähnt werden sollte.49  
Szeged, Móra Ferenc Museum, Inv. nr.: 7/1895 ( = 429, —430).50 
Fo. 20. Mokrin 
Ohne behaupten zu wollen, daß alle aus der Sammlung von János Szasszer im besproche-
nen Band vorgestellten Gegenstände (No. 297 — 304) von diesem Fundort stammen, hal te ich die 
folgenden doch für erwähnenswert : 
János Szasszer, Lehrer in Mokrin, schrieb am 23.3.1950 in einem Brief an Gyula László 
ohne die Nennung von Flurnamen, aus seinem Tagebuch zitierend: »Noch im Herbst 1936 wurde 
bekannt, daß beim Pflügen 4 Gräber gestört worden waren. Eine Silbermünze und ein Fingerring 
wurden übergeben. Die Münze wurde auf Ziegel gerieben und glücklicherweise zerbrochen. Die zwei 
Teile sind jedoch gut lesbar. Der Durchmesser beträgt 1,6 cm. Der Fingerring besteht aus zwei zu-
sammengedrehten Silberdrähten, Durchm. 2,2 cm. Dicke 2.1 mm. Das Gelände habe ich damals 
untersucht. Leider hat te der Knecht die Gräber beim Pflügen völlig zerstört. Ich fand selbst ein 
Grab, in dem jedoch der Schädel fehlte. Wahrscheinlich war hier früher schon gepflügt worden. Die 
Orientierung der Gräber war 0 — W. Aufgrund der Lage der Gräber handelt es sich hier um ein 
größeres Gräberfeld. . .«51 Nach einer dem Brief beigelegten Skizze s tammt die Münze von Andreas I 
(CNH 12). 
Fo. 24. Novi Knezevac 
Eine Zusammengehörigkeit der vorgestellten Funde (No. 343 — 347) und ihre Datierung ist 
zweifelhaft. Sie wurden von József Hampel aus einem Posten von Funden mit 776 Unternummern, 
die einem von der Urzeit bis zur Neuzeit reichenden Zeitabschnitt angehören,52 ausgesondert, da 
4 3
 SZÁSZ ( 1 9 1 1 ) 3 0 7 : A b b . 1 3 . 
44
 Die Ergänzungen n a c h SZÁSZ (191 1). 
45
 Cluj -Napoça (Kolozsvár , jud. Cluj -Napoca) , 
Museum: FÉK 65: No. 881, Szeged, Móra Ferenc 
Museum (S. 55). 
46
 О. N. , Régészeti á sa tá s Szeghegyen (Archäologi-
sche Ausgrabung in Szeghegy). B T T É 26 (1910) 127. 
47
 К . GUBITZA: Múzeumőri jelentós (Der Bericht 
von Museums Wächter). B T T É 30 (1914) 40. 
48
 J . REIZNER: A m a j d a n i a ranyle le t (Der Gold-
fund von Majdan) . A r c h É r t 15 (1895) 381, MILLE к KR 
(1898) 127, TÖMÖRKÉNY (1913) 243. 
49
 Seiner Bedeu tung en tsprechend wurde er bei 
MESTERHÁZY (1983) 144 145 behandel t . 
50
 Die E i n t r a g u n g im Inven ta rbuch vom 16. 6. 1895 
be inha l t e t auch andere A n g a b e n : »Goldanhänger und 
Goldring. Die Anhänger sind ein Paa r — a u ß e r d e m 
ein Bronzer ing und zwei Bronzer ingf ragmente . Awa-
renzeil liehe Grab funde : F u n d o r t Ma jdán , K o m i t a t 
Torontá l . Zu den Funden gehör t noch ein frei geform-
tes, grob bearbei te tes , beschädigtes Tongefäß . Abge-
bildet. u n d beschrieben auf S. 381 in Arch. É r t e s í t ő 
aus d e m J a h r 1895.« Ich h a t t e keine Möglichkeit , die 
Gegens tände zu kontroll ieren ! — s. noch A n m . 137. 
51
 D a t e n s a m m l u n g des Ungarischen Nat ional -
museums, Inv . nr . : 82. M. II. 
52
 Als Geschenk von Béla Tallián und n a c h der 
Ausgrabung von László É b e r e rworbene F u n d e : 
28/1900. 1 -776. 
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sie seiner Meinung nach aus einem landnahmezeitlichen Reitergrab zu stammen schienen.53 Typisch 
landnahmezeitliche Gegenstände sind jedoch nicht darunter , deshalb ist es wahrscheinlicher, daß 
sie zu dem von József Hampel richtig bestimmten awarenzeitlichen Fundmaterial gehören.54 
Ungarisches Nationalmuseum, Abteilung Mittelalter, Inv . nr.: 28/1900. 277 — 282, 285, 288.55 
Fo. 26/1. N osa—Őrhegy 
1958 kamen bei Arbeiten im Weingarten und beim Pflanzen von Obstbäumen Gräber zu-
tage. Rei der verspätet durchgeführten Lokalinspektion wurden W—O-orientierte Gräber eines ver-
nichteten Reihengräberfeldes gefunden ,56 
Fo. 26/2. Nosa — H ingadomb 
Die Angaben der im Gräberfeld gefundenen 47 ungarischen Münzen (11. Jh.-2. Hälf te 
des 15. Jh.-s) sind ungenau. Vier Münzen stammen aus Gräbern: Grab 49 ( = 35/1949): Ladislaus I, 
Grab 81 (== 65/1949): Ludwig I (der Große, 1342—1382), Grab 107 (=89/1949): Andreas II 
(1205—1235), Grab 138 (=120/1949) : Ludwig I (der Große). Weitere 43 Münzen kamen als 
Streu- oder Schatzfunde aus einem Zeitabschnitt zwischen König Solomon und Jozef II (1741 — 
1790) zutage. Die Angaben sind unklar.57 
Fo. 27. Pancevo — Gornjovaroska ( = Bachmann-, Miloradoviceva, Gornjogradska) Ziegelwerk 
In der Lehmgrube des Ziegelwerkes wurden zwischen der Jahrhundertwende und dem 
zweiten Weltkrieg viele awarisehe Gräber gestört. Die von NS angegebenen 3 Haarschopfringe 
(No. 486 — 488) sind keine Anhaltspunkte für die Datierung, und da in dieser Gegend bisher kein 
Grub aus dem 10.— 11. J h . bekannt ist, ist es möglich, daß die genannten Schmuckstücke ebenfalls 
awarenzeitlich sind.58 
Fo. 30. Rabe 
Die kurze Fundbeschreibung benötigt eine Ergänzung ! 
1891 fand Antal Ágoston auf dem Weinfeld von Márton Józó aus Rábé 7 Gräber, von denen drei 
auch Beigaben enthielten: 
Grab 1. An d e n ben beiden Sei ten des Schädels befand sich h i n t e r den Ohren je eine durchlochte Kaur i schnecke 
(No. 520), auf d e m Brus tko rb 2 ve rgo lde te Hemdkragenbeschläge a u s Silber (No. 522-523). 
Grab 2 H i n t e r den Ohren lag ebenfalls je eine Kaur ischnecke . 
Grab 3 H i n t e r den Ohren be fand sich beidersei ts je ein F r a g m e n t von Ohrr ingen aus vergolde tem Silberguß 
mi t Kugelre ihegehänge (No. 521). 
Die F u n d e w u r d e n vom Leh re r Is tván Weiehold dem Museum geschenkt . Szeged, Móra Ferenc Museum, Inv . 
nr . : 4/1891 ( = mi t laufender N u m m e r 4 1 6 - 4 1 8 ) . 5 9 
Fo. 32. Ridica 
In der mitgeteilten Angabe werden im Museum befindliche Bronzearmringen und Schläfen-
ringe erwähnt, von denen jedoch nur je ein Exemplar (No. 532 und - erhalten blieb. 
Stadtmuseum Sombor, alte Inv. nr.: 1965—1969.60 
53
 J . HAMPEL: Régiségek a honfoglalás korából ковна некропола код Суботице, R V M 3 (1954) 14—15 
(Al ter tümer aus der Landnahmeze i t ) . A r c h É r t 22 18, 21, 23,26. 
( 1 9 0 2 ) 3 1 4 , 3 1 5 : A b b . 5 8 V g l . D I M I T R I J E V I C — K O V A C E V I C — V I N S K I ( 1 9 6 2 ) 
54
 J . HAMPEL: Újabb haza i leletek az a v a r ura lom 24 — 27. Auf das W e r k mach te mich Miklós Takács 
korából (Neue heimische F u n d e aus der Zei t der a u f m e r k s a m ! 
Awarenher r schaf t ) . A r c h É r t 20 (1900) 114—116. 59 J . REIZNER: R á b é i ása tások (Die Ausgrabungen 
5 5
 Z u s a m m e n f a s s u n g b e i L . KOVÁCS: A h o n f o g l a l ó i n R á b é ) . A r c h É r t 11 ( 1 8 9 1 ) 2 0 6 , 2 0 9 - 2 1 0 ; M I L L E K E R 
magyarok lándzsái és l ándzsás temetkezésük (Die (1898) 178; TÖMÖRKÉNY, (1913) 244; s. noch Anm. 137. 
Lanzen der l andnehmenden U n g a r n und ihre Lanzen- 60REISZIG (O. J . ) 33. Ins Museum als Geschenk von 
bes ta t tung) . Alba Regia 1 1 (1970) 92, 96. Imre Веке erworbene Gegenstände: 1965, 1967 - 2 
56
 SZEKERES, (1983) 65. Bronzearmringe; 1966, 1968 — 2 Bronzeohrr inge; 
57
 О . Ш А Ф А Р И К — M. Ш У Л М А Н : Х и н г а . Средн>ове - 1 9 6 9 — e i n b r o n z e n e r S c h l ä f e n r i n g : G U B I T Z A — T R E N -
c s É N Y ( 1 9 0 8 ) 4 9 . 
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Fo. 33. Ruski Kr s fur 
Leider teilt weder die von NS angegebene noch die von mir ergänzte Fachliteratur mit, was 
die Grundlage für die Teilung des Fundmaterials nach Gräbern war. Fs ist unmöglich, daß der Groß-
teil der Funde (No. 535—550) allein aus dem Grab 3 stammen sollte. Da die ins Museum gelangten 
Gegenstände mit großer Wahrscheinlichkeit mit den schon in den Werken von József Hampel ver-
öffentlichten identifiziert werden können, ist es bedauerlich, daß NS unerwähnt ließ, wie die in 
diesen Werken nicht genannten Gegenstände ins Museum gekommen sind. Von den Abbildungen 
der Originalpublikation fehlen die Abbildungen eines Haarschopfringes und eines Gefäßes.61 
Stadtmuseum Sombor, alte Inv. nr.: 1105 111 б.62 
Fp. 34/1. Senta — Paphalom 
Bei der unter der Leitung von István Foltiny und József Korek im Jahr 1043 durchgeführ-
ten Ausgrabung wurden die Kirche und außer den Gräbern in unmittelbarer Umgehung der Kirche 
der südliche Teil des Gräberfeldes, insgesamt 175 Gräber, freigelegt. In der Folgezeit legte der 
Eigentümer des Grundstückes, Péter Bene, eine ganze Sammlung von Funden an, die aus hei Erd-
arbeiten zerstörten Gräbern stammten. 1959 konnten durch eine von Sándor Nagy geleitete Aus-
grabung auf der Ostseite des Hügels ungefähr 100 Gräber freigelegt werden.63 Von ihnen teilt NS 
diesmal nur das Material von 10 Gräbern mit (No. 586 - 609), wobei der Leser nur vermuten kann, 
daß es sich dabei um die arpadenzeitlichen Bestattungen mit Beigaben (Grab 7—10, 12 13, 15, 
17 — 18, 21) handelt. Von den 175 Gräbern der früheren Ausgrabung werden ebenfalls 10 beschrie-
ben und obwohl NS keinen Hinweis auf die zugrunde gelegten Auswahlprinzipien gibt, stellt sich 
anhand der Originalpuhlikation heraus, daß diese Gräber von ihren Entdeckern als arpadenzeit-
liche Bestattungen mit Beigaben angesehen wurden (NS vergaß Grab 140, in dem eine Münze ge-
funden worden war).64 Mit dieser Auswahl zeigte NS keine Konsequenz, da sie im Fall des dem selben 
Zeitraum zuzuordnenden Gräberfeldes, um die Kirche in Nosa— Hingadomb (Fo. 26/1) sowohl 
Gräber ohne Beigaben als auch sjiätere d. h. aus dem 12.—15. J h . stammende Gräber wieder-
veröffentlicht ! Obwohl István Foltiny und József Korek damals alle zur Verfügung stehenden 
Angaben zu den Gräbern und Skeletten publiziert, die Beigaben beschriehen und auch Illustra-
tionen beigegeben haben, kann ich die Liste von NS aus Gründen des mir hier zur Verfügung 
stehenden begrenzten Umfangs nicht ergänzen, und auch die Funde der fehlenden Gräber mi t 
Beigaben — Grab 3, 6, 9, 15, 31, 34, 36, 40—41, 46, 56, 59, 68, 74 — 77, 87, 89, 91, 93, 102, 108, 
110, 115, 121, 123, 140, 144—146, 161. 171 — nicht erneut publizieren; ich will deshalb neben der 
detaillierten Skizze des Gräberfeldes (Abb. 2, 1) lediglich die Gräber mit Münzen aufzählen: 
Grab 40 wahrscheinl ich eine Si lbermünze von Ladis laus V (1453 — 1457), 
Grab 46 Silbermünze aus Aquileia von Antonio II (1402 1418), 
Grab 89 eine durchlochte , während des In ter regnums (1444—1446) gep räg te Si lbermünze (CNH II, 152), 
Grab 106 Silbermünze von Ko loman (1095—1116; C N H 50), 
Grab 140 Bronzemünze aus dem 12. J h . (CNH 87), 
Grab 171 Si lbermünze von Sigismund von L u x e m b u r g (1386 — 1437; C N H II, I24A). 
S tad tmuseum Sombor 6 5 
61
 Die I d e n t i t ä t der Hinge k a n n nicht eindeutig 
entschieden werden, aber es ist sieher, daß die Abbil-
dungen HAMPEL (1900) Taf. X X X I V : 10, 12 fehlen. 
62
 HAMPEL (1900) 587 - 5 8 8 , 587: Taf. X X X I V , 
A b b . 1 - 1 1 ; R O E D I G E R ( 1 9 0 3 ) 1 4 8 ; R K I S Z I G ( o . J . ) 3 3 . 
Die im Museumskata log s tehenden Gegenstände 
können mit großer Wahrscheinl ichkei t mit den in 
HAMPEI, (1900) veröffent l ichten identifiziert werden: 
1105, 1108 2 Bronzearmringe; 1106, 1109 — 2 
Bronzefingerringe; 1107 — Bronzeanhänger ; MIO — 
1113 Ohrringe; 1 1 1 4 - 1 1 1 6 Fingerringe: 
G U B I T Z A T R E N C S É N Y ( 1 9 0 8 ) 2 8 . 
6 3
 S Z E K E R E S ( 1 9 7 1 ) 1 0 0 ; S Z E K E R E S ( 1 9 8 3 ) 4 7 . 
6 1
 F O L T I N Y K O R E K ( 1 9 4 4 - 4 5 ) 1 6 3 , 1 8 4 : T a f . 
V I I ( = Abb. 2.1). 
65
 Als Aufbewahrungsor t der F u n d e wurde im 
F u n d k a t a s t e r fa lsch die ehemalige archäologische 
Sammlung der Szegeder Un ive r s i t ä t angegeben: 
FÉK 66: No. 885. Über das Schicksal der F u n d e 
informier te mich József Korek in se inem Brief v o m 
27. 11. 1989: »Das Material unse re r Ausgrabung in 
Zen ta -Papha lom k a m noch im März 1944 n a c h 
Zombor , nachdem darüber Inven ta rze t t e l mit Fol о 
angelegt worden w a r (heute in der D a t e n s a m m . 
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Grab aus den 11-13 Jh 
Grab aus den 14-15. Jh 
Nicht beigelegtes Gebiet 
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Abb . 2,1 Si tua t ionsplan der Ausgrabung in Senta (Zenta)-Paphalom, 2 Sen ta (Zenta)-Einzelgehöft der Fa rn . 
F a r k a s , Grab 14, 3 D u p l j a j a (I)upláj)-Grad, 4 Kovin (Temeskubin)-Grad (Kevevár) , 5 — 6 Vat in (Vat t ina) -Haupt -
s t r aße 64 (2 —6: ohne Maßs tab) 
414 L . KOVÁCS 
Fo. 34/2. Senta — Einzelgehöft der Familie Farkas 
Der hier freigelegte Teil eines Gräberfeldes des Gemein vol kes kann nicht mit dem Gräber-
feldteil in der Umgebung der Kirche von Paphalom vergleichen werden (S. 105), da es sicherlich 
nur bis spätestens Mitte des 12. Jh.-s benutzt wurde. NS veröffentlicht die Gräber dieses Gräber-
feldteiles in Auswahl, und, obwohl sie vielleicht nur die beigabenlosen Gräber weglassen wollte, 
es fehlen auch Gräber mit Beigaben. Die Angaben der unerwähnt gebliebenen oder mangelhaft 
beschriebenen Gräber und ihre Funde sind folgende: 
Grab 1 T: 45 cm, L : 155 cm, S W —ONO. Gestör tes Grab ohne Beigaben. 
Grab 2 T : 60 cm, L : 167 cm, W S W — O N O . Die Arme fies Skelet tes waren ausges t reckt . 
Grab 3 T : 60 cm, L : 162 cm, W —O. Die H ä n d e waren im Schoß zusammengelegt . Die einzige Beigahe war eine 
schlecht erhal ten gebliebene Si lbermünze von Peter (1038—1041, 1 0 4 4 - 1 0 4 6 ; CNH 8) an der linken 
Seite des Schädels. 
Grab 4 T: 50 cm, L : 165 cm, W S W —ONO. Die Unte ra rme feh l ten , ohne Beigaben . 
Grab 5 T: 50 cm, L: 170 cm, W S W —ONO. Die A r m e in ausges t reckter Lage, ohne Beigaben. 
Grab 6 T : 50 cm, L: 120 cm, W —O. E in R i n g m i t S-förmigem E n d e a m Schädel. 
Grab 7 T: 40 cm, L: 140 cm, W —O. Der Schädel fehlte, die H ä n d e waren im Beckenbereich zusammengelegt . 
Als einzige Beigahe lag eine Si lbermünze von Stephan I (L000— 1038; C N H 1 Ï) zwischen den Rippen . 
Grab 8 T : 30 cm, L : 140 cm, W N W —OSO. Die A r m e ausgestreckt . E s wurden 2 R i n g e mit S - fö rmigem E n d e 
an den beiden Seiten des Schädels u n d ein Fingerring auf d e m rechten Becken gefunden. 
Grab 9 T : 50 cm, L : 135 cm, W - O . Ohne Beigaben. 
Grab 10 T : 35 cm, L : 126 cm, W N W - O S O . Auf dem Brustbein lag ein Ring . 
Grab 11 T : 4 8 c m , L : 165 cm, W —O. Die Arme ausgest reckt . Am äuße ren Rand des r e c h t e n Beckens lag ein Ring . 
Grab 12 T : 25 cm, L : 160 cm, W S W —ONO. U n t e r dem Skelett lag e ine Silbermünze von Andreas 1 (1046—1060; 
C N H 11). 
Grab 13 T : 50 cm, L : 150 cm, W — O . Die Lage der Beigaben: 1. ein R i n g auf der r ech ten Hand, 2. Per lenket te 
u m den Hals , 3. im Mund als Totenobulus eine Si lbermünze von S t e p h a n I (CNH I), 4. bei der 8. 
linken R ippe eine Si lbermünze von S tephan 1 (CNH 1), 5. ein Ring mit S- förmigem Ende a m äußeren 
Rand des linken Beckens, 6. ein R ing m i t S-förmigem E n d e in der Graberde . 
Grab 14 T: 35 cm, L : 160 cm, W —O. Die H ä n d e waren im Becken zusammengelegt . Die Lage der Beigaben: 
I —3. zwei R inge mit S - fö rmigem E n d e an der linken Seite, ein Ring an der rechten Seite des Schädels, 
4. zwischen den hochgezogenen Knien ein Nagelbehälter ans Blei, 5. die u m den Hals ge fundenen 
runden , zylindrischen, g rünen und grauen Glaspastenperlen werden n ich t e rwähn t , auch die Abbi ldun-
gen fehlen (Abb. 2, 2)M 
Grab 15 T: 40 cm, L : 162 cm, W —O. Ein R i n g m i t S-förmigem E n d e kam an de r inneren Seite des linken 
Un te ra rmes zutage. 
Grab 16 T: 47 cm, L: 173 cm, W S W - O N O . Ohne Beigaben. 
Grab 17 T: 40 cm, L: 171 cm, W S W - O N O . Ohne Beigaben. 
Grab 18 T: 45 cm, L : 159 cm, ein R i n g mi t S- förmigem Ende k a m an fier rechten Seite, des Schädels zutage.87 
Fo. 38. Subotica 
Die veröffentlichten Funde (No. 660—661) befanden sich nie im Ungarischen National-
museum, sondern wurden, wie Ödön Göhl schrieb, im Museum von Szabadka (Subotica) aufbe-
wahrt.68 
Fo. 39. Feketic 
Die Zusammenfassung der Fundumstände ist zu kurz, so bleibt auch unklar, woher die 
Angaben für die Gruppierung der Funde nach Gräbern stammen (aus einem Inventarbuch ?). Ver-
lung des Ungar ischen Nat iona lmuseums, (vgl. 99. 
Z. I I . — L. K.), u n d wir legten im Tnventarbueh fies 
Museums von Zombor über das gesamte al te Mater ia l 
ein neues Inven ta r an. Das I n v e n t a r b u c h u n d der 
Zet te lkata log be f inden sieh in Zombor . . . Das 
anthropologische Mater ia l gelangte ins Bar tuez- Ins t i -
t u t in Szeged, aber . . . wir übe rgaben es m i t d e m 
Friedensver t rag u n d es bef inde t sich in Ú jv idék . 
Publ iz ier t wurde es von Bar tucz u n d Gyula Farkas .« 
(L. B A R T U C Z — G Y . F A R K A S : Die Bevölkerung von 
»Osésztó« in der Árpádenze i t ans anthropologischem 
Ges ich tspunkt be t r ach te t . ActaBiol(Szeged) 4 (1958) 
245 — 283. — L. K.). Ich b e d a n k e mich f ü r die f r eund-
liehe Hilfe von József K o r e k . 
66
 FOLTINY-KORKK (1944- 45) 190: Taf . X I I I , 
Abb. 20. 
87
 Den A u f b e w a h r u n g s o r t der Funde s. Anm. 65. 
Die Ergänzungen nach F O L T I N Y — K O R E K ( 1 9 4 4 — 4 5 ) . 
68
 O. GÖHL: Régiségek a szabadkai f őgymnas ium 
gyű j t eményében (Al t e r tümer in der S a m m l u n g des 
Gymnas iums von Szabadka) . ArchEr t 15 (1895) 314, 
314: Abb. I I . 2 — 3; als A u f b e w a h r u n g s o r t w u r d e aucli 
bei Р и ц (1979) 38: No. I l l falsch das Ungar ische 
N a t i o n a l m u s e u m angegeben. 
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mutlich gab es auch Gräber ohne Beigaben (Grab 1,5 6); eine andere, auch von NS zitierte Quelle 
kennt nur 8 Gräber.69 Ich kann nur annehmen, daß der Fundort nicht mit einem anderen, in dieser 
Gemeindeflur liegenden Fundort aus derselben Zeit identisch ist.70 
Fo. 40. Futog 
An der richtig Rezső-Gutshof genannten — Stelle wurde beim Ausheben der Baugrube 
für ein Gebäude ein Grab (und kein »Reiterfriedhof«) gefunden, dessen Funde der Landwirt Ignác 
Gódor mit Hilfe des gutherrschaftlichen Aufsehers Albin Arday ins Museum brachte. Es gibt keine 
Notiz — und es ist nur aufgrund des Pferdegeschirres auch nicht unbedingt so — , daß dies ein Rei-
tergrab gewesen Wäre. 
Stadtmuseum Sombor, alte Inv. nr.: 1933—1935.71 
Fo. 42. Horgos 
Die hier veröffentlichten Angaben müssen teilweise umgewertet werden. Iván Rock, könig-
licher Oberingenieur und Grundbesitzer am Ort. begann ab Januar 1894 auf seinem dem sog. Kama-
rás erdő gegenüberliegenden Besitz mehrere Wochen dauernde Arbeiten im Weingarten. Während 
dieser Arbeiten kamen im Laufe regelmäßiger Kontrollen (2—3 in der Woche) durch GyulaTergina 
16—20 Gräber in ungefähr 1 m Tiefe, mit W—O-Orientierung zutage. Nur in 3 Gräbern waren 
Beigaben : 
Grab 1 (mit Beigaben): Ein Armr ing (No. 68!)) ha t t e quadra t i schen, der ande re (No. 688) r u n d e n Querschni t t , 
die Abbi ldung des le tzteren t äusch t . Bei der Beschreibung der Per len (No. 693) feh l t Wesent l iches: 
es sind zylindrische Glaspastenperlen mit Silberfolie. 
Grab 2 (mit Beigaben): Hier fanden sieh auch zwei Armringen , die aus Bronzedrah t gedreht , u n d nicht gefloch-
ten waren. Da sie e inander wahrscheinl ich ähnel ten , veröffent l ichte Gyula Tergina n u r eine Abbildung, ' 2 
weshalb NS n u r I E x e m p l a r e rwähn t . Vermutl ich kamen auch mehre re Ringe m i t S-förmigem E n d e 
zutage, denn Gyula Tergina e r w ä h n t »Ohrringe«. 
Grab 3 (mit Beigaben): W e n n wir Gyula Terginas ausführ l iche , allem Anschein nach au f d e m Bericht von 
Augenzeugen (eventuell von den Erdarbe i t e rn ) beruhende Beschre ibung zugrunde legen, können wir 
versuchen, eine Begründung f ü r das Vorkommen der deutlich n i c h t aus einem gemeinsamen Ze i t raum 
s t am m enden F u n d e zu geben: 
Zu dem un te r such ten Skelet t schienen folgende Beigaben gehören: 1. ein eiserner Schildbuckel auf d e m 
Brus tkorb , 2. neben der r ech ten H a n d das drei fach zusammengebogene Schwert (No. 697) mit dem ver-
mutl ieh dazu gehörenden Ha lb röh rchen aus Eisen, und mit dem Eisenband mit Schnalle (No. 698), 3. ein 
größeres (No. 699) und 2 kleinere Messer in der Mi t t e des Grabes, 4. in der Taillengegend eine kleine m i t 
Silber überzogene Plat tenscheibe, 5. ein neben das Skele t t hingestel l ter Holzeimer mi t 4 — 5 umlaufendeu 
Reifen bzw. deren F r a g m e n t e n und m i t einem senkrechten Band m i t Hängeöse und der zerbrochenen 
Hängeöse (No. 700). Iliese zum Teil Brandspuren zeigenden F u n d e können mit aller Sicherheit zu eiuor 
völkerwanderungszei t l ichen germanischen B e s t a t t u n g gehört haben . Das zu Fü ß en des Toten gefundene , 
von Gyula Terg ina zweimal e rwähn te partielle Pferdeskele t t und ein von beiden Messer waren vielleicht 
Beglei tsfunde eines ungarischen Rei tergrabes , zu d e m das unbes t r e i tba r landnahmezei t l iche ungleich 
Steigbügelpaar gehör t haben kann (No. 701 — 702).73 Szeged, Móra Fe renc Museum, Inv. nr . : 3/1896ha —j 
( = 4 4 4 - 4 5 3 ) . 
69
 Г. MAPjAHOBHh-ByjOBHTh - Г. TOMUh: Накит 
на тлу Cpônje из средгьовековних некропола од 
I X XV века. Београд. 1982. 45. 
7 0
 S Z E K E R E S (1983) 25. 
71
 L. ROEDIGER: A Bács-Bodrog Vármegyei Törté-
nelmi Társu la t M ú z e u m á n a k gya rapodása 1902-ben 
(Der Zuwachs des Museums der Historischen Gesell-
s cha f t v o m K o m i t a t Bács-Bodrog im .1. 1902). BTTE 
19 (1903) 32; R O E D I G E R (1904) 261; G U B I T Z A - T R E N -
c s É N Y (1908) 49. 
72
 T E R G I N A (1894) 204, 203: Taf. 1, Abb. 6. 
73
 Die Beschre ibung nach T E R G I N A (1894) 204, 
205: Ta f . II, Abb. 1 19. Der F u n d k a t a s t e r e rwähnt 
n u r die kleine P la t tensche ibe und das Steigbügelpaar 
bei Grab 3: FÉK 42: No. 417. Bei anderen steht 
jedoch der gesamte F u n d k o m p l e x als landnahmezei t -
lich: Д. ДимитР1-ИЕВИМ : Доба великих миграция. 
Ша]кашка. Нови Сад 1975, 92 und A n m . 79; SZE-
KERES (1983) 63. Zu manchen Gegens tänden des 
ge rman i schen G r a b f u n d e s können schon aufgrund 
ihrer Abbi ldungen Parallelstücke gefunden w e r d e n : 
der Schildbuckel mi t ausges t reckter Mitte gehö r t 
z u m Typ Liebenau aus dem 4. 6. J h . : M. KA-
ZANSKI: Quelques parallèles en t re l ' a rmement en 
Occident et à Byzance (IV e—VII e s.). Gaule méro-
vingienne et m o n d e médi te r ranéen . Hrsg. С. Landes . 
L a t t e s 1988, 76, 7 8 - 7 9 , 85: Abb . 1 0 - 1 1 . Von den 
ande ren Gegens tänden des F u n d e s ist, das Eisen-
p lä t t chen mit Schnalle vielleicht ein Feuereisen, 
das halbe Eisenrörchen könn te der Randbesch lag 
einer Schwertscheide sein und mehre re Eisenmesser 
(un te r ihnen ein größerer Sax) sowie Holzeimer m i t 
Keifen kommen in den zeitgenössischen germanischen 
Bes ta t tungen v o r : vgl. W. MENGHIN: Das Schwert im 
f r ü h e n Mit te la l ter . S t u t t g a r t 1983, 29, 117, 129, 139, 
191, 225, 233 — 234, 238 241, usw. Als germanisches 
(gepidisches) G r a b ist es bei Р и ц (1979) 32: No. 54 u n d 
bei S Z E K E R E S (1986) 55 e r w ä h n t . Der Fund des 
germanischen Grabes wird durch Eszter I s t v á n o v i t s 
publ iz ier t , s. noch Anm. 137. 
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Fo. 43. Crna Вага 
Das als Ring mit S-förmigem Ende bezeichnete Schmuckstück (No. 710) ist in Wirklichkeit 
ein Ring mit gedrehtem Ende. 
4. Es ist unklar, wie die im Band veröffentlichten Fundorte ausgewählt wurden. NS sagt 
dazu im Vorwort (deutsch): »Ein Teil des Stoffes wurde schon in Einzelsehriften veröffentlicht, vor-
wiegend in Arbeiten um die Jahrhundertwende (ArchÉrt, Hampel 1905, 1907). Die Literatur ist 
allerdings nur schwer zugänglich. Ein anderer Teil wurde in Ausstellungskatalogen oder in kleineren 
Arbeiten in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht. Diese Gründe waren maßgeblich für eine 
erneute Veröffentlichung eines Teils des Materials, den wir auf diese Weise zugänglicher machen. 
Ein bedeutender Teil des Katalogs, der zum ersten Mal einige der Bestände der Öffentlichkeit vor-
stellt, rechtfertigt wohl die Bemühung, die die Archäologische Gesellschaft der Vojvodina in Angriff 
nahm. . . . Dies sollte nur ein Anfang sein, der erste in einer Reihe schon lange geplanter Kataloge 
des archäologischen Materials der Vojvodina. Schon der nächste Katalog, der sich mit den Nekro-
polen aus dieser Epoche befassen soll, müßte den Stoff der verhältnismäßig gut erforschten Nekro-
polen mit einer größeren Anzahl dokumentierter Gräber umfassen. . .« (S. 7). Es wäre sehr bedauer-
lich. wenn ich die Bemühung von NS mißverstanden haben sollte, aber mir scheint, daß der hier 
behandelte Katalog alle Funde der Vojvodina aus dem 10,- 12. (15.) Jh. , mit Ausnahme der er-
wähnten großen Gräberfelder beinhalten sollte. Das würde auch die überraschend breite Auswahl 
von Fundorten bestätigen, mit denen NS sowohl Einzelfunde (Fo. 15. 18- 19, 22/1—2, 35/2) als 
auch ganze Gräberfelder mit bis zu 200 Gräbern (Fo. 26/2, 34/1 ) wiederveröffentlicht. Der Grund für 
das Ausschließen weiterer Fundorte kann auch nicht darin gesucht werden, daß die betreffenden 
Funde in Ungarn aufbewahrt werden, da das Fundmaterial mehrerer veröffentlichter Fundorte 
(Fo. 2, 10, 19, 24, 30, 42) sich in Ungarn oder seiner Meinung nach in Rumänien (Fo. 17) befindet. 
NS nahm sogar einen Fundort in den Katalog auf, der sich in Ungarn befindet, dessen Funde aber 
in einer jugoslawischen Sammlung sind (Fo. 3). Deshalb halte ich es für notwendig, dem Kataster 
von NS eine ergänzende Liste der bei ihr unerwähnt gebliebenen weiteren Fundorte ausdem 1 ().— 11. 
Jh . auf dem Gebiet der Vojvodina beizufügen. Die Ninnmerierung schließt sich der von NS an. 
45. Ada (Gem. Ada) — Téglagyártelep: Als landnahmezeitlich geführte, nicht mehr kontrollier-
bare Funde. 
Stadtmuseum Sombor, alte luv. nr.: 2025 (?), 2027-2030, 2150, 2155—2165.74 
46/1. Apatin (Gem. Apatin) — Neben dem römischen Wall : Die Funde des auf dem Boden von János 
Rauschenberger, Direktor der Bürgerschule, 1899 beim Rigolen zutagekommenen Grabes (?) sind: 
ein Paar birnenförmiger Steigbügel, ein Fragment einer Trense. 
Stadtmuseum Sombor, alte Inv. nr.: 1936—1938. neue Inv. nr.: 277.75 
46/2. Aj>atin — Szikes: Ein Geschenk von János Weigang, Lehrer an der Bürgerschule: Stockknauf 
aus Bein. 
Stadtmuseum Sombor, Inv. nr.: 3467.76 
46/3. Apatin — Ziegelei: Bei der von János Weigang im Auftrag der Historischen Gesellschaft des 
Komitates Bács- Bodrog geleiteten Ausgrabung kamen unter aus verschiedenen Zeiten stammenden 
Funden auch zwei arpadenzeitliche Jagdmesserklingen(?) zutage. 
Stadtmuseum Sombor, alte Inv. nr.: 1428—1429.77 
74
 R O E D I G E B ( 1 9 0 3 ) 1 4 8 ; R E I S Z I G (O. •) .) 3 3 . I m 
Inven ta rbuch s t anden die folgenden Gegens tände : 
2 0 2 5 N a p f , 2 0 2 7 b r o n z e n e r H a l s r i n g , 2 0 2 8 2 0 2 9 
bronzene R iemenendenf ragmente , 2030 Per lenket te , 
2045 Gefäßboden, 2150 Gefäß rand , 2155 2158 
Schwer t f ragmente , 2159 Sei tenfragmenl von einem 
Gefäß, 2160 S t re i t ax t (?) 2161 ein Tongegens tand 
unbekann te r Bes t immung , 2162 Messerf ragment , 
2 I 6 3 2 I 6 5 Lanzenfragmente . G U B I T Z A — T R E N C S É N Y 
( 1 9 0 8 ) 3 4 3 5 , 3 7 . 
75
 L. ROEDIGER: T i t ká r i jelentés А/. 1899. évről 
(Sekretarsbericht übe r 1 8 9 9 ) , B T T É 1 6 ( 1 9 0 0 ) 3 4 ; 
F É K 2 1 : N o . 2 2 ; B Á L I N T ( 1 9 7 5 ) I I , 2 - 3 : N o . 2 ; v g l . 
G U B I T Z A - T R E N C S É N Y ( 1 9 0 8 ) 4 9 . 
7 6
 B Á L I N T ( 1 9 7 5 ) I I , 3 : N o . 3 . 
77
 G U B I T Z A - T R E N C S É N Y ( 1 9 0 8 ) 3 9 . 
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46/4. Apatin: Als landnahmezeitlich ins Inventar aufgenommene Gegenstände aus nicht näher be-
stimmten Fundstellen. 
Stadtmuseum Sombor, alte Inv. nr.: 1950, 1955—1964.™ 
46/5. Apatin: 4 landnahmezeitliche (?), rhombusförmige Schmuckstücke für die Bekleidung aus 
vergoldetem Silber, die von Berta Jäger, Einwohnerin von Vác, am 17. 3. 1899 gekauft wurden. 
Ungarisches Nationalmuseum, Abteilung Mittelalter. Inv. nr.: 27/1899.79 
47. Вас (Bács, Gem. Вас): Ein als landnahmezeitlich bestimmtes Fragment von einem Steigbügel, 
Geschenk von Béla Tripolszky. 
Stadtmuseum Sombor, alte Inv. nr.: 1976.80 
48/1. Васка Topola (Bácstopolya, Gem. ВаскаTopola) — Pusztatemplom: Fin aus 86 Gräbern be-
stehender Teil eines Gräberfeldes um die Kirche, aus dem 1 1 . 1 5 . Jh . 
Stadt museum Suhotica.81 
48/2. Backa Topola — Transformatorenstation: Ein Gräberfeldteil mit 12 Gräbern aus dem 11. Jh . 
Stadtmuseum Subotica.82 
49/1. Backi Monostor (Monostorszeg, Gem. Sombor) — Burg Bortán: Eine Münze von Ladislaus I 
(1077 —1095).83 
49/2. Backi Monostor — Poligon. Aus einem von drei freigelegten Gräbern eine Münze von Stephan 
I (1000—1038) und ein Ring mit S-förmigem Ende. 
Stadtmuseum Sombor84 
49/3 Backi Monostor — Szigainsel: Als landnahmezeitlich bestimmte Schmuckstücke und als 
arpadenzeitlich bestimmte Gegenstände. 
Stadtmuseum Sombor, alte Inv. nr.: 485, 489, 2916—2918, bzw. 419-421,424,427 — 430, 434.85 
50. Backo Petrovo Selo (Péterréve, Gem. Becej): Als landnahmezeitlich bestimmte Funde, die von 
Gyula Cziráky auf Kosten der Historischen Gesellschaft des Komitates Bács-Bodrog gesammelt 
wurden. 
Stadtmuseum Sombor, alte Inv. nr.: 2871 —2888.86 
51. Bajsa (Bajsa, Gem. Вабка Topola) — Kecskéspart: Probegrabung eines Gräberfeldes um die 
Kirche. 
Stadtmuseum Suhotica87 
52. Banatska Palanka (Temespalánka, Gem. Bela Crkva) — Flur Harum: Streufunde. 
Nationalmuseum Vrsac, Inv. nr.: 14744, 14747, 14755—14757,88 
53. Becej (Obecse, Gem. Becej): Unter den beim Bau des Ferenc-Kanals zwischen Backo Gradiste 
und Becej gefundenen und 1900 ins Museum geschickten Funden waren die folgenden, als land-
nahmezeitlich bestimmten Schmuckstücke: ein Paar aus Bronze gegossene Armring mit Tierkopf 
und nachgeahmter Drehung, ein geflochtener Silberring, ein Silberring mit S-förmigem Ende. 
Ungarisches Nationalmuseum, Abteilung Mittelalter, Inv. nr.: 42/1900. 117—122.89 
7
" 1950 Messerklinge, 1955 Messer f ragment , 195(i 
Eisenr ing, 1957 Pfeilspitze, 1958 Eisenring, 1959 
Messerklinge, 1 9 6 0 — 1 9 6 4 Ge fäß f ragmen te : G U B I T Z A 
T R E N C S É N Y ( 1 9 0 8 ) 4 9 . 
7 3
 F É K 2 1 : N o . 2 3 ; B Á L I N T ( 1 9 7 5 ) I I , 3 : N o . 4 . 
8 0
 G U B I T Z A — T R E N C S É N Y ( 1 9 0 8 ) 4 9 . 
8 1
 S Z E K E R E S ( 1 9 8 3 ) 2 5 — 2 6 . 
8 2
 S Z E K E R E S ( 1 9 8 3 ) 6 1 . 
8 3
 F R E Y ( 1 9 0 7 ) 6 2 ; vgl. I . I V Á N Y I : Bács-Bodrog 
vá rmegye földrajzi és tör ténelmi helységnévtára (Das 
geographische und historische Orts lexikon vom 
K o m i t a t Bács-Bodrog). Szabadka 1889. I, 21 — 22. 
8 4
 B Á L I N T ( 1 9 7 5 ) 1 1 , 6 : N o . 10 . 
85
 485 Eisenpfeilspitze, 489 R i e m e n Verzierung 
2916 Kupfer r ing , 2917 2918 Schläfenringe; bzw. 419 
Beinkreuz, 420 silberner Siegelring, 421 Bronzering, 
424 bronzener Buckolring, 427 dasselbe, 428 Bronze-
ring m i t Stein, 429 — 430 Silberring m i t Stein, 434 
Kruz i f ix f ragment aus Bronze: G U B I T Z A — T R E N C S É N Y 
( 1 9 0 8 ) 1 3 , 5 5 . 
8 6
 F É K 2 1 : N o . 2 8 ; B Á L I N T ( 1 9 7 5 ) I I , 5 3 : N o . 2 1 1 ; 
S Z E K E R E S ( 1 9 8 3 ) 4 5 . Nach d e m I n v e n t a r b u c h : 
2 8 7 1 2 8 7 3 Per lenket ten , 2 8 7 4 — 2 8 7 5 Bronzeohrr inge, 
2 8 7 6 M u s c h e l , 2 8 7 7 B r o n z e a r r n r i n g , 2 8 7 8 E i s e n r i n g , 
2 8 7 9 M e s s e r k l i n g e n f r a g m e n t , 2880 B r o n z e d r a h t r o l l e , 
2881 2882 bronzener Kleiderschmuck u n d F r a g m e n t , 
2 8 8 3 — 2 8 8 5 P e r l e n k e t t e n u n d P e r l e n , 2 8 8 6 , S p i n n -
w i r t e ] , 2887 B r o n z e f i b e l , 2888 B r o n z e k o p f s c h m u c k ( ? ) : 
GLTBITZA T R E N C S É N Y ( 1 9 0 8 ) 5 4 . 
8 7
 S Z E K E R E S ( 1 9 8 3 ) 16 17. 
8 8
 B Á L I N T ( 1 9 7 5 ) I I , 5 1 : N o . 2 0 3 / A ; Б А Р А Ч К И ( 1 9 7 7 ) 
1 4 . 
8 3
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54. Bezdan (Bezdán, Gem. Sombor) — Zöldhalom: Bei der im Auftrag der Historischen Gesell-
schaft des Komitates Báos- Bodrog von István Bosnyák und Tihamér Radies geleiteten Ausgrabung 
kam arpadenzeitliches Fundmaterial zutage. 
Stadtmuseum Sombor, alte Inv. nr.: 1255 1286.90 
Сока (Csóka, Gem. Сока) — Serbischer Friedhof: Als landnahmezeitlich betrachtete, aber 
sarmatenzeitliche Schmuckstücke. 
Szeged, Móra Ferenc Museum, Inv. nr.: 15/1911. 1 —б.91 
Doroslovo (Boroszló, Gem. Sombor) — Am Ufer des Baches Mosztonga: Als landnahmezeitlich 
bezeichneter, aber wahrscheinlich awarenzeitlicher Grabfund. 
Stadtmuseum Sombor92 
55. Dupljaja (Dupláj, Gem. Bela Crkva) — Grad: In einem der hier freigelegten Gräber wurde ein 
Silberring mit S-förmigem Ende (Abb. 2,3) gefunden. 
National museum Vrsac93 
56. Gakovo (Gádor, Gem. Sombor) — Hügel gegenüber der Eisenbahnstation: Aus einem von 10— 
15 zerstörten Gräbern aus dem 10. 11. Jh. gelangten die folgendem Funde ins Museum: ein aus 
4 Bronzedrähten gedrehter Halsring 2 Drahtarmringe mit sich zuspitzendem Ende und quadra-
tischem Querschnitt, ein Eisennagel. 
Stadtmuseum Sombor94 
57. Gornji Breg (Felsőhegy, Gem. Senta) — Spritzenhaus: Zierstücke mit Anhänger aus zwei, im 
Jahr 1069 gestörten Gräbern. 
Stadtmuseum Senta95 
58. Hajdukovo (Hajdújárás, Gem. Subotica) — Pörös-Wiese: Um 1960 wurden in einem Reiter-
grab die folgenden Gegenstände geborgen: ein Steigbügel mit in den Schenkeln eingeschmiedeter 
Öse, ein Gebiß mit Seitenstange, eine Gürtelschnalle, ein Eisenmesser. 
Stadtmuseum Subotica96 
59. Horgos (Horgos. Gem. Horgos) — Pöröspuszta: Aus einem im Jahr 1870 gefundenen reichen 
Frauengrab ein mit Rosetten verziertes Pferdegeschirr. 
Ungarische Nationalmuseum, Abteilung Mittelalter, Inv. nr.: 30/1872; 307/1876.1341- 1361; 88/ 
1878. 1 —3.97 
60. Karavukovo (Karavukova, Gem. Odzaci): Hier wurden in der Gemeindeflur als landnahme-
zeitlich bezeichnete Gegenstände gefunden, die vielleicht zum Teil mit den im Katalog von NS 
unter Fo. 14 veröffentlichten identisch sind. 
Stadtmuseum Sombor, alte Inv. nr.: 959 —962.98 
90
 1255- 1258 F r a g m e n t e von Eisengebrauchs-
gegenstämlen, 1259 1260 Gefäßf ragmente , 1261 — 
1262 Si lbermünzen aus der Zeit von S t e p h a n V 
(1270- 1272), 1263 Eisennagel , 1264 Pfeilspitze, 1265 
durchgenagel ter Wirbelknoehen, 1266 Per le , 1267 ein 
Münzlein, 1268 Kupfe rb rocken , 1269 1271 Frag-
mente von Eisengebrauchsgegenständen, 1272 1274 
Perlsteine (?), 1275 Ble iknopf , 1276, 1279 - 1286 
Gefäßf ragmente , 1277 Per le , 1278 Metal lschlacke: 
G U B I T Z A — T R E N C S É N Y (1908) 31. E s is t noch zu 
erwähnen, daß das I n v e n t a r b u c h un te r den Funden 
der bei den Fundstel len Рака -Hüge l u n d Bachrach-
Gehöft bei Bezdán von E n d r e Francz l geleiteten 
Ausgrabungen auch ein Bruchs tück einer a rpaden-
zeillichen Krugtül le e r w ä h n t : G U B I T Z A — T R E N C S É N Y 
(1908) 31: 1322. 
91
 B Á I . I N T (1975) I I , 1 4 : No. 39; s. noch Anm. 137. 
92
 N e b e n dem SO-NW-orient ier ten Skelet t wurden 
ein kurzes , gerades S c h w e r t und eine dreischneidige 
Lanze m i t längerer Spi tze gefunden. Die Par ie rs tange 
des Sehwer tes »besteht a u s Silber, die N i e t e n des den 
Griff b i ldenden For t sa t zes können emai l l ier t gewesen 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 7.1, l'Jdl 
sein . . .«: o. N. A doroszlói honfoglaláskori sírlelet 
(Der landnahmezei t l iche Grab fund von Doroszló). 
B T T É 30 (1914) 29 - 3 0 ; К . GUBITZA: Múzeumőri 
je lentés (Berich! v o m Museumswächter ) . B T T É 30 
(1914), 40,43. Soweit das Grab als aw a r i s ch b e t r ach t e t 
werden kann, ist e rwähnenswer t , d a ß es im F u n d -
k a t a s t e r nicht v o r h a n d e n ist: vgl. 1). C S A L L Á N Y : 
Archäologische D e n k m ä l e r der Awarenze i t in Mittel-
eu ropa . Budapest 1956. 
93
 БАРАЧКИ (1977) 18. 
94
 FÉK 37: No. 325; 1. FREY: Régészet i tar lózások 
(Archäologische Nachlesen) . B T T É 23 (1907) 169 
1 7 0 ; B Á L I N T ( 1 9 7 5 ) I I , 2 2 : N o . 7 8 . 
9 5
 S Z E K E R E S (1971) 92; B Á L I N T (1975) I I , 21: No. 
74; Р и ц (l979) 31: No. 91. 
96
 BÁLINT (1975) I I , 5 5 - 5 6 : No. 224. 
9 7
 F É K 4 1 : N o . 4 1 6 ; T Ö M Ö R K É N Y ( 1 9 1 3 ) 2 4 3 ; 
B Á L I N T ( 1 9 7 5 ) I I , 2 8 : N o . 1 0 6 , Р и ц ( 1 9 7 9 ) 3 1 : N o . 
46: in der Gemarkung von Ha jdukovo . 
98
 959 961 Bronzer inge, 962 Zierat aus Bronze: 
G U B I T Z A — T R E N C S É N Y ( 1 9 0 8 ) 2 3 . 
B E M E R K U N G E N Z U R AKISEIT YON STANOJEV 419 
61/1. Kovin (Temeskubin, Gem. Kovin) — Grad (Kevevár): 1968 kamen bei der Fundrettung des 
Gräberfeldteiles im südliehen Teil des Gebietes Ringe mit S-förmigem Ende zutage, einer davon aus 
Gold (Abb. 2, 4). 
National museum Vrsac99 
61/2. Kovin: Zweischneidiges Schwert vom Typ Z. 
Museul Banatului Timisoara100 
62/1. Male Pijace (Kispiac, Gem. Kanjiza) — Kishomok: In der Mitte der 50-er Jahre wurde bei 
Arbeiten im Weingarten ein Reitergrab einer Person mit Silberplattenschmuck zerstört.101  
62/2. Male Pijace — Körösoldal: 1964 wurde hier ein reiches Reitergrab mit Silberschmuck zer-
stört, von dem nur der trepanierte Schädel erhalten blieb.102 
63. Mol (Mohol, Gem. Ada) — Haus von Dusán Morotvánszkv: 1897 kamen beim Aushub einer 
Baugrube aus einem reichen Frauengrab die folgende Funde zutage: geflochtene Armringe 
Beschläge mit Anhänger, Haarschopfringe, ein Fingerring. 
Ungarisches Nationalmuseum, Abteilung Mittelalter, Inv. nr.: 99/1897. 1—7.103 
64. Novi Becej (Törökbecse, Gem. Novi Becej): Zweischneidiges Schwert vom Typ W. 
Stadtmuseum Zrenjanin104 
65. Oresac (Homokdiód, Gem. Vrsac): Ein als Streufund geborgener gegossener Bronzebeschlag. 
Nationalmuseum Beograd, Inv. nr.: 2498.105 
66. Ostojicevo (Tiszaszentmiklós, Gem. Сока) — altes Theißbett: 1895 beim Eisenhahnbau wurde 
ein Paar Silberringe mit S-förmigem Ende gefunden. 
Szeged, Móra Ferenc Museum, Inv. nr.: 1/1912.106 
— Panèevo (Pancsova, Gem. Pancevo) — Neue Ziegelei (Najeva oder Donjogradska ciglana): In 
den 40-er Jahren wurden 2 Reitergräber freigelegt, die erst als Fund aus der ungarischen Land-
nahmezeit gehalten wurden, jedoch aufgrund der dreischneidigen Pfeilspitzen als awarenzeitlich zu 
betrachten sind. 
National museum Pancevo107 
- Prigrevica (Bácsszentiván, Gem. Apatin): im Fundkataster falsch eingetragener, eigentlich 
awarenzeitlicher Grabfund. 
Stadtmuseum Sombor, alte Inv. nr.: 1910—1014.108 
67. Rabe (Rábé, Gem. Novi Knezevac) — Bahnwärterhaus: Péter Lévai. Beamter bei der Ung. 
Staatsbahn, fand heim Anlegen eines Wasserleitungsgrabens 3 Gräber und dabei in Gewebe einge-
wickelt die folgenden Gegenstände: 2 offene Bronzearmringe mit quadratischem Querschnitt, 2 bron-
zene Drahtringe, Bronzering mit Furchenverzierung, zweierlei Bronzebeschläge mit Anhänger 
(2 bzw. 6 Stück). 
Szeged, Móra Ferenc Museum, inv. nr.: 12/1912. а —е.109 
68. Ridica (Regőce, Gem. Sombor): Ein auf einem beim Eisenhahnhau vernichteten Skelett ge-
fundener geschlossener Bronzearmring mit Tierkopf. Geschenk von József Hampel. 
Ungarisches National museum, Abteilung Mittelalter, Inv. nr.: 20/1895.110 
" Б Л Р А Ч К И ( 1 9 7 7 ) 19 . 
'
0 9
 V I N S K I ( 1 9 8 3 ) 0 4 . 
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 S Z E K E R E S (1971) 92; R Á U N T (1975) II, 37: No. 
120; Риц (1979) 33: No. 60; S Z E K E R E S (1986) 55. 
1 0 2
 S Z E K E R E S (1971) 91 92; B Á L I N T (1975) I I , 
38: No. 133; Р и ц (1979) 33 :No . 59; S Z E K E R E S (1986) 
55. 
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 Tárca (Feuil leton). B T T É 1 3 ( 1 8 9 7 ) 1 4 1 ; 
F É K 5 4 : N o . 6 8 3 ; R Á U N T ( 1 9 7 5 ) I I , 4 4 : N o . 1 7 3 ; 
S Z E K E R E S ( 1 9 8 3 ) 3 9 - 4 0 . 
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 VINSKI ( 1 9 8 3 ) 64. 
1 0 5
 B Á L I N T ( 1 9 7 5 ) I I , 2 8 : N o . 1 0 4 a . 
1 0 6 T Ö M Ö R K É N Y ( 1 9 1 3 ) 2 4 5 ; B Á L I N T ( 1 9 7 5 ) I I , 
No. 308. 
' » ' V g l . I ) . M A N O - Z I S I M . L J U B I N K O V I C M . B . 
G A R A S A N I N — J . K O V A C E V I C — K . V E S E L I N O V I C : З а щ -
титно ископавшье код Панчева. Myacjii 1 (1948) 
73 78. Auf diese Arbeit wurde ich durch den f r e u n d -
lichen Hinweis von Miklós Takács au fmerksam. 
" ' "Tárca (Feuilleton). B T T É 14 (1898) 190; L. 
ROEDIGER: Ti tkár i jelentés az, 1898. évről (Sekretars-
bericht ü b e r das J . 1898). B T T É 15 (1899) 53; R E I S Z I G 
(О. J . ) 3 2 ; F É K 6 3 : N o . 8 3 5 ; B Á L I N T ( 1 9 7 5 ) I I , 6 — 7 : 
No. I 1. 
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 N a c h der E in t r agung im I n v e n t a r b u c h vom 18. 
10. 1912. Der Fundor t s teht im F u n d k a t a s t e r un t e r 
dem N a m e n Majdan: FÉK 52: No. 634. 
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69. RUH ki Krstur (Bácskeresztúr, Gem. Kula): Bei der im Auftrag der Historischen Gesellschaft 
des Komitates Bács-Bodrog geführten Ausgrabung fand Sándor Kuzmiák, Lehrer, außer den im 
Katalog von NS veröffentlichten, als landnahmezeitlich bestimmten, aber eher aus dem 10.— 11. Jh. 
stammenden Funden (siehe Fo. 33) auch als arpadenzeitlich eingeordnete Gegenstände. 
Stadtmuseum Sombor, alte Inv. nr.: 1 134—1142, 2222 ( ? ) . m 
70. Sencanski Tresnjevac (Tetőhegyes, Gem. Kanjiza): Ein 1969 im Museum abgegebener, ver-
goldeter großer Zierknopf aus Kupfer mit Öse und Rankenverzierung, der in Richtung Velehit, an 
einer genauer nicht lokalisierten Stelle gefunden wurde. 
Stadtmuseum Senta112 
71. Senta (Zenta, Gern. Senta) — Mákos (?) : I n den Weingärten von Homok wurde in den 20-er J ahren 
ein Solidus von Konstantinos VII Porphyrogennetos und Romanos II (948 — 959) gefunden.113 
Senta — Orompart: Fine Angabe über landnahmezeitliche Funde, die jedoch auf dem Miß-
verständnis eines Satzes einer Mitteilung beruht. 
Stadtmuseum Sombor, alte Inv. nr.: 1341 —1347.114 
Senta — Híressor: Fine Angahe über landnahmezeitliche Funde, die jedoch ebenfalls auf dem 
oben erwähnten Mißverständnis beruht. 
Stadtmuseum Sombor, alte Inv. nr.: 1336—1340.115 
72/1. Sombor (Zombor, Gem. Sombor) — Gehöfte an der Straße nach Bezdán, No. 86: 1912 wurde 
das Grab eines Reiters mit Bogenausrüstung im Hof des Hauses von András Budincsevits gefunden. 
Stadtmuseum Sombor116 
72/2. Sombor: Zweischneidiges Schwert vom Typ x. 
Stadtmuseum Sombor117 
72/3. Sombor: Je eine Silbermünze von Stephan I (1000—1038) und Bela II (1131 - 1141).118 
72/4. Sombor — Umgebung (?): Ohne Angabe des Fundortes, wahrscheinlich aus dem Einzugs-
bereich des Museums von Sombor stammende, als landnahmezeitlich und arpadenzeitlich bezeich-
nete Gegenstände. 
Stadtmuseum Sombor, alte Inv. nr.: 1817, 2210, 2243 — 2246, 2304 (?)119 
111
 1134 1138 Bronze- u n d Si lberr inge, 1139 
F inger r ingkopf , 1140 eine b ronzene Agra f fe , 1141-
I 142 Ringe: GUBITZA-TRENCSÉNY (1908) 29. N a t ü r -
lich ist es mögl ich, daß einige dieser Gegens t ände m i t 
i rgendeinem der von NS verö f fen t l i ch ten F u n d e 
identisch sind (Fo. 33), ich w a r jedoch n i ch t in der 
Lage, das zu entscheiden. 
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Der m i ß v e r s t a n d e n e Text l a u t e t wie fo lgt : »Im selben 
Schrank bef inde t sich das Mate r i a l der Gräbe r fe lde r 
von Komlós und Mersies-Ziegelei in A d a , in dem 
Material k o m m e n neben bronze- , und l a n d n a h m e -
zeitl ichen F u n d e n auch Steinzeit liehe vor . In einein 
kleineren Schrank sind die steinzeitlichen and land-
nahmezeitlichen Fände von Apntin-Kolonie (Szilágyi), 
weiter die landnahmezeitliche Funde von Nemesmilities, 
die Funde von Zenta-Orompart und Híressor, das 
Material aus dem Erdwall von Overbász, die jazygisch-
sarmatischen und landnahmezeitlichen Grabfunde von 
Bácskeresztúr.«: R O E D I G E R (1903) 148. D a s A t t r i b u t 
»landnahmezeit l ich« bezog sieh nicht auf jeden 
F u n d o r t , wie es von einer a n d e r e n A u f z ä h l u n g dersel-
ben Studie bes tä t ig t w i rd : »Die D e n k m ä l e r de r 
Landnahmeze i t kamen (im K o m i t a t Rács -Bodrog 
L. K.) in Gombos , B á c s m a d a r a s , A p a t i n , Bodrog-
monostorszeg, Ű j f u t t a k und Nemesmi l i t ies ans Tages-
licht.«: R O E D I G E R (1903) 145. Da das S y s t e m der 
S c h r ä n k e im M u s e u m a n h a n d des Ka ta logs einiger-
m a ß e n r e k o n s t r u i e r t werden k a n n , ist es wahrsche in -
lich, daß es sich u m die F ä c h e r I V des S c h r a n k e s 111 
hande l t e — GUBITZA-TRENCSÉNY (1908) 29 33 -
u n d hier auf die e r w ä h n t e n F u n d e mi t den fo lgenden 
I n v e n t a r n u m m e r n hingewiesen w u r d e : »Von O r o m 
p u s z t a in Zenta«: 1341 1347 steinzei t l iche, b ronze -
zeit liehe, eisenzeit l iche und vö lke rwanderungsze i t l i che 
G e f ä ß f r a g m e n t e : G U B I T Z A — T R E N C S É N Y (1908) 32. 
Aus diesen G r ü n d e n muß dieser F u n d o r t aus de r Liste 
der l andnahmeze i t l i ehen F u n d o r t e ges t r ichen werden ! 
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 Die diesbezüglichen I n v e n t a r n u m m e r n s i n d : 
Von Zen ta -Hi res so r : 1336 N a p f , vö lke rwanderungs -
zeitlich, 1337 N a p f mit Fuß , eisenzeitlich, 1338 Gefäß-
f r a g m e n t e , völkerwanderungszei t l ich , 1339 F r a g m e n t 
eines Gefäßrandes , (Isenzeitlich, 1340 Tasse, völker-
wanderungsze i t l i ch : GUBITZA—TRENCSÉNY (1902) 32. 
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 К . GUBITZA: Zombori honfogla láskor i lovas 
sírlelet (Der l andnahmeze i t l i che R e i t e r g r a b f u n d aus 
Zombor) . B T T É 28 (1912) 27 28; K . G U B I T Z A : 
A m ú z e u m ő r jelentése (Be r i ch t von Museums-
wäch t e r ) . B T T É 29 (1913) 69; FÉK 66: N o . 902; 
B Á L I N T ( 1 9 7 5 ) I I , 7 3 : N o . 3 3 3 . 
1 1 7
 V I N S K I ( 1 9 8 3 ) 6 4 . 
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 FREY (1907) 62. 
• " 1 8 1 7 Trense , 2210 Bronzer ing , 2243 Schwer t -
f r a g m e n t , 2244—2245 F r a g m e n t e von J a g d m e s s e r n , 
2246 arpadenzei t l ioher Sporn , 2304 a rpadenze iRicher 
S t r e i t a x t : G U B I T Z A - T R E N C S É N Y (1908) 44, 50 — 52. 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 7.1, l'Jdl 
B E M E R K U N G E N ZUR AKISEIT YON STANOJEV 4 2 1 
73. Sremska Mitrovica (Mitrovica, Gem. Sremska Mitrovica) : Unter den von György Griesbach 1 !)01 
gekauften Streufunden befanden sich ein zweiteiliges Kreuzreliquiar aus Bronze und eine halbe 
Sandsteingußform für einen Ösenknopf. 
Ungarisches National museum, Abteilung Mittelalter, Inv. nr.: 79/1901. 4 —5.12U 
74. Srpski Miletic (Nemesmilitics, Gem. Odzaci): Grabfunde aus der Zeit der ungarischen Land-
nahme.121 
75. Stara Moravica (Omoravica ~ Bácskossuthfalva, Gem. Backa Topola) — Kisjárás, Einzelge-
höft der Farn. Vojnits: 1975 wurden in einem mehrfach gestörten Gräberfeldteil Binge mit S-för-
migem Ende und eine Münze von Stephan I (1000— 1038) gefunden.122 
76. Subotiea (Szabadka, Gem. Subotica) — Négyhalom: 1942 barg Nándor Fettich auf der Grenze 
der Gemeindeflur von Szeged und Szabadka auf dem Négyhalom genannten Flurteil das Ma-
terial von 2 (?) Gräbern. 
Grab A: Beigaben einer reichen Frauenbestattung: ein Goldring mit vier Kugeln, ein goldener 
Ohrring mit Kugelreihegehänge, Stiefelbeschläge aus Bronze, mit Rosetten verzierte Pferdege-
schirrbeschläge aus vergoldeter Bronze, ein Paar Steigbügel. Eisenfragmente, ein Pferdeschädel 
und Pferdebeinknochen. 
Grab C: Fragmente eines Pferdeschädels. 
Ungarisches Nationalmuseum, Abteilung Mittelalter, Inv. nr.: Inventarbuch der Völkervanderungs-
zeitlichen Sammlung 4/1942. 1 — 14.123 
77. Svilojevo (Szilágyi, Gem Apatin): Von István Bázler in einem hier gefundenen landnahmezeit-
lichen Gräberfeld ausgegrabene Funde. 
Stadtmuseum Sombor, alte Inv. nr.: 1 198—1225.124 
78. Taras (Tiszatarros, Gem. Zrenjanin): In einem Grab eines 3 Gräber umfassenden Gräberfeld-
teiles wurde ein kleiner Bronzering mit S-förmigem Ende gefunden. 
Stadtmuseum Novi Sad125 
79. Titel (Gem. Titel): Unter den von István Regényi gekauften 445, aus verschiedenen Zeiten und 
Fundoiten stammenden Gegenständen waren auch Schmuckstücke aus dem 10. —11. Jh.: Draht-
armringe und Fragmente von ihnen. 
Ungarisches National museum. Abteilung Mittelalter, Inv. nr.: 31/1913. 369, 371 372.126 
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 FÉK 67: No. 91'2. Roed ige r ausführ l ich auf. Es sind dies (zusammen-
121
 F É K 6 7 : No. 9 1 3 ; B Á L I N T ( 1 9 7 5 ) I 1, 4 7 : No. 1 9 0 . g e f a ß t ) die fo lgenden: eine Eisenlaii/.e, 3 dreischneidige 
Gegenüber den zwei e rwähn ten F u n d e n von Zenta Eisenpfei lspi tzen, eine Eisenschnalle, 4 Eisenmesser , 
(vgl. A n m . 114- 115), e r w ä h n t e dieselbe Mitteilung 2 Eisenpfei lspi tzen, eine Bronzefibel, ein bronzener 
zweimal die landnahmezei t l ichen F u n d e von Nemes- »den heutigen Uhrzeigern ähnelnder« Gegenstand, 
militics: R O E D I G E R ( 1 9 0 3 ) 1 4 5 , 1 4 8 , a n d e r s w o wurde e in silberner R i n g mit Kopf (auf dein Kopf Kinritzun-
jedoch n ich t auf sie hingewiesen: R E I S Z I G (о. ,1.) gen) , 5 bronzene Riemenenden , 5 Zierden aus Bronze, 
32- 33. I m Museumskata log waren a u s Nemesmili- e ine Pechperle, F ragment eines Eisenschwertes, 2 
tics — u n d zwar in e iner der Mit te i lung von L . F r a g m e n t e von Eisenhaken , Sporn : R O E D I G E R ( 1 9 0 4 ) 
Koediger en tsprechenden Umgebung lediglich 35. I lie Angaben des Museumskata log: 1 198 Lanzen-
zwei eisenzeitliche Gegens tände verze ichne t : 1329 f r a g m e n t , 1199- 1200 F ragmen te von Eisenschnallen, 
Lanze, 1 3 3 0 Messer: G U B I T Z A - T R E N C S É N Y ( 1 9 0 8 ) 3 2 . 1 2 0 1 - 1 2 0 2 Lanzen f r agmen t , Lanze , 1 2 0 3 , 1 2 1 0 
Aufgrund der Wiedersprüchl ichkei t der Angaben ist Achsennägel , 1 2 0 4 — 1 2 0 6 , 1 2 0 8 - 1 2 0 9 Pfe i l f ragmente , 
diese Mit te i lung nur b e d i n g t g laubwürdig . 1211 F ragmen t von einer Messerklinge, 1212 1213, 
1 2 2
 S Z E K E R E S (1983) 42; M. T A K Á C S : Die arpaden- 1215, 1221,1223 bronzene Riemenenden , 1214 Siegel-
zeitlichen Tonkessel im K a r p a t e n b e c k e n . Varia Arch- r ing , 1216 Bronzespange, 1217, 1219 Messerklinge und 
Hung 1 (1986) 46- 47: No . 74. F r a g m e n t von ihr, 1218 bronzenes R i emen b an d , 1220 
123
 N a c h der E i n t r a g u n g im I n v e n t a r b u c h ; vgl. Bronzeknöpfe , 1222 Bronzeanhänger , 1224 Perlen-
B Á L I N T (1975) I i , 56: N o . 225. f r a g m e n t , 1225 Schna l lenf ragment : G U B I T Z A — T R E N -
1 2 4
 R O E D I G E R ( 1 9 0 3 ) 1 4 5 , 1 4 8 (vgl. A n m . 1 1 4 ) ; C S É N Y ( 1 9 0 8 ) 3 0 . Aus der bisherigen Aufzäh lung geht 
In der Sammlung von J e n ő Borsai , Vizenotar in h e r v o r , daß es sich u m Gegens tände aus unterschied-
Bá tmonos to r , gab es e inen 1908 ins Museum gelangten l iehen Zeiten gehandel t haben kann , u n d es vielleicht 
Fund von Szilágyi: »Mihály Pintér , Siedler a m Ort, auch landnahmezei t l iche un te r ihnen gegeben haben 
re t t e t e offensichtlich v o m bekann ten landnahme- k a n n 
zeitl ichen Gräberfeld 2 F r a g m e n t e einer rostzerfresse- 125 III. HAh. Пробно археолошко испитиван>е ce-
nen Schwert klinge« : G U B I T Z A ( 1 9 0 9 ) 3 2 ; B Á L I N T лишта код Тараша. R V M 1 ( 1 9 5 2 ) 1 5 9 1 6 1 ; B Á L I N T 
( 1 9 7 5 ) I I , 6 9 : N o . 2 9 9 . D i e f r ü h e r e n , n u r i n d e r ( 1 9 7 5 ) I I , 71 : N o . 3 1 0 . 
ungarischen Fach l i t e ra tu r e rwähnten F u n d e zählt L . 1 2 6 F É K 81 : No. 1 1 5 0 ; B Á L I N T ( 1 9 7 5 ) T I , 71 : No. 3 1 1 . 
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80. Vatin (Vattina, Gem. Vrsac) — Hauptstraße 64: Auf dem Grundstück des am westlichen Ende 
der Straße liegenden Hauses wurde am 16. 5. 1903 ein Körpergrab zerstört. Beiderseits des in situ 
gebliebenen Schädels wurde je ein wunderschöner Goldohrring mit Filigran- und Granulationverzie-
rung gefunden /Abb. 2, 5—6). 
Nationalmuseum Vrsac127 
81. Vojka (Gem. Stara Pazova): Aus zerstörten Gräbern des 10. Jh.-s gerettete rhombusförmige 
H emd kragenzierbeschläge.128 
- Vrbas (Overbasz, Gem. Stara Pazova) — Erdwall: Eine als landnahmezeitlich vorstehbare, aber 
in der Tat mißverstandene Angabe.129 
82/1. Vrsac (Versec, Gem. Vrsac) — Vizistraße 7: Am 13. 10. 1908 wurde beim Ausheben der Grube 
für ein Wasserbecken im Hof des Hauses ein W—О-orientiertes Körpergrab gefunden. Das Grab 
wurde vernichtet, von den Funden lieferte der Eigentümer Alfred Tangl die folgende Stücke ab: 
ein mit Weintrauben und mit zwei Paar Perlenkränzen verzierter Gußsilberohrring, ein offenes, in 
nachgeahmter Drehung gegossenes Bronzearmring mit Schlangenkopf, ein großer, runder, durch-
brochener Pferdegeschirrbeschlag (?) mit Linienverzierung, 3 ähnliche kleine Knöpfe, gedrehter 
Bronzedraht. 
National museum Vrsac130 
82/2. Vrsac: Zweischneidiges Schwert vom Typ X. 
Nationalmuseum Vrsac131 
82/3. Vrsac — Umgebung: Eine im landnahmezeitlichen Fundmaterial einzigartig ausgeführte 
Bronzeplattenzierscheibe: mit breiten Ösen, durchbrochenem Körper und mit Pferdedarstellung 
mit Palmetten. 
National museum Vrsac132 
83. Zrenjanin (Nagybecskerek, Gem. Zrenjanin:) Zweischneidiges Schwert vom Typ a. 
Nationalmuseum Zrenjanin133 
83/2. Zrenjanin — Umgebung (?): Ein Solidus von Konstantinos VII Porphyrogennetos und Ro-
manos II (948 — 959; BMC 64) und eine Bronzemünze von Joannes Tzimiskes (969 — 976; BMC 8). 
Münzkabinett des Ungarischen Nationalmuseums, Inv. nr.: 64/1858. 1 — 2.134 
I m Gebiet der Vojvodina kamen auch viele Münzschätze und Streumünzen aus dem 10. - 12. J h. 
zum Vorschein, deren Zusammenstellung weder NS noch der Autor dieser Zeilen für seine Aufgabe 
hielt.135 
5. Aufgrund des bisher gesagten kann festgestellt werden, daß das Werk von NS ungleich-
gewichtig geworden ist. Der Hauptgrund für die von mir erwähnten Mängel besteht darin, daß NS 
offensichtlich nicht ungarisch kann und er den Fehler beging, in der Vojvodina, wo mehrere hun-
derttausend Ungarn leben, keinen Mitarbeiter zu suchen, der ihm die verwendete ungarische Fach-
literatur übersetzt hät te (? — vgl. S. 9, Anm. 1). Bedauerlicherweise nutzte er auch nicht die Ge-
1 2 7
 M I L L E K E R ( 1 9 0 6 - 9 ) 2 9 1 - 2 9 2 ; J . H A M P E L : 
K é t csonka fülönfüggő (Zwei m a n g e l h a f t e Ohrringe). 
A r c h É r t 2 4 ( 1 9 0 4 ) 4 4 6 ; F É K 8 2 : N o . 1 1 9 1 ; B Á L I N T 
( 1 9 7 5 ) I I , 7 3 : N o . 3 2 3 . 
1 2 8
 B Á L I N T ( 1 9 7 5 ) I I , 7 3 : N o . 3 2 4 . 
1 2 9
 R O E D I G E R ( 1 9 0 3 ) 1 4 8 ( v g l . A n m . 1 1 4 ) . I m 
Museumskatalog w u r d e von der Ausgrabung im 
Erdwa l l in der Flur Csarnok in Overbász un te r der 
L e i t u n g von Gyula Kiss lediglieh ein völkerwande-
rungszeitl iches K r u g f r a g m e n t ( 1 7 9 2 ) genann t : G U -
BITZA T R E N C S É N Y ( 1 9 0 8 ) 4 3 . 
1 3 0
 M I L L E K E R ( 1 9 0 6 — 9 ) 2 9 3 : die zu den Gegen-
s t ä n d e n angegebenen Analogien sind die folgenden: 
z u m Ohrr ing: .1. HAMPEL: A régibb középkor (IV X . 
század) emlékei Magya rhonban (Denkmäler des 
ä l t e r en Mittelalter ( I V — X . .111.) in Ungar land) . 
B u d a p e s t 1 8 9 7 , 11 , Ta f . C C C X X X I , A b b . g = H A M P E L 
( 1 9 0 0 ) 6 1 7 : Taf . L I : Abb . g; zum A r m r i n g : H A M P E L 
( 1 9 0 7 ) 1 6 : A b b . 1; F É K 8 4 : N o . 1 2 1 6 ; B Á L I N T ( 1 9 7 5 ) I I , 
7 3 : N o . 3 2 2 ; F O D O R ( 1 9 8 0 ) 194 . 
1 3 1
 V i N S K i ( 1 9 8 3 ) 6 4 . 
1 3 2
 B Á L I N T ( 1 9 7 5 ) 1 1 , 7 2 : N o . 3 2 0 ; F O D O R ( 1 9 8 0 ) 
1 9 2 1 9 4 . 
1 3 3
 B Á L I N T ( 1 9 7 5 ) T I , 4 5 : N o . 1 7 8 ; V I N S K I ( 1 9 8 3 ) 6 4 . 
1 3 4
 K O V Á C S ( 1 9 8 9 ) 8 4 — 8 5 : N o . 9 0 7 , 9 2 2 . 
135
 Die S t r eumünzen der Vojvodina a u s dem 10. -111. 
siehe die passenden St ichwör ter bei K O V Á C S ( 1 9 8 9 ) . 
Zu den Fundor t en der f remden M ü n z e n aus dem 
1 1. 13. J h . I . GEDAI: F r e m d e Münzen im Karpa ten -
becken aus den 11 . 13 . J h . , A c t a A r c h H u n g 21 ( 1 9 6 9 ) 
1 0 5 1 4 8 . 
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legenheit, von den ungarischen Museen, in denen nach seiner Kenntnis bestimmte Funde aufbe-
wahrt werden, Informationen zu erlangen. Abgesehen davon ist es dennoch als sehr positiver 
Schritt zu werten, daß der Autor sich mit der Archäologie dieses wichtigen Territoriums der Ungarn 
im 10. 11. Jh. beschäftigt und viele alte und neue Materialien sowohl in Text als auch in Abbil-
dungen veröffentlicht hat. Schade, daß er es noch für möglich hält, mit dem Herausgreifen einiges 
Gegenstandes oder einiges Grabfundes den Nachlaß der land nehmenden Ungarn und der zeitgenös-
sischen Slawen voneinander zu trennen (S. 9). Die Betonung dessen, daß die Bijelo-Brdo-Kultur 
ausschließlich slawisch ist, kann heutzutage nur als Fehlkonzeption betrachtet werden, da unga-
rische und nichtungarische Forscher immer einheitlicher den Standpunkt vertreten, daß die ge-
nannte Kultur eine (in erster Linie im Frauenschmuck sich widerspiegelnde) Volkskultur der Be-
völkerung des ungarischen Fürstentums, später Königreiches ist, von deren ethnischen Komponen-
ten das gerade in den Zentralgebieten des Karpatenheckens angesiedelte ungarische Volk nicht 
ausgelassen werden kann.136 Um zu versuchen, die jeweilige örtliche Proportion der historisch mög-
lichen Komponenten zu bestimmen, müssen alle Landschaften, alle Gräberfelder alle Gräber idle 
Bestattungsgebräuche und alle Gegenstandtypen einzeln untersucht werden. 
Zusammenfassend ist festzustellen, daß der Katalog von NS nicht als eine gelungene Arbeit 
bewertet werden kann, deren Benutzung aber - mit der angebrachten Vorsicht — sicherlich not-
wendig sein wird.137 
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Б А Р А Ч К И ( 1 9 7 7 ) 
BMG 
C N H 
C Z I R Á K Y ( 1 9 0 0 ) 
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F É K 
Cs. BÁLINT: Dél-Magyarország а X . században (Südungarn im 10. J a h r -
h u n d e r t ) . Disser ta t ion-manuskr ip t . Budapes t 1975, Bd . I —11. Inzwischen 
w u r d e das Buch erschienen: S ü d u n g a r n im 10. J a h r h u n d e r t . S tud ia Arch 
11 (1991) Budapes t . 
С. БАРАЧКИ: JyroiiCTOMHtt Банат у раном среднем веку са прегледом ра-
носредн>евековнпх налазишта. Вршац 1977. 
W . WROTH: Catalogue of the Imper ia l Byzant ine Coins in British Museum 
I—II . London 1908. 
L. RÉTHY: Corpus n u m m o r u m H u n g á r i á é I II. Budapest 1899, 1907. 
GY. CZIRÁKY: Bogojeva régi emlékeiről (( ' l ier alte I lenkmäler von Bogojeva) . 
A r c h É r t 20 (1900) 257—267. 
GY. CZIRÁKY: Gombosi (bogojevai) régiségekről (Über Ant iqu i t ä t en von 
Gombos , Bogojeva) . A r c h É r t 21 (1901) 422 431. 
GY. CZIRÁKY: Gombosi (azelőtt Bogojeva) emlékekről ( ( 'her die Denkmäler 
von Gombos, vo rhe r Bogojeva). A r c h É r t 33 (1903) 54 -61 . 
GY. CZIRÁKY: Régiségleletekről Bács-Bodrogmegyében (Über alte Fluiden 
im K o m i t a t Bács-Bodrog). ArchÉr t 25 (1905) 6 2 - <16. 
1). D I M I T R I J E V I C — J . K O V A C E V I C - Z . V I N S K I : Seoba naroda. Arheoloik i 
nalazi jugoslovenskog Podunavl ja . Zemun I 962. 
G. F E H É R — К . É R Y -A. K R A L O V Á N S Z K Y : A Közép-Duna-medence m a g y a r 
honfoglalás- és ko ra Árpád-kori sírleletei. Le le tka tasz ter (Ungarisehe Grab-
f u n d e im mi t t l e ren Donaubecken aus der Landnahme- und der f rühen Ar-
padenze i t . F u n d k a t a s t e r ) . RégTan 2 (1962). 
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 Vgl. J . GIESLER: Unte r suchungen zur Chrono-
logie de r Bijelo B r d o - K u l t u r . PZ 56 (1981) 1 5 2 - 1 5 3 ; 
M. KE.IHOLCOVÁ: Zur Problemat ik der nördlichen 
Vorkommengrenze der sog. Belo Brdo-Gräberfelder . 
SlovArch 30 (1982) 2 0 8 - 2 0 9 ; A. TOCÍK Nachgroß-
mähr i schen Gräber fe lder des 10. u n d I I . J h . in der 
Südwests lowakei . StZ 23 (1987) 227 -229 , usw. 
Die ungarischen Auffassungen skizziert im Überbl ick: 
L. KOVÁCS: Über die Da t ie rung der G r a b f u n d e des 10. 
J a h r h u n d e r t s in U n g a r n anhand der Arbei t von J . 
G ies l e r . . . A c t a A r c h H u n g 37 (1985) 2 1 9 - 2 2 1 ; vgl. 
1. H Ó N A , Dáciától Erdőelvéig. A népvándor l á s kora 
E r d é l y b e n (271 -896). Erdély t ö r t é n e t e (Von Dazien 
bis Erdőelve. Die Völkerwanderungszei t in Transyl-
vanien (271 896). Geschichte von Transylvanien) . 
Hrsg . Béla Köpeczi . Budapes t 1986, I , 196 ' 197, 217, 
576. 
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 Zum Schluß möchte ich mich bei Miklós Takács 
fü r seine große Hilfe während des Schreibens meines 
Manuskr ip tes bedanken . Gleicher Dank gilt Béla 
Kür t i , der m i r freundlicherweise ermöglichte, die im 
Szegeder Móra Ferenc Museum a u f b e w a h r t e n ein-
schlägigen F u n d e und D o k u m e n t e zu un te r suchen , 
sowie B e r n a d e t t e Dukay fü r ihre Mitarbei t bei der 
Anfer t igung de r I l lustrat ionen, und schließlich auch 
Is tván Bona f ü r seine f reundl ichen Ratschläge. 
Die Neupubl iz ie rung einiger al ten F u n d e : L. 
KOVÁCS: A Móra Ferenc Múzeum néhány régi, 
honfoglalás kori lelet anyagáról (Oroszlámos, Horgos, 
Majdan , Kábé , Csóka) (Über einige al ten, land-
nahmezei t l ichen F u n d e von Museum Ferenc Móra -
Oroszlámos, l lorgos, Majdan, Kábé, Csóka). M F M É 
1990. (in Vorberei tung) . 
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M. Szabó: Archa ikus agyagszobrászat Boiotiában 
(Archaic T e r r a c o t t a Sculpture in Boiotia) Apollo 
K ö n y v t á r 15. A k a d é m i a Kiadó, B u d a p e s t , 11)86, p p . 
186, figs. 150. 
Greek ar t is jus t i f iab ly 1 bought, t o he unique in 
t he a r t of t he ancient world f rom t h e poin t of view 
t h a t i ts h is tory — a t least dur ing t h e Golden Ago, 
i.e. f r om the t imes of Homer unti l t h a t of Alexander 
t he Grea t - is character ized by the unbroken cha in 
of organic changes, where a new f o r m of expression 
grew out: of the previous one in a g radua l and well-
documen ted process. In this sense Greek a r t is r ight ly 
considered to be t h e only ancient a r t t o have a real 
h is tory . The i r r i t a t ion and disdain towards every 
phenomenon of Greek art, which is — seemingly or in 
real i ty — in d isagreement with th i s concept is un-
ders tandable . 
In his book M. Szabó chose to wr i t e about one of 
the m o s t s t r ik ing examples of the above phenomenon : 
t he archaic t e r r a c o t t a sculpture of Boiot ia . The ini t ia l 
impulse was given b y the wealth of re levant mate r ia l 
owned by the Museum of Fine A r t s in Budapes t , 
a l though, luckily, i t was not more t h a n needed to 
s t a r t h im off : his work was never hogged down in the 
ca ta logue- type publ ica t ion of an ensemble of accident-
ly accumula ted pieces. Ins tead , a f t e r a several-year-
long spell of research in Greece followed by f u r t h e r 
s t u d y a t home, a n d all the while regularly publishing 
pape r s or pe r t i nen t topics, he expanded the t heme 
in to a comprehensive monograph. T h e volume is or-
ganically implan ted in the body of in te rna t iona l re-
search in t he h i s to ry of ancient a r t . Accordingly, he 
does no t reproduce lists already publ i shed in previous 
papers ; nevertheless he presents the essential fea tures 
of all t he resul ts of earlier researches — first of all 
those of P . N . a n d A. D. Ure, F . Grace, R . Lullies, 
1'. Knob lauch and B. Schmaltz — t h a t are acceptable 
for him, mak ing t h e connections be tween the points 
— thoroughly discussed and i l lustrated b y lists of ob-
jects — that were p u t into new light in the course of 
his own research. 
Hence the work gives the comple te his tory of a 
par t icu la r genre of a Greek art is t ic cen t re f rom the 
second half of t he 8th century u n t l t h e very end of 
the archaic age, i.e. until a b o u t 480—470. I t concen-
t ra tes oil the p rob lem ment ioned in the in t roduc t ion : 
a sort of t e r r a c o t t a sculpture t h a t f lourished in t he 
6 th-century Boiot ia- which was not the organic con-
t inuat ion of a n y kind of local antecedent and was 
regarded by earl ier researchers as an isolated pheno-
menon, the conservat ive-pr imit ive manifes ta t ion of a 
backward peasan t culture, which, in the light of t h e 
whole Greek a r t , does not deserve much a t t en t ion . The 
most impor t an t methodological achievement of Szabó 's 
work is t h a t it cont inuously and consequently removes 
the problem f r o m its isolation a n d t rea ts the a rcha ic 
t e r raco t ta scu lp ture of Boiotia seen in the en t i r e ty of 
contemporary- Greek a r t : it careful ly analyses t he links 
connecting t he ar t is t ic cul ture of archaic Boiot ia to 
t he rest of t he Greek centres, a n d extensively investi-
gates t he related phenomena of Greek ar t outs ide 
Boiotia. 
The results is on the one h a n d is the r e fu t a t ion of 
the concept which regards t h e 'pr imit ive ' Boiot ian 
te r racot tas as an isolated phenomenon , and on the 
other — the clear definit ion of w h a t it is t h a t a f t e r 
all does dist inguish the archaic Boiotian a r t of c lay 
s ta tue t t es — as i t is actual ly clarified by w a y of 
comparison. To give a brief overview of the h is tory 
outlined in Szabó ' s book: according to our present 
knowledge, t he series of t he so-called 'bell-shaped 
idols' of the late 8 th century is followed in Boiot ia b y 
a h ia tus of rough ly half a cen tu ry , and it is only 
around the midd le of the 7th cen tu ry t h a t a conti-
nuous local product ion s ta r t s on At t ic impulse, f i r s t 
with the po lychrome painted char iots and later , b y 
the end of the cen tury , wi th t he te r racot tas of t he 
so-called 'Cen tau r Workshop ' , reconstructed b y Sz. 
and named a f t e r i ts favouri te t ype . These l a t t e r pieces 
already show the signs of d e p a r t u r e f rom the A t h e n i a n 
pro to types and t h e features domina t ing in the nex t 
cen tury f irst a p p e a r here. To the 6 th-century pro-
duction, on which the s tudy is centred and w h a t is 
known — in an a r t historical, r a t h e r t h a n in a pejora-
tive sense — as 'pr imit ive ' , t he t ransi t ion is indica ted 
by four smaller, d is t inct groups f rom the t u r n of t he 
cen tury . Like his predecessors, t h e author , too, divides 
the most extensively documented Boiotian archaic 
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terracotta-series into two groups — to those wi th 
m a t t polychrome pa in t ing and those with glazed 
decoration —, al though he meticulously poin ts out 
t h a t the dist inction is not merely a technical one, b u t 
also, t h a t of type and style. The polychrome technique 
t h a t appeared in Boiotia a lready in the 7th c e n t u r y 
as a sign of Att ic influence is slowly eclipsed a t the 
beginning of the 6th cen tu ry , and glazed decorat ion, 
derived f r o m Corinthian plastic vases (not f r o m the 
terracot tas) becomes dominat ing in the f lourishing 
period of the pr imit ive style. Once again, t he two 
main types are developed from transi t ional fo rms : 
horses or horsemen decorated with str ipes and varie-
ties of s t and ing f lat-bodied female figurines, called 
pappades a f t e r their head-dress. Mat t pol ichrome 
paint ing s t a r t s to domina te in the second half of the 
century, dur ing the second, declining period of primi-
t ive product ion. The m a j o r impulse behind Ibis t rans-
formation is t he growing influence of At t ic and E a s t e r n 
Greek a r t . There is an obvious connection be tween the 
main types and the f igurines with glazed decorat ion, 
hut new techniques and new types also appea r unt i l 
t he end of t he century , when the new ar t , born f rom 
blending local t radi t ions and the a l ready ment ioned 
foreign influences, suppresses "p r imi t ive" product ion 
and, with an interest ing end-of-t he-centurv g roup of 
genre s t a tue t t e s , it m a k e s (he t rans i t ion to la te ar-
chaic, ear ly classical fo rms of expression. T h a t also 
signals t he catching up of Boiotian t e r raco t t a small 
sculpture with other great Greek art is t ic centres. 
The chap t e r t ha t discusses the appearance of pri-
mit ive forms of expression in non-Boiotian Greek 
workshops in the 6th cen tury is one of the mos t im-
portant, ones. This demons t ra tes tha t the phenomenon 
occurred widely in the Greek main land , firs! of all in 
Att ica, Corinth and Argos, bu t there is no indicat ion 
suggesting tha t it ever existed in the Eas te rn Greek 
territories, nor t h a t it, was related to the similar 
phenomena in Cypriote ar t . W h a t makes Boiot ian 
pr imit ive t e r raco t ta sculpture so un ique in con tempo-
r a ry Greek a r t is also outlined in this c h a p t e r : in 
contrast wi th in all o the r territories, where they re-
main of secondary impor tance both in qual i ty a n d in 
quan t i t y behind those t e r raco t t a s t a tue t t e s t h a t ac-
company — and even follow the style of — monumen-
tal sculpture, in Boiotia alone pr imit ive sculpture be-
comes " t h e dominant t rend of t e r r aco t t a s c u l p t u r e " 
which is to ta l ly independent f rom the rich series of 
con temporary m o n u m e n t a l sculpture . 
To explain this phenomenon Szabó offers no more 
t h a n assumptions . The reason for t h a t obviously lies 
in the fact, (ha t the m a j o r i t y of t he mater ia l unea r thed 
by scientific excavat ions — and thus t o b e considered 
au thent ic — has so fa r been unpubl ished and in most 
par t is no t accessible. Therefore, it is up to the f u t u r e 
research t o determine whether w h a t happened was 
really a conscious r e t u r n to the art ist ic fo rms of 
Mycenaean age, and also, to reveal the kind of cultic 
or perhaps social role th is certainly unique art is t ic 
product ion plaved in Boiot ia . 
It is apparen t f rom the notes making up near ly 
one thi rd of the volume and the 150 i l lustrat ions tha t 
contain numerous , so f a r unpublished pieces, tha t 
Szabó has wri t ten his work as a citizen of the res 
publiai litteraria of the s t u d e n t s of classical an t iqu i ty , 
working in collaboration wi th and for the sake of all 
those, who cherish and con t inue the universal Euro-
pean her i tage of ancient Greek culture. Al though the 
list, of the mos t i m p o r t a n t groups ind iv idua ted by 
I he au thor and the documenta t ion accompanying the 
carefully selected i l lustrat ions m a k e the book useful 
for everyone, this, however , is only a f ract ion of wha t 
he has to say about the subjec t , therefore it would be 
extremely important , to m a k e the entire text avai lable 
in a foreign language as soon as possible. 
./. Oy. Szilágyi 
R. Müller: A mezőgazdasági vaseszközök fejlődése 
Magyarországon a késő-vaskortól a törökkor végéig. 
(Die En twick lung der eisernen Agrargerä te in Ungarn 
von der Späteisenzeit bis zum E n d e der Türken-
nerrschaf t ) Zalai G y ű j t e m é n y 19. I I I . Zalaegerszeg 
1982. 930 S., 78 Taf., Zusammenfassung (807 — 850. p.) 
Der Verfasser der vorl iegenden Arbeit u n t e r n a h m 
wie er seihst schreibt — die Bearbe i tung eines, von 
den ungarischen Forschern ziemlich vernachlässigten 
Themas. Bis jetzt, wurden n u r Deta i lpubl ikat ionen von 
Archäologen und E t h n o g r a p h e n veröffent l icht . In die-
sen Arbei ten wurden einzelne In s t rumen te oder land-
wir tschaft l iche Arbeitsprozesse bearbeitet und die 
Eisengeräte wurden nur als I l lustrat ionen vorgeführ t . 
Das in den ungarischen Museen bewahr te Material 
ist sehr umfangreich u n d ver füg t über abweichende 
Auswertungsmöglichkei ten. Der Großteil der Gerä te 
ist bis je tz t unpublizier t . Die Ansicht , wonach die 
Eisengeräte sehr schwer oder gar nicht da t i e rba r sind, 
wurde u n t e r den Archäologen schon zu einem Topos. 
R . Müller se tz te sieh z u m Ziel, durch die Analyse der 
Beschaffenhei ten der s ieher da t ie rbaren Eisengerä te 
eine verläßliche Typologie und Entwicklungsreihe zu-
sammenzustel len. Damit versuchte er auch die bis 
je tz t als unda t i e rba r be t r ach te t en Geräte dem chrono-
logischen Sys tem zuzuordnen. 
Diese Arbei t enthält die Analyse von 2037 Agrar-
geräten, die aus einem zweitausend J a h r e langen 
Zeitabschnitt , s t ammen. Die Sammlung überschrei tet 
die polit ischen Grenzen des heut igen Ungarns . Ob-
wohl er nach Vollständigkeit s t rebt , fehlt das Material 
von einzelnen Museen wegen gewisser Forschungs-
schwierigkeiten in der Monographie. Der Verfasser 
s tü tz te sich, abgesehen von dem Material und den 
literarischen Angaben, auch auf die Sammlung des 
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Archivs für dio Geschichte der Arbei t sgerä te des 
Ungarischen Landwi r t scha f t smusenms . 
In der Einlei tung bes t immt der Verfasser das Ziel 
und die Methode seiner Arbeit und widerlegt die vul-
gärmarxis t ische Ansicht , die die En twick lung der 
F o r m der Arbei tsgeräte bezweifelt. E s ist aber zu be-
merken , daß man in gewissen archäologischen Kultu-
ren mit einem re tardierenden Gerätegebrauch, dessen 
geographische, wir tschaf t l iche und gesellschaftliche 
Gründe in jedem Falle abgesondert analysier t werden 
müssen, ebenfalls rechnen muß . In diesem Teil mach t 
der Verfasser auch auf eine der Schwierigkeiten der 
For schung der Arbei t sgerä te a u f m e r k s a m : nämlich 
auf die abweichenden Methoden der Archäologie und 
E thnograph ie . W ä h r e n d sieh die Archäologen mi t dem 
ganzen Material einer gegebenen Epoche oder K u l t u r 
beschäf t igen, un te rsuchen die E t h n o g r a p h e n (lie 
En twick lung von einzelnen ausgehobenen Werkzeu-
ga r t en und Arbeitsprozessen, abgesehen von den 
sonst igen F u n d e n der behandel ten Periode. Es gibt 
natür l ich auch empfehlenswer te Beispiele f ü r die For-
scher, wie z. B. die Monographie über die Geschichte 
des Pfluges und der Ackerbestel lung (I. Balassa: Az 
eke és a szántás t ö r t éne t e Magyarországon (l)io Ge-
schichte des l 'f luges un der Ackerbestel lung in Un-
garn . (Budapest 1973), und ferner die Anregungen 
wenn Archäologen u n d E thnographen ein agrarge-
schiehtliches Problem gemeinsam zu lösen versuchen. 
Im Kapi te l 1 wurde d a s F u n d m a t e r i a l in drei Grup-
pen besehrieben: 
A) Ausgrabungsfundo 
B) Eisengerät fonde 
C) S t reufunde 
Der Verfasser m a c h t auf die Dat ie rungsprobleme 
au fmerksam, die im Falle der letzten beiden Gruppen 
den Forschern Schwierigkeiten berei ten. Im ersten 
Kapi te l werden die Gegenstände in der a lphabet ischen 
Reihenfolge der F u n d o r t e behandelt . Hier bef inden 
sich a u ß e r d e m exak te museologische Beschreibungen, 
Bezugnahmen auf die Abbi ldungen des zweiten Ban-
des, Angaben von f rühe ren Publ ikat ionen, ferner aus-
führ l iehe Bes t immungen der Funkt ion der einzelnen 
Gegenstände. Die eventuel len Datierungsfehler wur-
den von dem Verfasser ebenfalls korrigiert . 
Das Kapi te l II ist eine, sich auf die Ergebnisse 
des vorigen Teiles s tü tzende , typologische und uet-
wicklungsgesehichtliche Bearbei tung, die nach den 
Arbeitsprozessen des landwir tschaf t l ichen Anbaues 
a u f g e b a u t wurde. (Hier werden die Gerä te der Boden-
lockerung, Pflanzenpflege, Erntee inbr ingung, R o d u n g 
und der Viehhal tung vorgeführ t . ) Innerhalb d e r T y p e n 
der Arbei tsgeräte bes t immt der Verfasser die formalen 
und technologischen Beschaffenhei ten, die die einzel-
nen archäologischen Epochen charakter is ier ten. Die 
T y p e n , Benennungen der einzelnen Teile der Gerä te 
und ihre Beschaffenhei ten, die in den verschiedenen 
Perioden voneinander abweichend waren, werden auf 
geographischen Tafe ln veranschaul icht . 
Der Verfasser bemerk t , daß er keine Möglichkeit 
h a t t e , die zur For schung der Eisengerä te heu tzu t age 
unbedingt nötigen technischen Analysen durchzufüh-
ren. 
Bei der Auf l i s tung der römerzeit l ichen Geräte 
werden auch die lateinischen, in den Texten der klas-
sischen Autoren a u f t a u c h e n d e n Benennungen angege-
ben. Hier m u ß m a n bemerken, d a ß das Verfahren, 
wonach sich der Verfasser auf f rühere Werke be ru f t , 
iu denen ant ike Verfasser zitiert wurden, als e thnisch 
be t rach te t werden kann. Er will nämlich die Auswahl 
des entsprechenden Teiles nicht als sein eigenes For-
schungsergebnis darstel len. Im Falle der klassischen 
Tex te wäre es jedoch glücklicher, sich auf den ursprüng-
lichen Text zu berufen , oder aber auch noch den ur-
sprünglichen Teil zu zitieren, da es of t vorkommt , daß 
die sieh aus der Freiheit des Übersetzers gebende und 
scheinbar unbedeu tende Abweichung bei der Bestim-
m u n g des G e r ä t e t y p s einen Unterschied zur Folge 
h a t . 
Im Kapi te l I I I un te rsucht der Verfasser die E n t -
wicklung der Agrotechnik innerha lb der gegebenen 
Zei tspanne au fg rund der landwir tschaf t l ichen Eisenge-
rä te . Die Bearbe i tung der Agrargeschichte m i t Hilfe 
des v o l l s t ä n d i g e n , sonstigen Quel lenmater ia ls war 
n ich t die Aufgabe des Verfassers. W o er es aber f ü r 
nöt ig hielt, z i t ier te er auch die Forschungsergebnisse 
der Archäobotanik und Zoologie. E r weist auf die For -
schuugslücken hin, die die genaue K e n n t n i s der Agro-
technik der einzelnen Epochen heu te noch erschweren. 
(Z. B . ist die Opp idum-Forschung ungenügend; wur-
den keine Vicus-Ausgrabungen du rchge füh r t ; m a n 
k e n n t die Besitzverhältnisse in Pannonién dement -
sprechend nicht usw.) Was die viel uns t r i t t eno F r a g e 
der römischen Koni inui tät be t r i f f t , stellt der Verfasser 
fest , daß es keine Verb indung zwischen den römischen 
und mit te la l ter l ichen Geräten gibt . Es geht also nicht 
u m eine wirkliche Kon t inu i t ä t . E r stelll fest , daß die 
a m Ende des 9. J a h r h u n d e r t e s a u f t a u c h e n d e n U n g a r n 
im Karpa t enbecken keine einheitliche Agr ikul tur tra-
fen. I m Laufe der Analyse der mit te la l ter l ichen Agro-
technik macht der Verfasser auf die historischen Grün-
de und Ereignisse au fmerksam, die un t e r anderem die 
von der westeuropäischen abweichende agrargeschi-
ehtl iehe En twick lung Ungarns verursachten . Auch die 
Fests te l lungen der Sprach- und Geschichtswissen-
schaf t betreffs (1er Agrargeschichte wurden in diesem 
Kap i t e l analysiert und revidiert . Der Verfasser zog 
die Schlußfolgerung, daß die Ergebnisse der e rwähn ten 
Disziplinen denen der Geräteforschung nicht in allen 
Fä l len entsprechen. 
i n der Zusammenfassung weist er auf die of fenen 
Fragen hin, die von den weiteren Forschungen beant -
wor te t werden müssen . 
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Ein Fundor t - , Gerä te - und Epochenregis te r a m 
Ende des Buches er leichtern den Gebrauch des B a n d e s 
sowohl f ü r die Leser als auch für die Forseher . 
Die Arbe i t von R . Müller en thä l t einen riesigen 
Angabenappara t . Dieses W e r k leistet n ich t nur zu den, 
bis je tz t häuf ig unsicheren Dat ie rungen eine Hilfe, 
sondern es dient auch als Anstoß zum Schreiben der 
Agrargeschiehte von Späteisenzei t bis z u m E n d e der 
Türkenher r schaf t a u f g r u n d der schon gesammel ten 
und ausgewerteten Eisengerä te und durch die An-
wendung von sonstigen Quellen. Der Verfasser schuf 
mit diesem Band zweifellos die Grundlagen zur weite-
ren Er forschung . M. Pető 
Gy. László: Árpád népe (Árpád Volk). Hel ikon Verlag 
1988, 179 S., 165 Abb. 
Iii d e m fü r Ungarn so verhängnisvollen J a h r 1944 
erschien das auch aktuel le Lehren vermi t te lnde Werk 
„A honfoglaló magyar nép élete" (Das Leben des 
l andnehmenden ungarischen Volkes) des 34 jähr igen 
Gyula László (im fo lgenden Oy. L.). Wer außer den 
Wissenschaf tsexper ten w ü r d e sieh wohl heu te dieses 
Buches noch erinnern, w e n n es n icht mit dem f rühe r 
gar n icht angestrebten u n d seither unübe r t ro f f enen 
Anspruch auf Universa l i tä t geschrieben worden wäre? 
Seine Vorzüge bewahr ten dieses W e r k vor dem Verges-
senwerden: Erschienen sind 1978 in New Y o r k und 
zwischenzeitlich in U n g a r n drei Repr in t -Ausgaben 
(die le tz te 1988!). Mit gleichem Ersche inungs jahr lie-
gen also das damalige u n d das neueste zum 76. Ge-
bur t s tag des Autors beendete Gy. L.— W e r k vor. 
Letz teres wurde vom Hel ikon Verlag als E r g ä n z u n g 
der Re ihe „Múlt szüle tése" (Geburt der Vergangen-
heit) veröffent l icht , und beide Arbe i ten dem Leser 
auch v o m Autor anempfoh len ! 
Vergeglichen mit d e m ältesten, im neuen Gy. L. -
Buch feh l t die m i t den Zweigen der Forschungsarbe i t 
bekann tmachende E i n f ü h r u n g , und zwar deshalb, weil 
die komplexe Betrachtungsweise in der Zwischenzeit 
zur tägl ichen Notwendigkei t , die von ihm f rühe r nu r 
angera tene Komplex i tä t der archäologischen Methoden 
allgemeine Praxis geworden war, gerade im Ergebnis 
der Lehr tä t igke i t Gy. L . an der Klausenburger und 
Budapes t e r Univers i tä t . Vielleicht ist es nicht gelun-
gen, im Verlaufe des vergangenen Ze i t r aums alle F r a -
gen der Ein le i tung des Buches von 1944 zu beantwor-
ten, Gy. L . hielt lediglich die Neuskizzierung des 
Naturhi ldes des Karpa tenbeckens f ü r erforderl ich, 
ferner formul ier te er seine damalige Auf fassung vom 
For tbes t and der awar ischen Bevölkerung im 10. J h . 
der s p ä t e r erarbei teten Theorie von der «zweifachen 
Landnahme» entsprechend neu (1. Kapi te l ) 
Das neue (2.) Kap i t e l über Á r p á d ' s Volk ist eine 
Skizze der ungarischen Ur- und Frühgesch ich te . 
Neben der souveränen Gruppierung der b e k a n n t e n 
Daten ist der — die auf de r Grundlage des Sprachver-
gleichs basierende Urgeschichte kri t is ierende — Ge-
dankengang besonders bemerkenswer t : die Exis tenz 
der von der kleinen U r h e i m a t des Uralgebiets ausge-
henden und sich in R i c h t u n g der Teilung entwickeln-
den Ursprachen bes t re i tend, das Gegenteil behaup tend . 
I l anach stel l t der nicht mi te inander ve rwand te Sprach-
schatztei l der einzelnen f inn-ugrischen Sprachen 
nicht ein spätes, des sich im Verlaufe ihres voneinander 
abgesonder ten Lebens entwickel tes Ergebn is dar , son-
dern ist der Rest ihrer ursprüngl ichen Sprache, die 
vom Sprachsehatz der als «Umgangssprache» benutz-
ten Ursprache der Swidry-Kul tu r des Uralgebietes 
verdeckt wurde. 
Neu in diesem B u c h ist auch das (3.) Kapi te l , das 
sich mi t den Siedlungen der l andnehmenden Ungarn 
befaßt , sind es doch G y . L . und Is tván Méri, die die 
Arbei t in Angriff n a h m e n , mit diesen bekann tzuma-
chen. Hier bekamen wir einen ersten sk izzenhaf ten 
Überbl ick über die Ergebnisse der Dorfgrabungen von 
Gy. L . in Felgvő ( K o m i t a t Csongrád): Von den dort igen 
Ziegel-, gedichteten- u n d Blockhäusern? ?), den J u r t e n , 
den Grabensys temen, den Funden der Erschl ießung 
sowie Beweisen ihrer Da t i e rung ins 10. 12. Jh . , und 
schließlich über den Versuch, im Anschluß an die Vor-
stel lung des Gräberfeldes das Dorf zu rekonstruieren. 
Bedeu tend veränder t ha t sich auch der Text des 
die Gräberfelder auswer tenden (4.) Kapi te l s . Seine auf 
die Deu tung der Gräber fe ldkar ten a u f b a u e n d e E n t -
deckung wurde zwar bekann t e r und verfolgbarer , je-
doch das dort dargestel l te System der Großfamilien-
b e s t a t t u n g erwies sich zwischenzeitlich, t ro tz zuneh-
mender Zahl der Grabungen , nicht wie damal s ange-
nommen als ausschließlich. Fis fiel näml ich ein Gräber-
f e ld typ der reichen mi t t l e r en Gesellschaftsschicht mi t 
einer Gräberanzahl von 40— 100 (ja sogar mehr) auf , 
ferner ist es das Verdienst Béla Szőke's, daß wir seit 
rund drei J a h r z e h n t e n auch mit den Gräberfe ldern des 
ungarischen gemeinen Volkes rechnen können. Gy.L. 
ha t aber recht darin, d a ß es im Zusammenhang mi t 
diesem großen, neben der ungarischen auch zahlreiche 
K o m p o n e n t e n der a m Ort gefundenen Einwohner-
scha f t (spätawarenzeit l iche, slawische usw.) in wech-
selndem Verhäl tnis in sich au fnehmenden Gräber-
f e ld typ noch heute viele ungelöste F r a g e n gibt . 
Der Vergleich des die Tracht , W a f f e n , Pferdege-
schirr der Männer sowie die Tracht , den Schmuck und 
das Pferdegeschirr der F r a u e n behandelnden alten und 
mi t neuen Kenntnissen ergänzten neuen Textes des 5. 
Kapi te l s spiegelt die archäologischen Ergebnisse der 
vergangenen J a h r e ausgezeichnet wider : Die sieh auch 
auf Quellen s tü tzenden Beschreibungen und die aus-
gezeichneten Rekons t ruk t ionen basieren zumeist schon 
auf Grabungsbeobach tungen . 
Auf den neuesten S t a n d gebracht wurde auch das 
sich m i t der täglichen Arbe i t befassende 6. Kapi te l , 
und ein Zeichen f ü r die Verlagerung des Gewichtes hei 
der Forschung ist es, d a ß Gy. L. die Sache der Männer 
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n u n m e h r mi t der Bodenbearbe i tung begann. Erst da-
nach geht er zur Beschreibung der Tierzucht, an-
schließend des tradit ionellen J agens , der Fischerei und 
Kleinfischerei übe r . Die Tätigkeit der fü r den Handel 
W a r e n fer t igenden Meister — Schmiede, Goldschmiede, 
Goldschmiede, Sat t le r , Töpfer — vergegenständl icht 
er anhand ihrer Erzeugnisse, und hier faß te er auch die 
Ergebnisse seiner eigenen Forschungen bezüglich des 
Schatzes von Nagyszentmiklós zusammen . 
E ine in R i c h t u n g auf die Gegenwart e rbau t e 
Brücke stellt das sieh mit d e m Geistesleben be-
schäf t igende 7. Kap i t e l dar, in welchem ein Teil des 
einstigen Wissens, die Denkmäle r der Kerbschr i f t 
bis zur Türkenzei t , die Tät igkei t der fahrenden 
Sänger, die B e w a h r u n g der a l ten Glaubenswelt in den 
Sagen,Märehen u n d in der Trad i t ion des ungarischen 
Volkes bis in unsere Tage e rha l ten blieben. 
Mit der Kapi te lüberschr i f t (8.) »Darüber, was 
einst bes tand, aber vergangen ist« mach te Gy.L. auf 
die Notwendigkei t einer über die archäologischen 
Beobachtungen hinausweisenden Analyse au fmerk-
sam, und als Beispiel war er bes t reb t , von den Schafs-
knochenfunden der Gräber ausgehend, den sich hier-
auf beziehenden R e i c h t u m des einstigen Lebens zu 
en t fa l ten . Denn d a Wissen und die Praxis des Volkes 
h a t uns in Verb indung mit den Schafen und den übri-
gen Haus- bzw. auf der J a g d erlegten Tieren, der 
Imkerei , den Hei lkräu te rn und Heilverfahren die aus 
der E r d e nur auf indirektem Wege ablesbaren Ken i -
nisse überl iefert . 
Im das T h e m a abschließenden 9. Kapi te l un ter dem 
Titel »Árpáds Volk im ungarischen Königreich wesl li-
eber Prägung« wird die Beziehung der Einwohner des 
Karpa tenbeekens und des U n g a r t u m s zum Christen-
t u m erörter t , das mi t der Verbi ldl ichung des zum 
E n d e der Heidenepoche an die Macht gelangenden 
Fü r s t en Vajk , d. h. König S tephan I. des Heiligen u n d 
einiger seiner Nachkommen ende t . 
Das letzte, 10. Kap i t e l des Werkes t rägt die Uber -
schr i f t »Künstler übe r die Landnehmenden« und schil-
der t die Bestrebungen der Küns t l e r vom freien 
Schweifen der Phantas ie , und un te r Verwendung an-
akronist ischer E lemente , zu i m m e r größerer Glaub-
würdigkei t der I tars te lhmg zu gelangen. 
Dieses Buch konnte so nu r ein solcher A u t o r verfas-
sen, der sein ganzes Leben lang ein Sklave auch dieses 
Themas gewesen ist, dies aber nicht mi t d e m be-
schränkten Interesse des Fachwissenschaf t le rs , son-
dern als einer, der über vielfäl t ige Kenntn isse in den 
Gesellschaftswissenschaften u n d gleichzeitig über 
künstlerisches Einfühlungsvermögen ve r füg t . Die 
Quintessenz eines ganzen Lebenswerkes ist dieses Buch, 
vor dem sich der Rezensent nu r verneigen k a n n . . . 
Eine einzige Bemerkung aber m u ß er vorbr ingen : 
Als s törend e m p f a n d er im T e x t die Hinweise auf die 
späte onogurisch-awarische bzw. ungarische I d e n t i t ä t , 
die Vielfalt der Vergleiche. Die Meinung Gy. L . weit-
gehendst ach tend , möchte er doch darauf verweisen, 
daß es bisher auch mi t den p f l i ch tgemäßen archäologi-
schen Methoden nicht gelungen ist, jene von ihm 
ebenfalls f ü r wahrscheinlich e rach te t e Auf fassung vom 
F o r t b e s t a n d der spä tawar ischen Bevölkerung zur 
Zeit der L a n d n a h m e zu beweisen, und selbst in der 
Zukunf t , im Besitz dieses Beweises, wird m a n — seiner 
Ansieht nach — der Defini t ion der besagten I d e n t i t ä t 
keinen Sehr i t t näher gekommen sein ! 
Das umfangre iche Tex tma te r i a l wird durch unge-
wöhnlich reiches I l lus t ra t ionsmater ia l e rgänz t : Ze-
ichnungen und Photos von Gegenständen, Erschei-
nungen; Gräberskizzen, Rekons t ruk t ionszeichnungen, 
Landkar t en , weiters die den R e i c h t u m des einst igen 
Lebens wirklichkeitsgetreu dars te l lenden Zeichnungen 
von Gy.L. in farbiger und schwarz-weißer A u s f ü h r u n g 
und in solcher Fo rm, daß der Band im W e t t b e w e r b 
«Schönes ungarisches Buch (Szép magyar könyv) 
1988« mi t vol lem Rech t einen Preis errang. Ein weite-
rer Vorzug des Buches ist es ferner , daß es abweichend 
zur Mehrzahl der Fachbücher in vers tändl ichem Unga-
risch ve r f aß t wurde. Leider ist dieser Vorzug gleichzei-
tig auch ein Nachte i l : Bedauer l ich, wenn a u ß e r auf 
ungarischsprachigem Terr i to r ium — ähnlich wie sein 
Vorgänger von 1944 ! — n i e m a n d von d e m W e r k 
Kenntn i s er langen würde. Deshalb wäre es wün-
schenswert , wenn auch die Arbe i t Gy.L. endgül t ig zu 
den mehrsprachigen Ausgaben der in te rna t iona len 
Reihe »Gebur t der Vergangenheit« gehören würde . 
L. Kovács 
E D I T I O N E S E X T E R N A E 
iL Kourtessi-Philippakis: Le Paléolithique de la Grèce 
Continentale. Publ ica t ions de la Sorbonne, Par i s , 
1986. 267 pp. , 14 maps , 23 figs., X V I . Tabl. 
The au thor def ines the ac tual a im in the subt i t le 
of the book: ' É t a t de la quest ion e t perspectives de 
recherche ' . If she h a d omit ted th is subt i t le the book 
could he considered as an in t roduc to ry handbook to 
the Palaeoli thic of Greece. This way , however, t h e 
discrepancy be tween the s tyle a n d method a n d the 
object is s t r ik ing . The book is basically divided into 
two par t s . One is the descript ion of the sites a n d f inds 
(the greater p a r t of the book), t h e o ther is the synthes is 
(on 50 pages) . The f irst p a r t is a lexical un i ty w i t h the 
da ta . It is a p i t y t h a t the a u t h o r used old m a p s which 
contain so m a n y superf luous informat ions t h a t t hey 
cannot real ly be used. The order of the descr ip t ion of 
the var ious e lements in this p a r t follow the one ap-
15* Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 43, 1991 
430 RECENSION ES 
plied in the synthe t ica l one. The synthesis , however , 
contains a descript ion of the s ame da ta , this t i m e 
together f rom the var ious sites. W h a t we get is a sum-
marizing description of the geographical , cl imatical , 
faunal , chronological and archaeological da ta , all 
separated f rom each o ther . F r o m the independent l i t t le 
sketches it is d i f f icu l t to develop a coherent p i c t u r e 
ei ther of the sur roundings in which people lived in 
d i f ferent areas a n d t imes, or of t he paleolithic cul-
tures, populat ional groups . In the same t ime, if a real 
synthesis is concerned, not to speak about the per-
spectives, one c a n n o t remain wi th in the f r ames de-
fined by the a u t h o r and handle t he Palaeoli thic of a 
te r r i tory as a closed uni t . W i t h o u t considering the 
archaeological f inds of the sur rounding terri tories, be 
it Bulgaria, Jugoslavia , the islands a n d even the Near 
E a s t no real archaeological a rgumen ta t ion can be de-
rived. 
The volume in th is form fails t o fulfil the a im en-
visaged in the subt i t le , though it maybe a usef id 
means for those w h o know noth ing a b o u t the Palaeoli-
thic of Greece and do not know where to s tar t . F r o m 
this respect a grea t mer i t of the book is the rich re-
ference list. 
K. Simán 
Pilar Utrilla et al.: La cueva de Репа Miel. Nieva de 
Cameros, la Rioja . Excavaciones Arqueologicas en 
Espana . Ministerio de Cultura, Madr id , 1987. 1 1(1 p p . 
128 figs. 
The book describes a cave site in North Spain , 
which is known since the last cen tu ry . Accordingly 
(lie au thors unde r t ake the always diff icult task to 
ver i fy an old excavat ion (Lar te t in 1805 followed by 
others). This t ime, however, t hey were lucky to f ind 
an actual ly und i s tu rbed s i tuat ion. 
The hook has six chapters deal ing with the sedi-
mentology, the archaeological, f auna l and f lor is t ic 
f inds. Tt is a p i ty t h a t the au thor of the archaeological 
purt did not consider the results of t he various anal -
yses m a d e by specialists, i t led to the result t h a t t h e 
in terpre ta t ion of t h e cl imate is d i f fe ren t in the va r ious 
chapters . Where t he sedimentologist indicates a cool 
and humid cl imate for layer g, t he archaeologist calls 
it cold. Layer iq is sedimentologically tempera te a n d 
dry , layer e cool ami humid. In t he archaeological 
p a r t the former is indicated as mode ra t e and h u m i d , 
the la t ter as oold. The only cul ture bear ing layer where 
the climate seems to be identical is layer c. The s ter i le 
layers in between display the s ame discrepancies. T h e 
archaeological s t u d y seems to base the cl imat ical 
grouping on fauna l and floral (pollen) remains. As for 
the f i rs t one, the large mammals are no t really good 
indicators of the c l imate . The pollens are indicat ive of 
a wider surroundings and it should n o t be forgot t h a t 
the site is on an a l t i tude of 840 m a.s.l. Consequent ly 
the dominance of Pinns in layer g does not necessarily 
indicate a cold climate, especially when the Oleaceae, 
Ulmus, Til ia etc. could also be found there, i t is also 
noted by t h e au thor of t he palinological s t u d y t h a t : 
'Las dos m u e s t r a s inferiores corresponden con un fase 
t emplada y húmeda . ' This m e a n s t h a t dur ing the 
sed imenta t ion of the grea ter bulk of layer g t h e cl imate 
was no t cold, it became def in i te ly colder and dryer 
only a t t he end of the sed imenta t iona l per iod of the 
layer. This quest ions in t he s ame t ime the val id i ty of 
the s t ra t igraphica l d i f fe ren t ia t ion as well, t hough the 
sedimentological analysis ind ica tes a hiatus . 
The archaeological s t u d y m a y b e examined f rom 
two aspects . Pre tending t h a t an archaeologist ' s task 
is to descr ibe the lithie assemblage and to def ine its 
cultural place, we get a more-or-less acceptable resul t . 
The li thic assemblages a re described according to 
layers f r o m respect of r aw mate r ia l , size d is t r ibut ion 
according to raw mater ials , technology and typology. 
These descr ipt ions in themselves provide sources for 
contradic t ions . I t is acknowledged by the a u t h o r t h a t 
both layer с and layer i h a v e t o o few pieces t o be cul-
tural ly g rouped or analysed, so it m u s t be due to a 
mechanical way of th inking t h a t in the la t te r case the 
au thor calculates percentages f r o m 16 objec ts . In 
layers e a n d g au thor men t ions and emphasizes the 
Levai lois technology, when analysing the cul tura l 
a t t r i bu t ion , however, he seems to to ta l ly disregard 
this f e a t u r e . I n the same t i m e he owes g rea t impor-
tance to a few bifacially e labora ted pieces in layer o, 
which, judged f rom the drawings , m a y h a v e had a 
total ly d i f fe ren t origin a n d func t ion (demifinished 
core, pe r cu t eu r etc.), consequent ly they have nothing 
to do wi th t he Acheulean t r ad i t i on which t h e au thor 
would like t o suggest dur ing the series of significance 
compar isons with some o t h e r f ind assemblages. The 
final resul t , an a t t r ibu t ion to Quina type Mouster ian, 
seems to be more convincing. 
The o t h e r aspect is when archaeology is accepted 
as a historical science. In th i s ease the analysis of the 
lithic m a t e r i a l and of o ther f inds is a means which is 
to be in te rp re ted to get a p i c tu re of the con tempora ry 
way of life. F r o m this respect the au thor dea l t only 
with the chronology and the cl imatic c i rcumstances . 
He failed t o use the enou rmous bulk of in format ion 
hiding in t he archaeological mate r ia l and also in the 
faunal ma te r i a l . The analys is of the r aw mater ia l 
wi thout indica t ing its source, i ts technical fea tures 
(size, t e x t u r e , etc) m a y lead to mis in te rpre ta t ion . Tt 
is especially str iking t h a t t he archaeological analysis 
deals so l i t t le with h u n t i n g and subsistence on the 
whole, while t he faunal ana lys is in the same volume 
contains so m a n y hints which would be wor th analys-
ing. The s ame is valid for the bone implements . 
Although I canno t really share the view of t h e au tho r 
grouping t h e bone implements in t h a t all these bone 
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pieces a r e really tools, the i r existence would deserve 
the a t t en t i on of t he archaeologist bo th f r o m func-
t ional a n d technical po in t of view. 
On t h e whole, t h e volume contains very good 
descr ipt ions and analyses wi th the help of which the 
reader m a y , to a cer ta in degree, make up for himself 
the miss ing archaeological in terpre ta t ions . 
K. Simán 
L ' H o m m e de Néanderíal (i. La subsistance (ed. Marcel 
Otte), E t u d e s et Recherches Archéologiques de 
l 'Universi té de Liège, n ° 33. Liège, 1989, 178 pp . 
The volume conta ins 15 s tudies presented on the 
in te rna t iona l colloquium in Liège in December 1986. 
The p a p e r s comprise various approaches t o t he sub-
sistance sys tems dur ing the Middle Palaeol i thic . Two 
of t h e m give a ske tch of a larger area, four s tudies 
describe sites, two s tudies analize the se t t lement 
s t ruc tures , six s tudies concent ra te on fauna l remains 
and one s tudy deals wi th the in te rpre ta t ion of the 
stone mate r i a l . 
The two studies on larger areas ( interest ingly 
enough b o t h dealing wi th Nea r Eas te rn f inds) show 
two aspec t s : one is a vert ical sketch of industr ia l 
groups a n d subsistence sys tems (Tensorer & Hours) 
the o the r disregards the chronological p rob lems and 
endeavours to define t he connection be tween na tu r a l 
se t t ings and se t t lement p a t t e r n (Marks). It is wor th 
compar ing the two s tudies since they, together , depict 
a very interest ing complex of de te rmina t ive e lements : 
how the var ious h u m a n t rad i t ions and concepts a d a p t 
to var ious surroundings in space and to ident ical sur-
roundings in t ime. 1 a m sure t h a t these two s tudies if 
carefu l ly analysed give the basis of a ' h u m a n beha-
viour p a t t e r n ' in its quas i - to ta l complexi ty . 
W h e n a site is analysed the specific d a t a valid for 
the d i rec t surroundings is concerned. I t is obvious 
f r o m all t he papers describing a specific site t h a t the 
in fo rmat ion , even if it conta ins all the aspects of tool 
making , hunt ing , bu tcher ing , cons t ruct ion etc. , is 
re levant only to the site, and the indirect in fo rmat ions 
on the per iod, h u m a n group, cul ture are of a very 
res t r ic ted value. Still, research of this t ype cons t i tu tes 
the basis for a later synthesis , and this m e t h o d is the 
only one which m a y call a t t en t ion to in te rp re ta t iona l 
phenomena , like the role of the p reda to ry an imals oc-
cupying the caves abandoned by a h u m a n g roup 
(Echassoux e t al.), t he role of the na tu r a l sur face for-
ma t ions in the raw mate r ia l collection aspects (Fos-
se), e tc . 
Two papers deal wi th s t ructures , one in a cave, the 
other in t he open air . Whi le the appearance of large 
blocks of rock and bones, tusks, jaws of m a m m o t h and 
o ther grea t herbivor ians seems undoub ted ly t o be of 
h u m a n origin in the open air (Päunescu), the blocks of 
rock, even if they seem to display a p a t t e r n in a cave, 
do no t convincingly bear the same message (Freeman) . 
It is especially puzzling if there is no obvious reason to 
erect a s t ruc tu re like t h a t in t h e pro tec ted area of a 
cave. The fac t t h a t the hab i t a t i on area coincides more-
or-less wi th the border of blocks of rocks m a y b e due to 
o ther c i rcumstances , as well. W e know v e r y little 
a b o u t t he ac t iv i ty areas, we do not know if the re was 
wate r dr ipping, or pe rhaps t he very blocks hindered 
the spread of the living f loor to more r e m o t e areas. 
There is no evidence t h a t any kind of organic mater ia l 
would have been involved. There are suff ic ient ar-
chaeological and also e thnograph ic evidences on wind 
shedding const ruct ions in the open air. On the other 
hand the re are no convincing analogues for a similar 
cons t ruc t ion inside a cave, a t least not f r o m t h e Middle 
palaeoli thic. I t does no t m e a n of course, t h a t no such 
things might have existed. A cathegoric s t a t e m e n t like 
t ha t , however, needs more conf i rmat ion . The con-
s t ruc t ions in Ripiceni, in the same t ime, evoke the 
quest ion, if the bui lding of similar windshedding struc-
tures was a character is t ic of a cul tural u n i t y , or if it 
was general ly spread a m o n g hunters in t h e wide 
s teppe areas. Today ' s e thnograph ic observa t ions prove 
t h a t grass huts , which d isappear in less t h a n a decade, 
were f r equen t ly bui l t . Accordingly T agree wi th authors 
of t he volume who call a t t en t ion to the role t h a t the 
quickly decaying organic mate r ia l might h a v e played 
in t he life of the Neande r tha l m a n (Patou, etc.) . 
M a n y papei'S deal wi th the fauna l ma te r i a l of sites, 
periods, or the methodological approach a n d interpre-
ta t ion of the d a t a derived f r o m the animal bones . The 
a lways emerging p rob lem if the number of specimens 
or t he n u m b e r of individuals should be considered is 
not solved (Patou, W e b b , etc.) . The a rgumen ta t i on 
favour ing one aga ins t the o the r is pract ica l ly always 
d e p e n d a n t on the f ea tu re of the site a n d on what 
conclusion one would like to derive. Several papers 
list t h e problems concerning the val idi ty of t h e faunal 
d a t a ranging f r o m the qua l i ty of the excava t ion (Al-
t ima), t h rough evidences of hun t ing and butcher ing 
(Far izy & David , Gautier) and the above ment ioned 
N M I a n d NS debate , un t i l the social and cu l tu ra l in-
t e rp re t a t ion of the d a t a (Pa tou , Webb etc.) . I t seems 
t h a t several au thors accept the Binfordian view tha t 
the Neande r tha l h u n t e r s used non-specified hunt ing , 
while specified h u n t i n g was a fea ture on ly of the 
ana tomica l ly modern m a n , which, to a ce r t a in degree, 
ref lects differences in the level of an t ic ipa t ion . I t is in 
David & Far izy ' s art icle where it is clearly s t a t e d tha t 
the choice and the an t ic ipa t ion is not re f lec ted in the 
species list of the an imal bones found in a si te, which 
in t u rn , ref lects w h a t an imals could be h u n t e d in an 
area . This view can be f u r t h e r suppor ted b y the lo-
gistic a rgumen ta t i on t h a t if the non-selective hunt ing 
would be character is t ic of the Neander tha ls , m a n y mo-
dern hun te r -ga the re r popu la t ions could be called by 
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t he s a m e name, w h a t is, of course, a nonsense. The 
q u a n t i t y of the p r o b l e m s show t h a t we know ve ry 
m u c h a b o u t hunting o r praying and even more is sup-
posed, b u t very little is known about t h e conceptional 
background and the n a t u r a l faunal cons t i tu t ion of a n 
area . 
T h e r e is only one p a p e r dealing w i t h t he stone ma-
terial , t h e author of wh ich (Geneste), endeavours t o 
speak a b o u t all the levels on which th i s g roup of f i n d s 
m a y g ive information. Though the p a p e r is very r ich 
in ideas and tells a lo t a b o u t the occupa t ion area a n d 
raw ma te r i a l p rocu remen t and appl ica t ion systems in 
a smal l area, the d a t a are not really of generalizing 
value . T h e author f o r g o t about the i m p a c t of the site-
types (so clearly d e m o n s t r a t e d in t h e papers on t h e 
Nea r -Eas t e rn sites), a n d about t h e f a c t t h a t t he 
g roups were not necessar i ly static — i.e. the alien r aw 
m a t e r i a l m a y have c o m e f rom the win te r / summer oc-
cupa t ion area. In t h e s ame time, t h e absolute d a t a 
(dis tance, quant i ty , qua l i ty ) always re f lec t only a 
res t r ic ted area, and d i f f e r en t geological, geographical 
and f a u n a l c i rcumstances may necessi ta te various so-
lut ions. 
T h e papers in t he vo lume all give var ious aspects 
f r o m which Middle Palaeoli thic subs is tance can be 
exp la ined . Wha t is miss ing , at least w h a t I l'eol to be 
missing, is where t he i m p a c t of these d a t a are com-
pared . Subsistance as an t ic ipa ted in t he t i t l e is composed 
of m a n y elements, i t is a complex phenomenon . Very 
o f t en f a u n a l mater ia ls give the exp lana t ion to r aw 
m a t e r i a l distr ibution, whi le in other cases the geogra-
phical s i tuat ion of a s i t e justifies an ex t r eme consti-
t u t i o n of the implement and hone t y p e s . As the pa-
pers underline, the Darwin ian struggle for life went 
on in m a n y varied w a y s of which we can conceive only 
the t rembl ing and u n c e r t a i n shadow cas t on the ob-
jects l e f t over by our predecessors. 
К Simán 
M. Liverini A. Pa lmier i R. Peroni (eds.): Studi di 
paletnologia in onore di Salvatore M. Puglisi, Univer-
s i té d i R o m a „La Sapienza" , Roma 1985 (1986), 921 
pp. numerous ill. 
T h e huge luxurious volume conta ins 76 ( !) s tudies 
in f i v e chapters, no t count ing the f i r s t two articles 
which present the persona l i ty and scient if ic achieve-
m e n t s of the recently deceased S. M. Puglisi. For a 
reviewer i t is not t h e number tha t m a y present a 
p rob lem bu t the great variety of topics , as revealed 
by t h e chapter titles: P rob lemi di methodologia , Vicino 
Oriente , Africa, E u r o p a , Italia. It: m a y ho said t h a t 
>dl 81 works published (together wi th book reviews) 
by Puglisi were h o n o u r e d with a s t u d y . Among t h e 
au tho r s , several o u t s t a n d i n g personalit ies in interna-
tional research are found who deal with a l ready 
known topics or publ ish new f inds . It: is a pleasure 
for us to f ind two Hunga r i an cont r ibu tors in th is 
volume conta ining i m p o r t a n t and new facts for inter-
nat ional research (al together f ive au thors come f rom 
Eas t E u r o p e a n countries). The above-ment ioned dis-
persion can be felt here, too. A. Benac ' s topic concerns 
a t radi t ional problem (Italo-Baloanio connections a f t e r 
the Neolithic), while Pá l P a t a y publishes very impor-
t a n t d a t a f r o m the Tiszaluc-Sarkad excavat ions for 
the f irst t ime while also revising some in te rpre ta t ions 
on the la te Neoli thic se t t l ement in Zengővárkony. 
Though the divergences between H . Mül le r—Karpe ' s 
and I ' a t a y ' s reconstruct ions (Fig. 1 on p. 551) only 
concern a few details, still t hey suggest t h a t the d a t a 
in H. Müller- K a r p e ' s handbook, a t least t he volume 
t i t led Jungs te inze i t , canno t a lways be t rus ted . 
Regard ing o ther papers in t h e volume we found 
t h a t It. R i d g w a y ' s on V. G. ( 'bi lde did not. conta in 
anyth ing new and ac tua l ly is ha rd ly more t h a n a 
shor t ex t rac t f rom the recent ly increasing and o f t en 
published detai led work on Cliilde's oevre. I t is a 
p i t y t h a t M. Livcrani ' s paper , appa ren t ly very inter-
esting at the beginning (Verso u n a storiografia non 
ant ropomorf ica , pp . 37 — 39) remained only sketchly. 
One m a y to ta l ly agree wi th I) . T r u m p on the signifi-
cance of ceramics as one of t he mos t useful tools 
available to the archaeologist . As is known, ceramics 
were in general use in the Bronze Age of Scandinavia 
and ye t O. Montel ius did not rely on it for se t t ing 
u p his no r the rn chronology. Agains t all these f ac t s 
T rump ' s article conta ins very interest ing results. 
A def ini t ive p a r t of the volume is the chap te r on 
some archaeological problems f r o m the Near E a s t . 
The articles are of d i f ferent significance, as G. Arse-
bük ' s concise review does no t provide useful d a t a (his 
references are longer t h a n the art icle itself!), while 
R . J . Braid wood could not answer t he quest ion which 
has h a u n t e d h im all his life (The f i rs t great change : 
W h a t caused the change; " I f I knew the answer t o 
t h a t question, I would be ou t of a job, and I a m in no 
such d a n g e r " pp . 141 148). D . Schmandt -Bessera t 
deals with an in teres t ing var ia t ion of his favour i te topic 
(clay tokens as count ing devices), regre t tab ly enough 
ra the r shor t ly . In addi t ion to the tokens she includes 
in her analysis f igurines, personal o rnaments , house 
and po t t e ry decorat ions and bur ia l parapherna l ia ( p p . 
149 — 153). O. Auranche ' s article, on the other hand , 
is hardly more t h a n a short s u m m a r y of an earlier 
papers . Mehmet Özdogan 's s t u d y on the chalcolichic 
ceramics f r o m the Yar imburgaz eave near I s t anbu l is 
of great impor tance . As follows f r o m agree t h a t the 
po t te ry assemblage f r o m Yar imburgaz const i tutes a very 
difficult problem for da t ing . His recent excavat ions 
since 1985 (cf. M. Özdogan — Y. M. Alpaslan K o y u n l u 
ar imburgaz magaras i . Arkeoloji ve S a n a t 32 — 33, 1986 
p p 4 — 17) revealed t h a t the ceramics found in a t least 
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th ree layers in t h e cave are also of basic impor tance 
t o r Southeast E u r o p e and Greece. 
A. Palmieri 's p a p e r (pp. 191 — 213) is s ignif icant 
f r o m the point of view that she correla tes the s t ra t i -
graphic sequences of lier five la tes t excavat ions in 
E a s t e r n Turkey (Tepecik, Norsun tepe , Ars lantepe, 
Hassek Höyük , K u r b a n - H ö y ü k ) wi th the L a t e 
Chalcolithic and t h e EBA. The powerfu l spread of 
L a t e Uruk ware is an impor t an t c i rcumstance, a n d 
i t m a k e s the lack of more careful research of the vasl 
tell of Samsat (37 — 40 m high) even more regre t table 
(cf. M. Ozdogan: Lower E u p h r a t e s Bas in 1977 survey . 
I s t anbu l 1977, p p 130 134). Most p robab ly an U r u k 
Age town is hiding there under t he la ter layers pos-
sibly with a source mate r ia l similar to the one found 
in Tope Vahya, eas t of Mesopotamia. 
M. Frangipane deals with ear ly me ta l f inds, dag-
gers, lance points , a n d vessels, while I) . Sürenhangen 
reveals interest ing relat ionships f r o m the depict ions 
on seal cylinders f r o m Arslantepe VI A and E a r l y 
Sumer ian - Ea r ly E l a m towns (picture of a regal 
f igu re on a sledge vehicle), which m a y shed some more 
l ight on the n a t u r e of contact be tween the earliest 
Mesopotamian t own civilisation and the more Wes-
t e r n l y Eas te rn Asia Minor colonial cities (the so-called 
m e d i a t e connections). The paper on t he gate locks in 
A Rslantepe, where t h e clav plombs were secured wi th 
seal impressions, was also useful. U f u k Esin published 
de ta i l s f rom her ma te r i a l unear thed in Degirmentepe 
nea r Malatya. The s t a m p seals, bul lae and clay sealings 
f r o m the Chalcolithic layers have t h e greatest value 
a m o n g the f inds. (The number of t h e latter, as she 
men t ioned last yea r in a lecture, h a s grown consider-
ably , so much so t h a t this site has yielded the 
g rea tes t number of th i s type of object in the whole 
N e a r Eas te rn region, probably even more than f rom 
Tepe Gawra.) 
O. Bilgi's shor t p a p e r describes t h e clay f igurine 
found in Ikiztepe, which, originally, h a d bronze ear 
r ings. The interest ing piece, just like t he later, Bronze 
Age gold pendan t f r o m Ikiztepe, has very good ana-
logues in the Chalcolithic of Bulgar ia (Varna and the 
Gumeln i t a culture). The papers b y M. Tosi and G. 
Staoul could only h i n t a t the large scale results f r o m 
t h e excavat ions in t he Indian subcont inen t , led b y 
I t a l i a n archaeologists during the las t two decades, 
p r imar i ly owing t o M. Tosi's activit ies. 
Some of the p a p e r s dealing w i t h E u r o p e concen-
t r a t e on later per iods and are concerned with such 
in teres t ing problems as t in objec ts in Bronze Age 
E u r o p e (M. Primas) , salt product ion in the 1st mill. 
(B. ( ' . (J . Alexander) , grave stelai in Centra l Eu rope 
(W. Kimmig), t he la t te r with i m p o r t a n t I ta l ian 
( among other th ings Etrur ian) connect ions. M. I 'et-
rescu-Dimbovi ta describes t he e thnogenese of t he 
Thrac i an people (not t he language !) arr iving a t t he 
conclusion t h a t t h i s e thnic group fo rmed on the ter-
ritory of prosont day R o u m a n i a in the first half of t he 
2nd mill. B. C. (pp 617 — 623). It is therefore not besides 
t he fact t h a t according to V. I . Georgiev d a t a on t he 
Thracian language, a l though t rue later ones, have been 
preservod only south of the lower reaches of the 
Danube . 
We are sure that the shor t ly described as well as 
t he ot her pape r s in this rich volume will o f ten be cited 
in the following years. It is ano ther question whether 
the volume pr in ted on high qual i ty paper and wi th 
astonishingly large letters could have been published 
in a more h u m b l e form and cheaper which would have 
hoped its purchase . 
J. Makkay 
B. Prinz: Mesolithie adaptations on the Lower Danube. 
Vlasac and the Iron Gates. B A R . I n t . Series 330, 
Oxford, 1987, 259 pp., 18 figs., 75 tables. 
The a u t h o r a t t e m p t e d a diff icult task: she set 
herself an a im no t less t h a n to p u t the ca. two dozens 
of mesolithie (epipaleolithic) and neolithic sites found 
in course of t h e construct ion of t he f i rs t big d a m in 
t he Iron G a t e George of the River D a n u b e in to a 
chronological order, and going one s tep f i thor to f i t 
t hem into t h e chronology of the European mcsolithie-
neolithic t rans i t ion . 
She carr ied out these tasks first of all th rough the 
critical réévalua t ion of the G14 da tes of the above sites 
and in this way through their comparisons by basically 
new viewpoints . Nevertheless, she reevaluated the 
archaeological f ind assemblages of these sites as well 
taking also t h e possible d is turbances of the layers 
and even the mixing up of t he f inds of the d i f ferent 
archaeological periode into considerat ion. She p u t a 
special emphas i s on the resul ts of t he archaeozooolo-
gical, paleobotanical and paleoanthropologieal s tudies 
as well. 
Nevertheless , one has t o m a k e a correction in th is 
respect: On page 56 the a u t h o r ment ions t h a t I who 
published the f auna l remains of Vlasae did no t s t u d y 
seasonality. I n this form this is not perfect ly correct . 
I t is t rue t h a t in the archaeozoological chap te r of the 
Vlasac monograph I did no t deal wi th seasonali ty but 
in a paper of mine (Zoological evidence for seasonal or 
pe rmanen t occupat ion of prehistoric se t t lements . In: 
Ucko, P . J . —Tringham, R . —Dimbleby, G. W . (eds.): 
Man, se t t l ement and urbanism. London, Ruchwor th , 
1972. 121 — 126) t h a t was wr i t ten la ter but published 
earlier t h a n the Vlasac monograph I checked seaso-
nali ty in Vlasac (p. 125): " . . . the site was cer ta in ly 
occupied be tween J a n u a r y and June , between Augus t 
and November and probably also a t some t ime dur ing 
t h e win te r . " 
As a resul t of the re-evaluat ions short ly out l ined 
above, the a u t h o r convincingly succeeded to p u t the 
sites of the Iron Gate Gorge into a solid chronological 
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order. H e r scheme resembles t he chronological ideas of 
Boroneant t he most . 
It is at least of similar impor tance t h a t she could 
successfully synchronize her chronological order wi th 
1 lie results found in other si tes or site series in South-
east or Sou th Europe as well. In this respect one has 
to refer to t h a t striking similari ty that could he found 
between t h e site assemblage of the I ron Gate Gorge 
and the habi ta t ion levels of the Franoht i Cave of t h e 
Peloponnese: in the case of o ther sites there can only 
be de termined the iden t i ty or at least s imilari ty with 
the chronological order de termined by the a u t h o r in 
the I ron Ga te Gorge. 
The a u t h o r short ly dealt h with the non-chipped 
stone ar t i fac ts , thus t he bone and an t le r tools, tlie 
ground and peeked s tone tools and the obje ts d ' a r t 
as well. She dealt, however , with t he chipped s tone 
ar t i facts in detail . Out of t h e results of these analyses 
is and th is was supported by the f ind assemblages of 
the other si tes of the I ron Gate Gorge — t h a t a cul-
tural and ethnical con t inu i ty existed between the 
local Mesolithic and Neoli thic. 
I n t he meant ime the au tho r found t ime for such 
theoretical studies what was e.g. the difference be-
tween "Mesol i thic" and "Epipa leo l i th ic" and in w h a t 
"Neol i th ic" was basically dif ferent f rom them. At the 
same t ime she called our a t t en t ion to I he impor tance 
of archaeological research of Southeas t and E a s t 
Europe t h a t has yet been inadequa te ly known, and 
t h a t can only be agreed upon. Wha t 1 canno t ful ly 
unders tand, however, is t h a t it was t he large n u m b e r 
of local mesolithic popula t ion supposed by the a u t h o r 
that m a d e the quick a d v a n c e of the agricul ture to the 
north because in this w a y there was no room for 
penet ra t ion of food produc ing groups. Willi this the 
author obviously refuses any kind of diffusion und 
supposes t he exelusiveness of takover of ideas. Nev-
ertheless, in case of an ima l domest icat ion and hus-
bandly not the idea of the above two strangely enough 
bu t that of an animal h u s b a n d r y t ype based on capro-
vines reached the Ca rpa th i an Basin, I taly and South 
France (coming from t h e N e a r Eas t and th rough the 
Balkans). The idea of domestical ion-animal lius-
bandrv-food product ion only reached — according to 
this theory regions of t h e nor thern half of E u r o p e 
(where the caprovine-based animal h u s b a n d r y of 
Southeast Europe never occurred) . 
Beth Pr inz ' s book is t h e result of ve ry serious and 
detailed research and a usefu l addit ion to our knowl-
edge on t h e mesolithic-neolithic t rans i t ion in the 
Balkans because 1) it m a d e a good chronological o rder 
in the mesolithic-early neoli thic sites of the Iron Ga te 
Gorge, 2) it pu t these si tes in to the f r amework of the 
" m a i n s t r e a m " of European evolution and 3) il ap-
proached the problem of t ransi t ion to food product ion 
f rom new viewpoints opening up new vistas in this 
respect. S. Bökönyi 
J . IÍ: Fecundity Figures. Egyptian Personifications 
and the Iconologv of a Genre, Philipp & Aris Ltd . , 
Warmins te r , and Bolchary-Cardueei Publ ishers , Chi-
cago. 1985. 
Iii der Einlei tung geht Bailies unter d e m Nebeiiti-
tel »Problems of Method« auf die F r a g e nach der 
Verständlichkeit dos gewähl ten Gegenstandes ein und 
mach t einen E x k u r s a u f d e r Gebiet der Erkenntn is theo-
rie mit der Frage , wessen Auffassung die gewonnenen 
Erkenntnisse entsprechen. Baines vers teht seine Er-
gebnisse so: »In general, all t h a t can be claimed for 
m y in te rpre ta t ions is I hat I lie best founded migh t 
have been acceptable to Egyp t i ans ; somet imes i t is 
also possible to narrow the r ange of an in te rpre ta t ion in 
time« (S. 5). Da ich nicht entscheiden kann , oh die 
Ägyp te r der einen oder ande ren In t e rp re t a t ion zu-
gest immt haben würden, und wir auch aus den we-
lligen Aiisätzungen von Klassif izierungen der Ägyp te r 
keine weiteren Schlüsse ziehen können, m u ß der 
Ansa tz von Baines, wenn er auch versucht , die Ge-
genposition einzunehmen, dor t gesucht werden, wo 
alle In te rp re ta t ionen beginnen: hei der Zwiesprache des 
modernen Menschen mi t der Uberl ieferung. D a m i t soll 
aber weder die Leistung von Baines noch die anderer 
Eachkollegen in Frage gestellt werden. 
F ü r die Geschichtsforschung ist diese Ha l tung 
shon lange formuliert und von der Mehrzahl der 
Historiker akzept ier t . Der Religionshistoriker Joseph 
Ki tagawa hat einmal un t e r dem Titel «Gibt es ein 
Verstehen f r emder Religionen?» Diskussionswelle aus-
gelöst, die t ro tz der Ak tua l i t ä t des Prob lems zu keiner 
befr iedigenden Lösung ge füh r t ha t , obwohl die Rep-
räsen tan ten der heute prakt izierten Religionen durch-
aus gefragt werden konnten . Wahrscheinlich kann 
der Forscher nicht durch d a s Nadelöhr der Verwand-
lung gehen, ohne seine Forscher ident i tä t zu verlieren. 
Denn in dem Fall , daß beispielsweise ein Forscher 
zum Buddhismus über t rä te , verlöre die F rage , die den 
Forscher bisher brennend interessiert ha t , nämlich wie 
e twas wirklich ist oder e r fah ren wird, ihre Ak tua l i t ä t , 
weil ein Buddhis t sie F rage aus seinem Gesichtsfeld 
f ü r gegenstandslos hal ten wird . 
Wie viel m e h r historischer Abs tand t u t sich zwi-
schen dem Menschen des 20. J a h r h u n d e r t s und dem 
al ten Ä g y p t e n auf . Den Glauben der a l ten Ägyp te r 
zu verstehen, fällt schwer, und es hängt sehr wohl von 
d e m S t a n d p u n k t des Forschers ab, in welchen F o k u s 
er sein T h e m a rückt . Ich möch te hier n u r an die 
ägypt ischen Religionsgeschichten aus der F e d e r von 
H e r r m a n n Kees und Siegfried Morenz er innern, die 
beweisen, in welch ungeheure E n t f e r n u n g voneinander 
scheinbar gleichgeartete W e r k e ge ra ten können. 
Tro tzdem soll keiner von beiden Religionsgeschiehten 
die Exis tenzberecht igung bes t r i t t en werden. 
Der Herausforderung ägypt ischer K u n s t h a t sieh 
Heinrich Schäfer gestellt und die etwas umständl iche , 
doch t re f fende Formel der »gérant lansiehtig-vorstel-
.1 eta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 43, 1991 
l tECENSIONES 435 
ligeii Kunst« ge funden , was heute du rch »aspektiviseh« 
erse tz t werden soll, ohne daß de r neue Begriff die 
Treffsicherheit des al ten ersetzen könnte . Denn zu 
aspektiviseh ist eine Erklärung notwendig. Ohne 
Zweifel ist jedoch Schäfers geniale Annäherung die 
Antwor t unserer Zeit auf die verwunderl iche ägyp t i -
sche Kuns t . 
In einem historischen Überbl ick erhält der Leser 
eine kritische S ich tung der F o r s c h u n g zum T h e m a 
Personifikation. Angesichts der s ta t t l i chen Reihe von 
Forschern , beginnend mit Heinr ich Brugsch und 
vor läuf ig endend bei Wal t raud Guglielmi, fand Baines, 
d a ß sein Werk dennoch zu schreiben war, und — ich 
möch te dies schon hier unters t re ichen — er hat gut 
d a r a n getan, obwohl der Text d e m Leser nicht wie 
eine reife F r u c h t in dens Schoß fä l l t . 
E ine wichtige Basis bildet f ü r Baines das Buch von 
E r i k Hornimg, Der Eine und die Vielen, nach seinen 
Wor ten »the mos t substant ia l general contr ibut ion to 
t he subject since Gardiner« (S. 23), und er urteilt übe r 
d a s Werk in folgender Weise: »His general ca tegory 
of personificatios is restricted to fugu re s whose n a m e s 
are t hose of the ob jec t or eonsept t h e y personify (my 
fo rmal personifications), and he implici t ly divides t h e 
f igures into a series of sub-categories, which m a y be 
summarised freely as localities, abs t rac t concepts 
including m' , c. t , aspects of the physical world (e.g. 
s\v, water , night, s tars , and, m o r e remotly, dea th) , 
and emotions, which he says are not found. The last 
s t a t ement needs just if ication, as ' w t - J B , ' j oy ' or 
'well-being', would appea r to he an emotion or a s t a t e 
of mind , and is personified.« (S. 13). Doch das allein 
würde kaum als Begründung f ü r den ersten Teil des 
Buches (S. 17 — 81) ausreichen, in d e m Baines, Hor-
nungs Begriffswelt einer kritischen Sichtung unterzo-
gen habend, seine eigene Kategor is ierung einführt . 
Die europäische K u n s t stellt de r Forschung unge-
heure probleme, obwohl ein Teil der Forscher in d e m 
Geist aufgewachsen ist , aus dem die W e r k e en t s t anden 
s ind. Teils steht h in t e r dem Dargestel l ten ein best imm-
ter Inhal t , der hier in einer be s t immten Weise ver-
schlüsselt ist, teils ha t sich eine Ikonographie fü r einen 
bes t immten Inhalt herausgebildet . In der christlichen 
K u n s t sind (1er Chr is tus l ' a n t o k r a t o r und die Ma-
d o n n a auf (1er Mondsichel solche Beispiele. Natür l ich 
haben die Phänomene die Reak t ion der Forschung 
herausgeforder t ; in der Bildenden K u n s t hat E r n s t 
G o m b n c h nach Meinung von Baines mehr die Frageil 
angeschni t ten, als diese gelöst (S. 18); die li terarischen 
Erscheinungen ha t M. W. Bloomfield einer Sichtung 
unterzogen, »and in one obious respect they are paral -
leled in Egypt« (S. 17), wobei Ba ines offensichtlich a n 
ägypt i sche Aussagen denkt , in denen Persof ikat ionén 
von Abs t r ak t a als Handelnde a u f t r e t e n . 
Baines unterscheidet zunächst zwischen formalen 
und analytischen Personif ikat ionen. Das erstere be-
s t i m m t Baines so: »A definit ion of f o r m a l personifica-
tions is s imilar to one of personif icat ions as such. T h e y 
are f igures whose names are identical wi th subs tan t ives 
that are used elsewhere in the language and have a 
non-personal meaning. The meaning m a v be abs t r ac t 
or concrete , general or specific; it m a y also he a geo-
graphical name« (S. 19). Die analyt ischen Personif ika-
tionen »may be defined as instances where a f igure 
which has the name of a normal de i ty , not a personi-
fication, can he shown by analysis to personify a 
par t icular concept or to hypostasise a par t icu lar as-
pect of ano the r entity« (S. 2(5). In den letzten Fällen 
ist zu beach ten , daß eindeutige Iden t i t ä t zwischen dem 
Bild und d e m Begriff nu r dann gegeben ist, wenn der 
Name dazugesehrieben ist. Schwierig wird die Ant -
wort, wenn ein Gott seine Gestalt ohne weiteres 
wechseln k a n n : Cheprê — Rê — At um, oder wenn 
Armin, R ê und P t a h in einem Gott aufgehen. 
Fine weitere Kategor ie bilden die ikonographi-
schen Personif ikat ionen, wo die Darste l lungsform 
entscheidend wird. Diese Kategorie teilt Baines in 
drei Un te rg ruppen : generelle Personif ikat ionen, Op-
ferträger, emblemat ische Personif ikat ionen. Das ge-
wichtige B u c h befaß t sich eigentlich ausschließlich mi t 
don Opfer t rägern , den Fecundi ty Figures . Zu den ge-
nerallen Personif ikat ionen läßt sich nichts bei tragen 
(S. 38); feh l t der Name , bleibt die Personif ikat ion 
anonym. Auf die Frage , warum der Zauber als Fe-
cundi ty F igure erscheint, bleibt die An twor t aus (S. 
124). Das liegt weniger an Baines' Ansa tz , als an dem 
Nicht-Wollen der Ägypte r , bes t immten Inhal ten ein 
ikonographisehes Schema zuzuordnen. Denn eine sol-
che Personif ikat ion kann nicht Zufall sein, weil in 
anderen Darstel lungsbezirken die Ä g y p t e r du rchaus 
eine Ikonographie aufzubauen vers tanden haben, wie 
a m Beispiel des Sonnengot tes deutlieh wird. Emble-
matische Personif ikat ionen sind Hieroglyphen und 
Symbole, die mit menschlichen Gl iedmaßen ausgestat-
te t werden (S. 41). Hier m u ß mit Baines zwischen den 
nicht-gött l ichen und göttl ichen E m b l e m e n unter-
schieden werde; zur Il lustration sei auf das Lebens-
zeichen und das Osirisemblem von Abydos verwiesen. 
Emblemat i sche Personif ikat ionen sind zahlreich durch 
die gesamte ägypt ische Geschichte zu belegen. 
Es ist nicht auszusehließen, daß die Ägyp te r un te r 
den generellen Ausdrücken wie »Seelen« und »Götter« 
Personif ikat ionen zusammengefaß t haben , doch gibt 
es fü r sie weder eine einheitliche Ikonographie noch 
können sie einzeln benannt werden. Solche Feststel-
lungen dü r f en nicht generalisiert werden, weil die 
Mitglieder der Neunhei t von Heliopolis und der 
Achthei t von Hermupolis bekannt sind. Einzig in dem 
Wor t k' , . w f indet Baines einen, wenn auch ziemlich 
späten Hinweis auf ein W o r t fü r Personi f ika t ion . Die 
Verbindung vom Ind iv iduum zum K a ist ja hinläng-
lich bekann t . Rs handel t sich um zwei Wesen gleichen 
Aussehens, ausgezeichnet belegt durch die K a - S t a t u e 
des Königs Auibre Hör aus der 13. Dynas t ie , die sieh 
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vom I n d i v i d u u m nur du rch die Nackthe i t u n d die 
Hieroglyphe k' , auf dem K o p f unterscheidet . Von der 
ikonographisehen Seite b e t r a c h t e t , wuß ten die Ägyp-
ter, daß die Menschen »seine (d. i. Golfes) Ebenbi lder 
sind, hervorgegangen aus se inem Leib« (Merikare 132). 
Has f ü h r t auf die in teressante Frage, an welchen der 
vielen Göt te r der Verfasser dieser Lehre gedach t haben 
mag. I konographiseh ist die Zuordnung übe rhaup t 
nicht e indeut ig , man denke nu r an l ' tah und A t u m . 
Angesichts dieser Probleme wendet sich Haines im 
zweiten Teil des Buches den sog. Ni lgöt tern zu, die 
er Fecund i ty Figures nenn t . J e d e r wird in ägypt ischen 
Bildern schon einmal den fet t leibigen männl ichen und 
weiblichen - nicht immer fet t leibig — Opfer t rägern 
begegnet sein. Manchmal ist die ganze Figur außer dem 
Schurz mit Wasserlinien bedeckt , dann wird dies in 
der Inschr i f t »Meer« genann t , oder auch mit Körnern , 
dann d a n n ist diese das »Korn«. Daneben aber laufen 
im Zug der Opfer träger die »Knospung«, das »Opfer« 
und die »Freude« (Totentempel des Königs Sahure , 5. 
Dynast ie) , und sofort wird Baines ' Klass i f ikat ion ein-
sichtig. Die männl ichen F i g u r e n t ragen alle den Göt-
terbar t u n d eine lange, übe r den Rücken herabfa l lende 
Perücke. Den Gürtel des sowieso nicht großen Scham-
schurzes verdeckt teilweise der he rabhängende Ba-
uch. Die F r a u e n t ragen ein langes Trägergewand, eine 
ähnliche Perücke wie die Männer , Halskragen, Arm-
und Fußre i f en . 
Den Terminus Nildgott f ü r die Vielfalt von männl i -
chen Personif ikat ionen h a t François Champoll ion in 
die Wissenschaf t e ingeführ t , obwohl d a f ü r weder das 
L a n d s t ü c k mit dem herausspr ießenden P a p y r u s 
(Gardiners Zeichen M 15: c h e m p of p a p y r u s with buds 
bent down) noch die gelegentliche Bezeichnung als 
h cpj heaiigezogen werden können, weil le tz teres nur 
die Nilf lut oder besser die Überschwemmung bezei-
chnet . So wird auch das E m b l e m auf dem Kopf ver-
s tändl ich. 
Baines übern immt m i t Reehl Termini aus dem 
Deutsehen (Westendorf: F ruch tba rke i t sgö t t e r ) und 
dem Französischen (Leclant : f igure d 'abondance) , die 
er zu F e c u n d i t y Figures ve rb inde t (S. 116). Textl iehe 
Zeugen g ib t es kaum, ein Sargtextspruch zur Über-
schwemmung reicht nicht aus, wenn Fruch tbarke i t s -
f iguren auch Korn, Meer usw. sein können. 
Sind die Fruch tbarke i t s f iguren androgyn, wie aus 
Dars te l lungen erwogen werden könnte , wo aus ihrer 
Brus t lebenspendendendes Wasser fließt ? Baines ver-
neint die F rage zu Hecht , auch wenn i m römischen 
Tempel von Esna ein Bi ldhauer der Über schwemmung 
weibliche Brüs te angesetzt h a t . 
Die Zeugen fü r die Fruch tbarke i t s f iguren s t a m m e n 
aus allen Zeiten der ägypt i schen Geschichte. Auswir-
kungen hat die Ikonographie auch auf Plast iken der 
hadrianischen Zeit, doch blieb die Nilf igur aus einem 
Isistempel in Rom davon unberühr t . Das m a g ein 
Hinweis da rauf sein, d a ß die Fruchtbarke i t s f iguren 
die Überschwemmung, nicht aber den Nil darstel len. 
D a m i t erhebt sich die Frage, wie der F luß dersonifi-
ziert worden ist. 
F ruch tbarke i t s f iguren br ingen dem König Opfer 
nach der bekann ten Formel do u t des, und hierbei 
sieht es so aus, als ob der König ein Opfer gebe, d a m i t 
die Fruchtbarke i t s f iguren ihn m i t ihren Gaben oder 
mit sich selbst beschenken können . Denn die Über-
schwemmung in der richtigen Höhe von 16 Ellen (ca. 
8,5 m), das Korn , die Ern te , das Opfer, die K n o s p u n g 
usw. sind die eigentlichen Gaben an den König , und 
so könn te hinter dem Aufzug die ordnende H a n d eines 
Go t t e s ve rmute t werden, wie e twa Amun-Rö die Teile 
der zu unterwerfenden Welt d e m König z u f ü h r t . 
Die Fruch tbarke i t s f iguren sind eng mit dem König 
verbunden , somit fälll ihnen auch bei der Inthronisa-
tion, nament l ich bei der Vereinigung der beiden Län-
der, eine wichtige Rolle zu. Denn die Vereinigung soll 
m i t d e m rechten Überschwemmungswasser u n d den 
rechten Er t rägen vereint werden. Das äl teste Beispiel 
f ü r die Verwendung von Fruch tba rke i t s f igu ren bei der 
Vereinigung der beiden L ä n d e r s t a m m t aus der Zeit 
des Königs Chephrên, 4. Dynas t i e . Seit dieser Zeit 
erscheinen Fruch tba rke i t s f iguren mi t dem E m b l e m 
des Papvrus-Fe lds tückes auf d e m Kopf in der genann-
ten Szene auf Thronen, in Reliefs und im Rundb i ld . 
Wenn sie nicht b e n a n n t werden, erlaubt die Ikono-
graphie nur die Zuordnung zu den Fruch tbarke i t s f i -
guren . 
Verb indungen zu den Gefangenen mi t dem gleichen 
(Horns , der die beiden L ä n d e r vereint) Zeichen auf 
d e m Kopf und zum Gotl Ha r somtus kann Baines 
ohne weiteres mi t der e rwähn ten Inthronisat ionsszene 
verb inden. Die Vereinigung der beiden L ä n d e r wird 
zu einem Dekor, dessen Ikonographie s tändig reicher 
wird, mi t wechselnden Agenten. Häufig werden Opfer-
zug und Inthronisat ionsszene auf Göt t e r th ronen der 
25. und 26. Dynas t ie dargestel l t , ganz im Zeichen 
der »Historisierung der Götterwelt«. 
Baines w a r n t seine Leser vor zu hochgespannten 
E r w a r t u n g e n : »If 'coherence' and ' complexi ty ' are 
cr i ter ia of excellence (e. g. Wel lek-Warren, [Theory 
of Literature3], 1963 ch. 18), th is is reasonable, bu t 
o f ten- repea ted complexi ty can become routinised and, 
as wi th almost all E g y p t i a n mater ia l , our sample is too 
small and r andom to allow a proper eva lua t ion of 
works against t he contex t in which they were produced . 
I t is also necessary to guard against a self-regarding 
analysis which implies t h a t the creator m u s t have 
been very clever, a lmost as clever as the modern ana-
lyst« (S. 276). An diesem P u n k t kehren wir zur Aus-
gangssi tuat ion zurück: Der ägypt ische Brauch m u ß 
durchaus nicht so »Sophisticated« sein, wie es dem 
Forscher scheint oder welche In terpre ta t ion er dem 
Material fü r angemessen häl t . 
Damit soll die Berecht igung von Raines' Buch und 
ähnlich gear te ten Studien keineswegs in Zweifel gezo-
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gen werden. Sie haben ihren Wer t , und ich würde in 
Baines ' grundlegender Arbei t t ro tz der teilweise 
schweren Vers tändl ichkei t mehr sehen wollen, als der 
Verfasser sich selbst zugestekt : »A s t u d y such as this 
one is no more t h a n a f i rs t s tep in this direction« (S. 
270). Die Wei te und Tiefe der Studie konnte in dieser 
Rezension nicht einmal annähernd umrissen werden. 
J ede r Forscher, der sicli mi t der Personif ika t ion befas-
sen will, m u ß sieh mit Baines ' Thesen auseinander-
setzen. Dabei werden die Indizes, die Lisa M. L e a h y 
zusammengestel l t h a t (General. Geographical . Names . 
E g y p t i a n words. Museums), besonders hilfreich sein 
können. Ich k a n n das Werk nur jedem Mitforscher 
wärms tens empfehlen . 
U. Luft 
C. Renfrew: Archaeology and language. The puzzle of 
Indo-European origins, J o n a t h a n Cape, London 1987, 
349 p, 14 Pis, 45 figs, 14 Tables, 2 Endpaper s . 
However curious it m a y seem, no serious archaeo-
logist for more t h a n half a cen tu ry has wri t ten a 
comprehensive book on the Indoeuropeans since G. 
Koss ina and V. G. Childe, ( the t i t le of L. L i l ian ' s 
series reveals in itself thai it should not be grouped 
here: Forschung in vers tändl icher Darste l lung; Zum 
Ursp rung der Indogermanen, Bonn 1983). It was also 
the result of this half cen tury t h a t the " m y s t e r y " is 
no t to be unders tood, or even s tudied, wi thout the 
ac t ive cont r ibut ion , of prehistoric archaeology. In ad-
dit ion to several o ther considerations, archaeological 
research is indispensable because of the problem of 
t ime dep th . T h a t is, the Indoeuropean protolangue 
canno t be da ted beyond the 3rd mill. B. C. (the age 
where the linguistic research can approach directly). 
Renf rew ' s book speaks to legi t imate demands . W e 
are aware t h a t this work does not lay any scientific 
foundat ions . I t is not a handbook which enumera tes 
and analys tes all the relevant linguistic, archaeological 
and o ther d a t a on the topics discussed within it. It 
c anno t be expected of a book which is pr imari ly aimed 
a t the in teres ted wider public. A t the same t ime, 
Renf rew clearly did not want to ini t ia te scientific 
debates , unde r s t andab ly enough, chief ly with linguis-
tic specialists in the field. This does not mean that he 
did no t know the la tes t hypotheses and possible re-
solut ions concerning the Indoeuropean protolanguage 
and the posit ion of the d i f ferent dialects. F r o m this 
po in t of view, it is logical that t he au tho r considers 
Will iam Jones ' lecture, the Third Anniversary Dis-
course given in 1786, as the beginning of research on 
Indoeuropean languages, and disregards the fact t hat 
bo th the relat ionship between the Sanskr i t and Euro-
pean Indoeuropean languages in jus t the sure way as 
Sy th ian theory s t re tches back to older roots (for de-
tails see J . M a k k a y : Neolithic groups in SE Europe and 
the I E homeland problem and the origins of the 
l ' rotogreeks. l ' aper held in Naples, 16 May 1988, to 
be published in A ION, 1988). In some respects it 
seems, R e n f r e w does not bypass t rad i t ional , though 
not necessarily valid concept ions . In o the r ways very 
character is t ic of his book he bravely re fuses theses 
cited for decades, inher i ted f rom earlier t imes, and 
of ten s t i f fened in to dogma . 
The general impression of this book is tha t if 
brings a f resh breath of a i r to this s o m e w h a t restr ict-
ed field of science. The bes t example of it a re the few 
pages (pp. 260 262) where t h e author once a n d brew-
er annihi la tes G. Dumezi l ' s system, t h e t r ipar t i te 
ideology of Indo-Europeans . I t is wor th cit ing his 
s t a t e m e n t : " I t seems to m e t h a t Dumézil , b y avoiding 
t h e issue of t h e concrete his tor ical real i ty ly ing behind 
t h e various similarities b e t w e e n cultural f o r m s which 
he seeks t o recognize, h a s allowed himself a much 
freer hand a n d perhaps a less disciplined methodology 
t h a n migh t h a v e been p r u d e n t " (p. 261). 
Renf rew ' s s tar t ing p o i n t and final conclusion in 
localizing t h e Indo-European homeland is as follows 
in his own words: the m a j o r premise of th i s book is 
t h a t " cen t r a l and eastern Anatol ia was t h e key area 
where an ear ly form of Indo-European language was 
spoken before 6500 В. C. [or around 7000 B. ('.; p. 
174]. From there the d i s t r ibu t ion of the language and 
its successors into Europe was associated wi th the 
spread of f a rming . . . . T h e case for a homeland in 
the eastern par t of the a rea of the modern dis t r ibut ion 
of the languages had not been argued recen t ly with 
any convict ion until the p a p e r by the Soviet scholars, 
Gamkrcl idze and Ivanov, was published in 1983" (pp. 
205 and 35). 
He is obviously right in saying tha t , to da te , no 
convincing Indo-European homeland could be dem-
onstra ted in ei ther the eas t , or west, or even in the 
centre. I t should be n o t e d , however, t h a t both of 
Renf rew ' s m a i n conclusions, the homeland in Minor 
Asia and t h e role of the sp read of early f a rming in 
the dispersal of the I n d o - E u r o p e a n languages were 
suggested well before R e n f r e w ' s first s imi lar stand 
(Problems in t he general correlat ion of archaeological 
and linguistic s t r a t a in prehis tor ic Greece: the model 
of au toch tonous origin. In Bronze Age migra t ions in 
(he Aegean, ed. by R. A. Crossland and A. Birchall, 
London 1973, pp. 263 sqq . , esp. 270 273). 1. ,J. 
Gelb's n a m e should perhaps also be ment ioned, alt hough 
his theory based on a single stem was not accepted 
as convincing (A cont r ibut ion to the proto- indoeuro 
pean ques t ion . J H K 2, 1951 1952, pp. 23 26). As 
for the o the r side of the ques t ion , it was a l r eady A. M. 
Uesson, a m o n g others, who placed great impor tance 
on the earl iest farmers of Anato l ian and Nea r Eastern 
origin in the European deve lopment and dispersion of 
t he Indo-European dialects a n d proto language as well 
(Gil linguistic af f in i ty — the Indo-Uralic problem. 
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Malmö 1970, pp. 46 - 90). He, however, though t these 
f a r m e r immigrants f r o m Minor Asia spoke a non-
Indo-European language. Finally J . H a r m a t t a ' s name 
should be mentioned since he also localized a very 
ear ly Indo-European homeland in Minor Asia (re-
g re t t ab ly some of his pape r s on this top ic have only 
been published in H u n g a r i a n : AT 1966, p p 246 — 248; 
A r c h É r t 94, 1967, p p . 215 — 216; MTA К 1, 27, 1971, 
p p . 309 — 324; and T h e prehistory of t h e Greek lan-
guage. AUB-SC 111, 1975, pp. 3 - 1 0 ) . I t is t rue t h a t 
H a r m a t t a suggests t h a t this very early Indo-European 
homeland mus t have been Voeated in Minor Asia, a t 
la tes t , during the U p p e r Palaeolithic. It seems, how-
ever, t hat even Renf rew does not exclude such a dat ing 
(pp 286 — 287). W h a t is more , the t h e o r y by Gamkre-
lidze and Ivanov also allows for this possibil i ty. 
L e t us cite R e n f r e w once more: " I t seems likely 
t h e n tha t the first Indo-European languages came to 
E u r o p e f rom Anatol ia a round 6000 ВС, together with 
t he f irst domesticated p lan ts and an imals , and t h a t 
t h e y were in fact spoken by the first f a r m e r s of Eu-
rope . . . tha t is indeed a kind o f ' h o m e l a n d ' model, bu t 
it is certainly not a migrationist mode l of the old-
fashioned and t radi t ional k ind" (pp 288 a n d 266). This 
mode l maybe nei ther old-fashioned nor t radi t ional 
never theless it is migra t ionis t or a t leas t diffusionist . 
T h a t is, Renfrew had lo apply such a migrat ionis t or 
d i f fus ionis t model, a t least in ease of t h e so-called 
f i r s t t ransformat ion ( the initial cul tura l a n d linguistic 
t rans format ion) which would lead u l t ima te ly to the 
Greek language, the archaeological mani fes ta t ions of 
which he had earlier cri t icized: "The succeeding chap-
te rs are a first a t t e m p t to account fo r some of t he 
m o r e impressive ach ievements of prehis tor ic Europe 
by th ink ing about t h e society and t h e economy, and 
del iberately assuming a minimum of ou t s ide influence. 
T h e y lake in turn t h e m a j o r episodes very much as 
fo rmer ly they were outl ined in the diffusionis t iire-
h i s to rv : the coming of farming, t he arr ival of the 
megal i th builders, Aegean ' influences ' on (he west 
Medi ter ranean dur ing t h e later neoli thic period, t he 
' a r r iva l ' of meta l lurgy in south-east E u r o p e and the 
beginnings of Vinca, t h e ' t ransmission ' of civilization 
in t h e Aegean, and the ' spread ' of Mycenaean influ-
ence t o Britain and E u r o p e . Each of t he se ' even t s ' (w i th 
t he exception of the f i rs t ) , supposedly brought about 
b y contac t s with 'h igher ' cultures in t h e Orient, m a y 
be seen instead as t he resul t of essentially local processes 
And while farming in Europe depended largely on 
N e a r Es t e rn plants a n d animals, t h e m a n n e r of i ts 
adop t ion and the n e w way of life were themselves 
characteris t ical ly E u r o p e a n . " (Before civilization. 
Ha rmondswor th 1979, p. 132) Now he cannot help 
suppos ing migrat ions of populat ions as it. is highly 
im probable that all t h e related I n d o - E u r o p e a n dia-
lects f rom Ireland to India were the resu l t s of autoch-
t h o n o u s inventions (in which case t h e theory of t he 
Indo-European protolanguage and the relat ionship of 
t he dialects could not be held and there would be no 
sense in wri t ing abou t Indo -European prehis tory) . 
The t r ans fo rmat ions leading to the dif ferent Indo-
European dia lects , are valid only for t he ancient 
European a n d the Balkanic dialects (pp 160—161, 
F ig . 7.7), while t he dispersion of the Indo- I r an i an 
languages is expla ined by the t w o variat ions of ano the i 
(non- t ransformat ional?) mode l hypotheses A and В 
(Fig. 8.4. on p. 206). According to hypothesis A the 
ancestors of t h e Indo-Iranians (or a p a r t of them) 
spread direct ly eas twards f r o m Anatolia in the 6 th 
millenium. В. C. Hypothesis В suggests, on t h e o ther 
hand , tha t t h e y s tar ted o u t f r om the ir homeland 
between Cappadoc ia and Cilieia through Minor Asia 
and the B a l k a n s to the Dniepr River then moved fur-
the reas twards and southeast w a r d s aecross the s teppes. 
W e would like to raise on ly four quest ions f rom 
the nine t r ans fo rmat ions and t h e 10 А —В hypotheses . 
Concerning the 1st Greek t rans format ion , the lines 
t h a t A. Marpurgo-Davis w r o t e to Renf rew in 1964, 
and the theo ry which in fo lded f rom it in 1973, are 
still valid: " I d o u b t tha t a n y linguist could accept 
t he possibility t h a t the Greek language developed, of 
i ts own accord a n d without t h e incursion of destruc-
t ive invaders, f r o m the pre-Greek s u b s t r a t u m " (The 
linguistic ev idence : is there a n y ? In, The end of the 
Early Bronze Age in the Aegean, ed. by G. Cadogan. 
Leiden 1986, p . 101, note 15). Beyond this, regarding 
t h e origin of t h e l ' rotogreek language, the pelasg-
theory canno t be disregarded be it ei ther an Indo-
European dialect or some Medi ter ranian , Anatol ian 
protolanguage which become a subs t r a tum with in 
Greek). 
The H i t t i t e s and, on t h e whole, the Anatol ian 
Indo-European group, is men t ioned of ten in the book. 
Nevertheless, it. m u s t be recognized that, the origin of 
t h e Hit t i te l anguage is not as arrangable as Ren f r ew 
describes (pp. 171 — 173). I t cannot , obviously, be 
excluded t h a t the i r genetic predecessors were living 
on their his tor ical occupation terr i tory f r o m as early 
as 6000 B . C . There is, however , no trace of an Indo-
European d ia lec t in the wr i t t en sources of t h e 3rd mil-
lenium В. C. Fur the rmore , t h e evidences hint ing a t 
t he contacts be tween Anato l ian (Hit t i te) and Semitic 
languages are r a t h e r poorly represented. 
After 6000 B . C . according to hypothesis A concern-
ing the Indo- I ran ian dispersion, these tr ibes went 
through these p a r t s of Mesopotamia and I r a n В. C. 
where there a r e historical sources f rom the 2nd mil-
lenium. There is no te single m e t a n c e where t h e y al tes t 
t h e presence of any kind of Indo-European dialects 
earlier t h a n 1600 В. C. R e n f r e w is aware of this f ac t 
(pp, 1 73 and 191) and vet he is still prepared t o suppose 
t h a t some of t h e early f a r m e r s in the Zagros area 
probably spoke an early fo rm of Indo-European . I a m 
curious to k n o w how R e n f r e w , accepting hypothes is 
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A, would inval ida te one of t h e basic theses of I E 
linguistics: t he close relat ionships of the Indo- I r a -
nian/prof o- I ranian and Old European /o r r a t h e r i ts 
eastern dialects somewhere east and nor theas t of the 
Carpa th ians . 
Hypothesis В is based on even more diff icult prob-
lems. It f i t s in wi th the theory of relationships of the 
Old E u r o p e a n - rndo- I ran ian /Pro to- I ran ian dialects , 
bu t archaeological a rguments a re against it. R e n f r e w 
is confronted no t only with t he unacceptable ideas of 
M. G i m b u t a s which he also precisely knows: (p. xiii), 
bu t wi th t he generally accepted results of Soviet re-
search as well. In shor t : it is impossible that t he cul-
tural g roup of the s teppe area be tween t he ( l a rpa th ians 
and the Caspian Sea, the J a m n a v a culture (which is 
always connected in some way to t he Indo-European 
proto language or r a the r with t he Indo-Iranian (Old 
I ran ian branch) living on the eas te rn border of t he 
Linear P o t t e r y Culture, would have developed f r o m 
the (Notenkopf Po t te ry Culture or f rom its local su r -
cessor, H a L N painted po t t e ry of Tripolye-Cucuteni 
t ype (pp. 9 5 - 9 8 and 197 203). On the c o n t r a r y ! 
According to a theory valid since 1974 tha t the earliest 
appearance of the J a m n a y a cu l tu re can he observed 
between the Dniepr and the Volga rivers. 
A Series of these and similar a rguments could be 
enumera ted in cont ras t to the o t h e r ' t r ans fo rmat ions ' 
in Renf rew ' s book. I t s significance, however, lies no t 
in whether the consequences are real ly convincing since 
they belong with a few exceptions, to the g r o u p of 
possibilities, to be considered. On t h e cont rary ! W h y 
should the only solution be t h a t the Hitti tes a r r ived 
im Asia Minor f rom fa r -away nor thern terr i tor ies 
( through the Ba lkans or the Caucasus). When th is 
is not a t t es ted to by any archaeological p roof . (II 
m u s t however, be admi t t ed t h a t archaeological evi-
dence for Asia Minor is absent as well.) 
In Sum, Renf rew ' s book is rich in a rguments and 
thoughts . It is instruct ive. It has solved none of the 
problems of Indo-European origin, but will help in 
successful f u t u r e research. We suggest it for r ead ing 
not only for those interested in t he topic hut especially 
to specialists in philology, who consider archaeology 
irrelevant to research into Indo-European prehis tory , 
the mothe r l and and Indo-European dispersal. 
Las t ly , there is another po in t which is of special 
interest for a H ungar ian reader. Ren f r ew di f ferent ia tes 
between a n effect ive language displacement b rough t 
about b y well-organized and mobi le t r ibal groups wi th 
a chiefdom organizat ion, t he so-called élite dominance, 
and language dispersal together wi th demograph ic 
changes which accompanied the development of ear ly 
farming. As an example for t he élite dominance model, 
the Hungar i an Conquest and the Hungar ian language 
is c i ted: . . . " it is well established t h a t the Hunga r i an 
language was in t roduced into cen t ra l Europe a r o u n d 
the n in th cen tu ry AD-so why no t similar e v e n t s 
ea r l i e r?" (p 163; cf. pp . 204 and 241 !). Renf rew ' s 
(Mite dominance model ref lected, in t he case of the 
Hungar i an ethnicum, t h e social r a the r t h a n the lin-
guistic layer . Theoretically there is no proof t h a t the 
leaders of these well organized and mobile tr ibes, the 
real él i te dominance, ac tua l ly spoke t h e Hungar ian 
(Finno-Ugrian) language in the 9th c e n t u r y . On the 
con t ra ry , d a t a — and opinions — according to which 
the real leaders of the Hunga r i an Tribal Alliance were 
most ly Turh ic speakers (consequently belonging to a 
'Turkish e thnie group) a re ever increasing. W e have 
already ment ioned t h a t th i s serious con t rad ic t ion can 
be e l iminated in only one way: by d i f fe ren t ia t ing 
between the political ( s t a t e foundat ion) and linguistic 
in t roduc t ion of a new language aspects of the Hun-
garian Conques t directed by Árpád. This m e a n s t h a t 
the leaders of Árpád 's t r i ba l alliance ( the Hungar ian 
élite dominance at t he end of the 9th c e n t u r y ) did 
not speak Hungar ian . W i t h i n the f r a m e w o r k of the 
model it is not necessary that the leaders of a t r iba l 
alliance should speak t h e s ame language as the mem-
bers of the i r tribes. ,7. Makkay 
J. Lichardus M. Lichardus-I t ten G. llailloud J . 
Cauvin: La protohistoire de l 'Europe. Le Néolithique et 
le Chalcolithique entre la Méditerrannée et la mer 
Baltique. 
Presses universi taires de F rance , Paris 1985. 640 pp. ill. 
Ce vo lume est un m a n u e l archéologique dest iné en 
premier lieu à servir d a n s l 'enseignement universi taire . 
J e a n Deshayes et Bohumi l Soudsky ont voulu écrire 
un livre sans égal sur l 'h is toire culturelle d u Néolithi-
que j u s q u ' à l'âge du bronze . Us désiraient , d 'une 
part , passer en revue les grandes lignes de l 'évolut ion 
his tor ique supra-régionale d ' au t r e pa r t , écrire des 
développements concrets propres à chaque régions. Le 
décès de J . Deshayes et de B. Soudsky modi f i a , sous 
plusieurs aspects, cet o b j e c t i f . U n e collect i vi te d ' au t eu r s 
se chargea de prendre la sui te de l 'ouvrage. Le do-
maine égéen et l 'âge d u bronze ont été suppr imées 
é tan t d o n n é qu 'un v o l u m e indépendan t d a n s cet te 
même collection est en préparat ion. E n revanche, 
l 'ouvrage est complété p a r un chapitre à p a r t sur la 
France . U n grand n o m b r e de problèmes se posèrent 
devan t les auteurs : c o m m e n t écrire une syn thèse de 
tel ca rac tè re sur des régions explorées de manière 
d i f férente t an t au point de vue quant i ta t i f que quali ta-
tif? C o m m e n t comparer la fouille extensive des sites 
d 'une é t endue considérable avec la découver te des 
fosses isolées ou des sondages restreints? 
C'est avec bravoure ( |ue les auteurs ont f ina l emen t 
réussi à résoudre les p rob lèmes découlant de la var ié té 
des s i tua t ions . Leur o u v r a g e se répar t i t en trois par-
ties. L a première part ie es t consacrée aux sources, cet 
immense fonds de connaissances qui concerne la 
Syrie, le L iban , Israel, la Jordanie , la Turquie , I rak , 
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I r a n et le Golf Arabe , ainsi que les p a y s de l 'Europe 
cont inenta le impor t an t s du point de vue de la préhis-
toire. E n les r egroupan t pa r pays, les a u t e u r s décrivent 
les plus impor tan t s si tes la plus i m p o r t a n t e l i t t é ra tu re 
spécialisée données adminis t ra t ives , exécuteur des 
fouilles, description d u site, dimension d u terr i tor ie 
fouillé, s t ra t igraphie verticale, descript ion des phéno-
mènes mis au jour, da t e s C14. Les l ieux en quest ion 
sont présentés sur ca r t e aussi. Ils d o n n e n t ensuite 
— tou jou r s par pays — plus (le 900 ouvrages de la 
l i t t é ra tu re spécialisée plus impor tan tes e t énumèren t 
aussi les ouvrages des sciences nature ls . Le travail de 
documenta t ion pour ce manuel de g rande envergure 
se c lôture en général a u milieu des années 70 et de ce 
fa i t quelques ouvrages f o n d a m e n t a u x p a r u s depuis 
ne f iguren t pas d a n s la bibliographie, mais cela 
n 'enlève rien à sa valeur . Pour en faci l i ter l 'emploi, les 
art icles bibl iographiques sont men t ionnés entre pa-
renthèses, tandis que les numéros (1e la carte en t re 
crochets. 
Les sources ment ionnées plus h a u t p e r m e t t e n t aux 
au t eu r s de tracer, d a n s la seconde par t ie , l 'ac tuel 
t ab leau historique: à par t i r de la néoli thisat ion de 
l'Asie antérieure en passant par les civilisations 
préurba ines jusqu ' à la diffusion des civilisations 
néolithiques, puis j u s q u ' à la fin du Chalcoli thique ils 
esquissent , en ses l ignes les plus impor t an te s , l 'évolu-
t ion de l 'histoire. I ls donnen t la brève défini t ion des 
not ions fondamenta les relatives aux phénomènes ar-
chéologiques (site, sépultures, dépôts , da ta t ions , etc.) 
en usage dans le vocabulai re archéologique. Ils fon t 
ensui te connaître succintement les civilisations du 
Néol i th ique et du Chalcoli t ique à pa r t i r de la Grèce en 
passan t par les Ba lkans , à t ravers l ' E u r o p e Centrale 
j u squ ' à la Méditérrannée, puis j u s q u ' à la région des 
S teppes Politiques e t l 'Europe septentr ionale . Des tab-
leaux s tandards d idact iques et des t ab l eaux chronologi-
ques simplifiés m e t t a n t en accord les différentes ré-
gions rendent accessible à tout le m o n d e la description 
de ces civilisations. L à où l 'univocité le rend néces-
saire, des termes techniques en langues al lemande e t 
anglaise facilitent également l 'emploi d u livre. C'est 
dans ce t te seconde par t i e du volume qu 'une place a 
été réservée au Néol i th ique et au Chalcoli thique de la 
F rance , su je t que les au teurs ont é laboré pa r région. 
La troisième par t ie du volume t r a i t e des problèmes 
et de la direction de la recherche, eu premier lieu des 
quest ions soulevées et solubles par les sciences naturel-
les (archéo-zoologie, dendrochronologie, da ta t ion pa r 
radioearbone, emploi d'ustensiles l i thiques, etc.). 
Le manuel bien s t ructuré , complé té pa r d 'ut i les 
index t ra i te d ' immenses éléments de connaissances qui 
sont impor tan t s tant p o u r les é tud ian t s en archéologie 
que p o u r les spécialistes. La collectivité des au teurs a 
réalisé un ouvrage scientifique de h a u t niveau, en 
langage claire, à la po r t ée de tou t le monde , et d ' u n e 
s t r u c t u r e ingénieuse e t facile à man ie r . U n pareil 
m a n u e l serait accueilli avec plaisir p a r les é tud ian t s de 
l 'Universi té de Budapes t de m ê m e que par les col-
lègues muséologues. M. Bondár 
L. Manzanilla (ed.): Studies in the neolithic and 
u rban revolutions. The V. G. Childe col loquium. 
Mexico, 1986. (B. A. R . In t . Series 349.) Oxford, 1987. 
381 p. 33 figs. 
"Archaeology is about people, no t about o b j e c t s " 
t he phrase of Sir M. Wheeler is quo ted by J . Mel laar t 
when considering theoretical t h o u g h t about c u l t u r a l 
evolution. R e c e n t volume consists of studies in t he 
honour of a researcher and g r e a t thinker of Aus t ra -
lian origin who did much exac t ly for a p reh i s to ry 
concentra ted on people, on social evolution of m a n . 
No ma t t e r whe the r one agrees or disagrees wi th 
t he main theses se t up by V. G. Childe — it is impos-
sible to deny the grea tes t inf luence of his t hough t s on 
20 th century archaeology. E v en those who regard h im 
as an outworn theoret ic ian cannot help using his ideas 
as a s ta r t ing po in t . 
Archaeologists, prehistorians when ment ion ing 
Child's terms on neolithic or b ronze age cultural chang-
es in an a f f i r m a t i v e or réfutât o rv way do not a lways 
realize t h a t his work was a mi les tone in forming the 
logic of research. I n the last t w o decades it has been 
clear t h a t Childe m u s t not he fo rgo t t en for his mer i t s 
and mus t not be chasl i ly d isregarded for any out -of-
t ime thoughts or inferences. H e slowly has to be pu t 
to his right p lace: one of the g rea tes t s t imulator , mo-
delling ways of historical th ink ing in our time. 
On this account; the organizers ' mere idea of a 
"V. G. Childe col loquium" should ho highly app re -
ciated, not to s p e a k about the conference volume hav-
ing been publ ished barely one y e a r a f t e r the congress, 
t ak ing the o p p o r t u n i t y of the r a s h print ing a t В. A. 
R . series. All t h e more impor t an t a printed version is 
for researchers especially f rom E a s t e r n Eu rope 
whose par t ic ipa t ion in an overseas meeting is (be-
cause of wel lknown financial circumstances) incon-
ceivable. For these archaeologists — for us — a con-
gress volume is t he only help — a t least to a ce r ta in 
ex ten t — get t ing acquainted wi th internat ional deba t -
es, following new t r ends in prehistoric research, keep-
ing contact wi th "wor ld a rchaeo logy" . 
Based on Chi lde 's two ma in theses and fields of 
interest , the v o l u m e is divided in to two parts , group-
ing papers on t h e "neol i thic" a n d " u r b a n " revolu-
tions. In bo th p a r t s the same twofold ambi t ion can 
be observed: judg ing the ch i ldean ideas and the i r 
recent val idi ty on t h e one h a n d , a n d report ing upon 
the latest sites, some new in te rpre ta t ions and hypo-
theses on the o the r . 
The discussed geographical a r ea covers a lmost all 
p a r t s of the wor ld : wo find papers abou t Mesoamerioa 
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and the Andes above all (which m i g h t be a pract ical 
result regarding the place of the congress), b u t si tes 
and problems f r o m South E a s t Asia, J a p a n are also 
dealt with. Mesopotamia and its per ipheries as well as 
Anato l ian sites are discussed in var ious papers, how-
ever, probably for t he already ment ioned reason the re 
is only one pape r discussing the D a n u b e valley a n d 
South E a s t Europe , a l though when creat ing the 
theory of neoli thisation Childe originally had set ou t 
f r o m cul tural changes of this area. 
Considering the ways of approach we f ind a luckily 
manifold composit ion of hard science wi th archaeology, 
prehis tory and even philosophical th ink ing . 
I n ecological and archaeobotanica l papers t h e 
p ic ture about t he preneolithic na tu r a l background and 
domesticable p lan t s is complemented by m a n y useful 
da t a . 11. Byrne argues t h a t d i f fe ren t "key a r e a s " 
where food product ion began showed similar f ea tu re s 
both concerning t h e extension of geophytes and t h e 
whole ecosystem. Thus, new fo rms of living were 
caused pa r t ly by a climatic change. I n this sense he 
a f f i rms Childe's opinion about a casual connect ion 
be tween déglaciation, desiccation a n d the beginnings 
of food product ion. Ye t , Childe's "oas i s " theory as a 
p a r t of his conception migh t still be wrong, as showed 
by D. Soto and S. E. van der Leeuu), who discussed 
p len ty of diverse theories on the " revo lu t ions" . 
P l a n t domest icat ion, especially t h a t of maize f r o m 
teosinte, t h a t of phaesolus and some o the r p lan ts are 
discussed in t he papers of G. E. Smith, B. Benz, L. 
and L. Kaplan and A. Belgado Salinas. I. Kovner 
gives account of an impressing new botanica l m e t h o d , 
the analysis of p lant opal phy to l i ths . These p l an t 
s tones survive several millennia a f t e r the demoli t ion of 
the p l an t (especially in t he cases of gramineae and 
cereals), and can be impor t an t a t def in ing the f l o r a 
of di f ferent cl imatical stages, used as a complemen ta ry 
me thod to pollen analysis. 
The editor placed three papers in t his p a r t of the 
volume which could serve as examples for the cu l tu ra l 
change to the Neolithic. Ch. High/tin speaks a b o u t a 
rice cul t ivat ing popula t ion in the val leys of Tha i l and 
and K h a m b o d i a ; D. Soto compares var ious theories 
a b o u t the neolithic revolution with t he "Ja l i sco case" 
in Mexico; P . Sugiura analyses t he w a y of life of a 
hunt ing-gather ing group in J o m o n , J a p a n . As no 
t races of food product ion could be f o u n d this site was 
t h o u g h t to be parallel wi th E u r o p e a n mesolithie. The 
au tho r proves convincingly t h a t t he J o m o n cu l tu re 
presents all the t radi t ional ly def ined character is t ics of 
Neolithic, and t h u s shows t h a t hun t ing-ga ther ing ori-
ginally in terpre ted as pre-neolithic does not a lways 
represent a contradict ion to neolithic life. 
Beside a rchaeobotany , archaeozoology has also 
m u c h to say in the m a t t e r of neoli thizat ion. This 
b ranch of science is represented by t w o papers in t he 
volume. The f i rs t one (by J . I). Kent) speaks a b o u t 
camelids, — alpaca and l l a m a — domest ica ted both 
for the i r m e a t and wool. S. Bökönyi gives us a review 
of the m a i n stages of domest ica t ion f rom the begin-
ning to t h e end of South E a s t European neolithic. 
Al though in the cases of pig and dog a t t e m p t s of 
domest ica t ion took place before the Neoli thic in 
Europe , real an imal h u s b a n d r y began in Wes te rn 
Asia, paral lel ly with agricul ture , in the 9 t h millen-
nium. Domest ica ted animals were imported t o Eui 'ope 
around 6500 ВС while h u s b a n d r y spread in t h e whole 
Ba lkan peninsula and the Carpa th ian Bas in b y the 
end of t he 6 4 t mil lenium. W i t h the existence of large 
cat t le domest ical ing centres domest ica t ion came to an 
end b y t h e end of the Neoli thic. The mos t interest ing 
idea involved in this review suggests t h a t domest ica-
tion did no t a t all reach E u r o p e f rom Mesopotamia , 
f rom the "abor ig inal a r e a " in the childean sense b u t 
f rom Anato l ia and South Wes t Asia. This conclusion, 
which s t ands near Bra idwood 's theory a b o u t the mar-
ginal zones, worked out in a more explicite f o r m m a y 
influence t he whole concept ion of European neolithi-
zation. 
The second p a r t , " u r b a n revolu t ion" begins with 
M. Gandara's sarcastic essay on the q u a n t i t y and 
qual i ty of theories about urbanisa t ion a n d archaic 
s tates . In his paper he enumera t e s all the absurdi t ies 
t h a t m i g h t occur in the course of academic deba te 
when a r g u m e n t s do not sot o u t f r om real fac ts . 
Wcl lknown researchers of bo th " revo lu t ions" who 
did no t p a r t a k e in the conference such as Bra idwood, 
F lannery , McAdams and R e n f r e w are men t ioned in 
the shor t papers several t imes . Perhaps t he m o s t de-
tailed review on research h is tory , theories of t he above 
ment ioned archaeologists inc luded can be f o u n d in t he 
paper t i t led "Revolu t ions rev i s i t ed" (by S. E. van der 
Leeuw), t h a t also gives a good view of d i f fe ren t geo-
graphical scenes of early s t a t e format ion . 
P e r h a p s t he mos t valuable block of t he volume 
begins wi th t he papers w r i t t e n by Carneiro, Manza-
nilla, Nissen and Mellaart . T h e way these p a p e r s are 
built up, t h e s tr ict and exac t logic set t ing ou t f r om 
archaeological fac ts and in te rpre t ing these fac t s with 
a good sense of (pre-)history could be an example for 
those who ei ther want to deal with ob jec t s as 
archaeologists and are a f ra id t o in terpre t t h e m — or 
for those who, as historians, set up some theories with 
the lack of a mate r ia l control . 
11. Carneiro argues t h a t s t a t e format ion is no t an 
accidental resul t of cer ta in historical even t s (as it 
has been t r ied to be proved in the case of Oaxaca) 
bu t there arc some regulari t ies t h a t can be found in 
each place where urbanisa t ion and early s t a t e forma-
tion did happen . This process can be de te rmined with 
identif iable causes. The a u t h o r suggests t h a t collect-
ing up and realizing these key factors is w h a t makes 
a science f r o m analyses. H e also remarks t h a t this is 
the only w a y w h a t makes us able to give an effect ive 
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defini t ion for the s t a t e and to recons t ruc t the m a j o r 
even t s of the pas t . 
Another in teres t ing approach to t h e beginnings of 
u r b a n society is t h a t of L. Manzanilla who sees that 
t h e economy of ea r ly s ta tes were main ta ined in two 
basic forms which she calls the t emple and the palace 
organizat ion. Accord ing to her invest igat ions and 
examples (taken f r o m early dynas t ic t imes in Mesopo-
t a m i a above all) t h e temple based economy m a y have 
existed previously t o a centralized s t a t e power with 
an organized bureaucra t i c elite: t he palace-based 
economy. 
The analysis carr ied out by H. Nissen, however, 
deals with an even earlier period, I he beginnings of 
s t a t e formation. H e gives the reader a highly practical 
a n d wi t ty solution, how urban se t t l emen t s in Mesopo-
t a m i a could get fo rmed from smaller groups of 
households lying n e a r each other . The author shows 
t h a t although U r u k is called a c i ty together wi th a 
g r o u p of small s e t t l emen t s around, similar set t lement 
s t ruc tu res f rom a 600 years earlier period are no t . 
Therefore he suggests t ha t we should mean an impor-
t a n t intellectual change by Child's t e rm of urban revo-
lut ion. This should not mean a n y break in the deve-
lopment of se t t lements . However, t he above ment ioned 
intel lectual change, " u r b a n consciousness" is by no 
archaeological m e t h o d s provable. 
Glancing a l i t t le fu r the r to n o r t h we read about 
t h e enormous economic system of the s ta te Mari, 
which — according to ./. S. Castello — appears as a 
s t a t e enterprise wi th the king and his bureaucra t ie 
adhe ren t s on the peak . In this ease archaeological 
resul t s can cer ta inly be reinforced b y wri t ten sources 
i.e. the numerous c lay tablets. The E a s t e r n Anatol ian 
s i te Arslan Tepe is another good example for the 
process of urbanisa t ion as shown b y the excavators .4. 
Palmieri and M. Frangipane. Bo th l a t t e r papers refer 
to one of the key si tes for Near E a s t e r n urbanisa t ion: 
H abulia Kabira . It is a pity t h a t E . S t rommenger did 
not t ake part in t h e discussion. 
The paper b y .1. Mellaart might as well be a con-
elusion of different t heories and prac t ica l contr ibut ion 
concerning problems of "u rban revolu t ion" . Giving 
accoun t of var ious urbanisat ion cent res in the world 
he shows that t h e y were approx ima te ly of equal 
impor tance and t h a t Mesopotamia was no t p r imeva l 
compared to the o thers . Çatal H ü y ü k , however, dif-
fers f rom the t rad i t iona l centres in m a n y respects. 
This site — as to Mellaart — p u t s an end to old-
fashioned theories, because it had all characterist ics of 
an u rban se t t lement except writ ing. Together with its 
parallel se t t lements (e.g. Çayônii, Can Hasan I I I , 
Umiri Dabaghiyah) t he existence and features of th is 
civilization can be interpreted as urbanisat ion, cities 
in tlie early Neo l i th i c ! Expect ing some negative re-
f lect ions on this "ou t r ageous" claim, Mellaart wri tes: 
' ' T o me it seems inconceivable t h a t t ha t there is still a 
school of t hough t tha t expects and demands t h a t new 
discoveries should he t r immed to f i t in a preconceived 
s t ra igh t - jacke t of theoretical though t about cu l tu ra l 
evolution [. . .] Surely theo ry should adept to t h e 
discovery of the new fac ts (evidence) and no t vice 
versa ." (p. 266) Concerning these — sometimes im-
pat ien t ly fo rmula t ed — a r g u m e n t s against "precon-
ceived s t r a igh t - j acke t s " pe r fo rmed in a highly sug-
gestive ma imer I can most ly agree with what Mellaart 
has to say a b o u t in terpre t ing archaic religious life in 
a mis taken w a y : " . . . the aspects of religion (i.e. d ivine 
ordinance for proper h u m a n behaviour) has got lost 
in (lie def in i t ion of civilization. [. . .] man ' s beliefs 
[. . .] are f a r more potent t h a n socio-economic f a n t a -
sies about h im. Whe the r a t Çata l Hüyük , Old King-
dom E g y p t or four th and th i rd mil lennium Mesopota-
mia, the religious emphasis is not on technological 
improvements in plant or an imal husbandry , h u t oil 
cont inui ty of life and the establ ished order, g r an t ed 
or ordained b y the gods; on prosper i ty , f ecund i ty , 
children and wellbeingas the result of rit ual obedience ." 
(p. 267) In th i s way, the a u t h o r did not only place his 
sensational s i le Ç'atal H ü y ü k in the cul tural back-
ground of t h e neolithic Nea r Eas t , hut also gave a 
certain a t t i t u d e to in terpre t ing both archaeological 
evidences and mere theories in prehis tory . 
Having read several impress ive papers like Mel-
laar t ' s one in (his volume and not having been able to 
pa r t ake in t h e Mexico congress itself one misses t he 
outlines of discussion a f t e r each paper , which — ac-
cording to all those who were present , but also the 
sharp, mock ing manner of some of them — could 
have been b o t h interest ing and ins t ruct ive for m a n y 
readers. This is perhaps the only defect in the edi t ion 
that has been done by L. Manzani l la in a splendid way . 
And f inal ly there is an i m p o r t a n t consequence tha t 
can be d r a w n f rom the papers of this volume. It 
seems to be clear tha t a n y preconception m a d e oil 
the basis of a guiding principle, whe ther that of dar-
winism, marx i sm, christ ian dogmas or any o the r s 
make scientif ic work difficult and scientists easier hur t 
or offended. Some of the darwinis t ic theses migh t he 
criticised by biologists t hemselves, religious principles 
might get out -of - t ime and a marx i s t th inker might 
get d isappointed when he tr ies t o develop a uni f ied 
prehistoric model based on marx i sm. The in t roducing 
paper of t he volume (by B. G. Trigger) gives a good 
analysis of Ohilde's disi l lusionment with a pr inc ip le 
tha t became one of the causes of his personal t r a g e d y . 
The consequence for today research can he (in the 
words of J . Mellaart) to keep a " common sense and 
a sense of h i s t o r y " (p. 266). Apar t f r om some utopis t ic 
political and prehistoric ideas, V. G. Childe was in pos-
session of these two abilities. This is wha t gives a 
recent ac tua l i ty of m a n y chi ldean thoughts . 
E. Bánffy 
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С. Renfrew M. Gimbiitas E. S. Kister (eds.): 
Excavation at Sitagroi, aTprehistoric village in North-
east Greece, vol. / . (Monumenta Archaeologica, 13) 
The Ins t i tu te of Archaeology of the Univers i ty of 
California. Los Angeles 198(1, 518 pp. P i s A-D and 
I-CV, 62 Tables, 343 Figs and Maps. 
The volume, nicely executed and rich in contents 
repor ts on excava t ions of the t o u m b a near Sitagroi 
(also earlier refered t o as Photolivos, T o u m b a Alistra-
tiou) on the D r a m a , in Kastoren Macedonia, carried 
ou t by the edi tors of the volume in 1968 and 1969, 
oven al together th ree months . Twelve ou t of the four-
teen chapters ileal wi th the mater ia l f rom the excava-
tions and the reconst ruct ion of the env i ronment , while 
I he o the r t wo concern general problems in t he Neolith-
ic of Nor thwes te rn Greece bo th before and a f t e r the 
excavat ions, def in ing the place and significance of 
Sitagroi within it. Here, however, only a part of the 
excava ted mater ia l is published ( the Scientific results, 
the sequence and the description of excavat ions , figu-
rines, social ceramics, po t te ry) . ( ) ther impor tan t ques-
tions (specialist s tudies, ceramic technology, chipped 
s tone indus t ry , m e t a l objects, shell remains , bone 
implements , clay cyl inder seals, p in taderas and oua-
tera, miscellaneous c lay objecs) and the f ina l evalua-
tion will be publ ished in the 2nd volume. 
The excavat ions h a d several aims. One was to find 
a site whose a b u n d a n t a r t i fac tua l mater ia l allowed 
recognition of the subsistence economy and its social 
basis in the f lourishing Chaleolithic cul tures of the 
Southeas t -Balkans . The o ther main aspect was chro-
nological: to learn about Aegean contac ts and rela-
t ionships with I he Nor the rn Vinoa and Nor theas te rn 
Karanovo-Gumeln i t a sequences. More exact ly , this 
means the jus t i f ica t ion of the new chronological rela-
tions sketched by R e n f r e w prior t o the excavat ions . 
The f i r s t aim, u n d e r s t a n d a b l y enough, was not a t ta in-
able, ' t h a t ideal objec t ive . . . remains t o be ful-
f i l led" (p. 12). It. should be ment ioned, however , t h a t 
f r om the 1 — 11. period of the Karanovo tell, cited as 
an s ta r t ing example , V. 1. Georgiev never unear thed 
a complete se t t l ement plan for a village. Nei ther did 
he give a detai led, sui table publication on the f inds: 
pp. 3 and 12) Na tu ra l l y , one m a y reflect on t he whole 
of the chronology a n d related problems only a f t e r 
publication of the whole mater ia l (volume 2.). Such a 
point would be t he first appearance of the meta l 
indus t ry in the Nor thea s t e rn Aegean te r r i to ry . Con-
sequent ly , il is only possible lo discuss to w h a t ex ten t 
the Sitagroi I. vo lume just if ies Renf rew ' s supposi t ion 
f rom 1969, i.e. t h a t t he a l te rna t ive sequence, according 
to which the ' long' chronology of the Ba lkan Copper 
Age implies ils t empora l priori ty over t he Aegean 
Bronze Age (p. 4). Cas t ing a glance at the long, alter-
na t ive chronological tab le (Fig. 1.1) and the radiocar-
bon chronology f rom Southeas tern Europe (Fig. 13.3a: 
The radiocarbon chronology of Southeas te rn Europe 
and neighbouring areas, 4000 1500 oc., by A. Sher-
ra t t ) , it s t ands o u t clearly t h a t according to th is 
volume, the parallel ization of (he Carpa th ian Basin 
and the Aegean sequence is still open question. Name-
ly, according to R e n f r e w (1969) t he Dimini Mall 
Ba in ted Ware was con temporary to Vinoa С I) a n d 
not to the Gumeln i t a — Bodrogkeresz túr phase. Sher-
r a t t , on the o ther hand , draws paral lels between the 
Dimini-Matt Pa in t ed Ware the L a t e Neolithic of t h e 
Carpa th i an Basin a n d the Tiszapolgár culture. Ren-
frew does not m e n t i o n the possibil i ty tha t ano ther 
' a l t e rna t ive ' chronological conception m a y exist, which 
is even longer t h a n Iiis long Central European chronol-
ogy. In V. G. Childe 's important paper , (The Orient 
ami Europe . A J A 44, 1939, Tab le 1 on p. 19). The 
Ba t t l e Axe people (Ihe Corded W a r e ) is considered 
much younger t h a n I he Bodrogkeresz túr cult ure, and 
was equated with T roy la. We m u s t , of course, accept 
Renf rew ' s very i m p o r t a n t s t a t emen t , t h a t " t he Sitag-
roi d a t a and the cal ibrated da tes harmonized well 
with the hypothes is of an early Sou theas t European 
Chalcolithic bu t were in direct a n d irreconcilable con-
flict. willi the earlier and t rad i t ional view t h a t Troy 
was synchronous wi th Vinca and Gumeln i t sa" (p. 
478). Concerning Vinca it has long been thought tha t 
there existed a long lived Vinca cu l tu re with phases 
of development , indica ted by le t ters (A - B — С—D — 
E) and in other w ay s as well (Vinca— Tonlos and 
Vinca—Plocnik). W h e n Vinca and T roy or Vinca and 
Thessaly are compared il was m o s t l y related to such 
Vinca types which wore exclusively or mainly late 
(i.e. so-called Plocnik types). K n o w i n g something of 
M. M. Vasic's excava t ion techniques we cannot b lame 
e i ther V. G. Childe or anyone else t h a t they never 
discovered which Vinca types were real ly late (Vinca— 
Plocnik) and which d a t e earliest. Because of excava-
tions and the art icle b y K. Gallis (Die s t ra t igraphische 
E ino rdnung der Lar i s sa -Kul tur : eine Richtigstel lung, 
PZ 62 : 2, 1987, p p . 147—163) some of the quest ions 
were el iminated: I he analogues to some of the ear ly 
( though still not t he earliest!) Vinca- types can be 
found in the new Lar i sa phase. The parallelization of 
the la te Vinca t ypes is still a problem needing a solu-
tion. Fo r Sherra t t it f i t s chronologically within Sitag-
roi I I I , while Troy I. is somewhere in a very late 
phase, parallely to t h e late Baden, even posl-Baden 
horizon (Fig. 13.3a), together wi th Sitagroi Va. I t 
seems tha t this is one of the key p rob lems in research 
in to t he Southeas te rn European Copper and Ear ly 
Bronze Ages: Troy I. , for example, c a n n o t be consid-
ered to run parallel to the very end of the Copper 
Age and very beginning of the E a r l y Bronze Age in 
t he Carpat ion Basin. The solution m y lie found, we 
th ink , with (he concept of a h ia lus be tween Sitagroi 
i l l and IV — t h e 'missing mi l l en ium' (p. 484: in 
radiocarbon years f r o m ca. 4200 ВС). Ren f r ew notes 
very exact ly t h a t " a t present a comple te sequence 
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over th is t ime period seems available only in the 
Carpa th ians , in Hunga ry and Slovakia" (p. 484). This 
certainly includes the Tiszapolgár and Bodrogkeresz túr 
cultures as well as the Las in j a mater ial in Transda-
nubia, which nevertheless, according to the radiocar-
bon chronology (Fig. 13.3a) does no t to ta l ly coincide 
with t h e hia tus between Sitagroi IIГ. and IV. It, also 
should be considered t h a t t he gold f inds f r o m the 
late Tiszapolgár and Bodrogkeresztúr cu l tures — the 
p e n d a n t types — is reminiscent not of t he Beycesu l tan 
Late Clmlcolithic, but, of t h e much la ter Anatol ian 
E B I I . In addition, la te ly have suggested t h a t some 
researchers in Jugoslavia (N. Tasic: Die Siedlungen 
und Grabe r aus der Kupferze i t . In Vinca u praistori i 
i S redn ' em veky. Bcograd 1984, pp . 213 214; (M. 
Jevt io : Les tombes de l 'âge du cuivre de Vinca . S tar inar 
37, 1986, 135—144. on t he tell of Vinca i tself) the 
Baden layer is than the graves of the Bodrogkeresz túr 
cul ture. If this is t he case t h a n it m u s t be admi t t ed 
t ha t a t present the n a t u r e of the system of connect ions 
be tween the Chalcolithic and Ear ly Bronze Age of the 
nor theas te rn Aegean terr i tor ies and the Carpa th ian 
Basin (generally the Vinca culture) is f a r f r om being 
resolved. Here, only one of t he possible hypotheses 
is men t ioned : do the 5 layers of the 1 1 m high tell of 
Sitagroi really represent a t ime interval of 3500 years 
(also including the missing mil lennum) ? If so, where 
there n o long hiatuses between layers I /I I and IV/V 
Sitagroi us well? Be tween layers 1 and 11. such a 
h ia tus m a y bo justified by the fac t that t he directions 
of con t ac t s changed, as is clearly charac ter ized by 
Renf r ew (p. 485: Phase I wi th the S t r u m a and Maritsa 
Valleys of Bulgaria and wi th Aegean Thrace , Phase 
I I , less markedly , wi th Thessaly, Phase 111, with the 
Gumelni tsa-Salcutsa complex of Bulgar ia and Roma-
nia, Phase IV with E a r l y Baden in H u n g a r y and 
Czechoslovakia, Phase Va wi th Classic B a d e n in Hun-
gary a n d Czechoslovakia, and Phase Vb wit h the Ma-
ritsa Valley, West Macedonia, and t he Troad) . Renf rew 
consequent ly is right in saying that "The publ ica t ion of 
this rich mater ia l now indicates a series of fu r t her ques-
tions of g rea t interest for t he prehis tory of Europe" . 
The richness of f ind mate r ia l s is var ious according 
to types and layers, and the chapters also a l te r in re-
spect t o the depth and qua l i ty of the analysis . Of the 
three chap te r s on ceramics the best is, beyond doubt , 
the one wr i t ten by A. Sher ra t t . The wide experience he 
lias acqui red during his work in H u n g a r y has been 
applied successfully. Still we cannot agree t h a t the 
early phase of the Baden cul ture, the Boleráz period 
m a y be contemporary wi th the beginning of the 
E B A (p. 442). The p o t t e r y forms are astonishingly 
poorly represented in the 111. phase considered to be 
the f lorescent period at, Sitagroi: it would seem ra ther 
s t range if during the 1100 years of layers 49 - 3 8 or 49 — 
33 (calendar dates, pp . 24, or 393) no more t h a n two 
main p o t t e r y forms were m a d e by the i n h a b i t a n t s of 
the tell : bowls and jars . R . K. E v a n s ' s supposi t ion 
c a n n o t be understood if there was really a very long, 
near ly a millenium h i a tu s between Sitgroi I I I and 
IV. According to h im da rk burnished ware increases 
in [ I I a — I l ie which suggests a deve lopment toward 
phase IV. (p. 412). T h e po t t e ry mate r ia l of Sitagroi 
I a n d II. is very poor and the analysis is not really 
tho rough . This is t e s t revealed in J . M. Keighley 's 
compara t i ve table ( Table 11.1 on p 362): we could f ind 
no real ly good analogue between Sitagroi I and Vinca 
A. W e would also like t o know what kind of analogue 
the piece in Fig. 11.3.7 or pieces in Fig. 11.4.9. and 
13. m a y have in the Vinca A or even in Veselinovo. 
I t would even prove acceptable if the pieces in Plate 
L X X V I , top/8, and 11. would prove t o be far ly Neo-
lit hie (Karanovo I —II period), belonging to an even 
earl ier part of the tell, the pits under t he 77th laver. 
At the same t ime we agree with Keighley 's suggestion 
t h a t t h e relat ionships be tween Sitagroi I, Vinea A and 
Vesselinovo will not be fu l ly resolved uni il more detail-
ed work is carried out (p. 365). 
The main point of the chapter deal ing with t he 
near ly 250 clay f igurines is t h a t " these little f igures . . . 
were sacred objects: personifications of goddesses and 
the i r zoomorphic epiphanies , or of h ie rophants (i.e. a 
priest in ancient Greece, or the chief priest of t he 
Eleus in ian mysteries) impersonat ing t hem in the r i tual 
fes t ivals of an agrar ian society. Some . . . m a y have 
served as fert i l i ty charms , bu t in general they were 
sacred images of divine ent i t ies" (p. 226). In the inter-
p re t a t i on of the d i f fe ren t types categories are m e t 
with which have no t been or have only sporadically 
been used in the research on Neolithic — Copper age 
plast ic forms. For ins tance there are devotees as per-
sonif icat ions of certain aspects of the d iv in i ty (p. 237), 
"Old Wise Man" (p. 239), ladles with owlish masks cu t 
f r o m wood (p. 239, and with these the character iza t ion 
of Vinca ar t work: "Vinca art, of the end of the s ixth 
and in to the f i f th mi l lenium ВС is ent i re ly 'under t he 
sign of m a s k s ' " : p. 240), festivals of t he year-cycle (p. 
240), vestiges of the cu l t -d rama (p. 240). The simple 
p a t t e r n s on the bodies of t he figures cons t i tu t e a sepa-
ra t e ca tegory: l i fe-perpetuat ing symbols (p. 240): 
g roups of parallel lines, two or three horizontal , vert ical 
or d iagonal lines, mu l t ip l e V's, zigzags, M's, half-spi-
rals, circles, semicircles (etc.) each " a p p a r e n t l y wi th 
its own significance" (p. 240). This significance m a y 
be breast-associat ion, abundance , source of new life, 
incarna t ion , ear th fer t i l i ty , par tur i t ion , double seed 
or a double egg, t h e idea of renewal of life, dual i ty of 
seasons and others . The Forg-shaped Goddness of 
Regenera t ion is also depicted. Two p resumed horse 
heads are also ment ioned (pp. 260 and 262, Figs q. 78. 
a n d 9.179.). Of t he l a t t e r head we canno t decide if it 
real ly depicts a horse, while the fo rmer is clearly a 
well executed dog head . Nobody doub t s t h a t such 
aspec ts of the religious life of Sitagroi I I . and I I I 
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may have been so. 'Evidences ' l isted by Gimbutas , 
however , are insuff ic ient to d e m o n s t r a t e that, t h e y 
real ly did exist. 
The chapter b y E . S. Els ter on the remains of 
social ceramics ( t r ipods, plastic vessels and s tands) is 
an outs tanding a n d very useful for Ba lkan research. 
She was clever enough not to insist on func t iona l 
specification (earlier t hey were deno ted as 'a l tars ' , 
' l iba t ion p la t forms ' , ' cul t tablets ' , 'model throne ' and 
s imilar names, since " t h e r e is no direct archaeological 
evidence of use . . . t o suppor t the application of in-
terpre t ive names a t Si tagroi ," (p. 303). (A similar 
s t andpo in t would have been useful in s ta t ing the sig-
nificance of clay f igurines, discussed by M. Gimbutas) . 
Otherwise, it is on ly Els te r who no t only ment ions 
analogues f rom Bulgaria and Vinca, bu t also gives 
t he exact reference (while with Keighley, for example , 
t he re are only h in t s wi thout d a t a : pp . 345, 348, 349, 
363). The results are also caut ious, as it is highly 
p robab le t h a t such types were p a r t of the r i tual ap-
p a r a t u s of early agra r i an se t t lements (p. 320). I would 
like to call special a t t en t ion to the fact, tha t Els ter is 
t he only au thor who uses the correct n a m e of the 
E a r l y Neolithic in H u n g a r y writing Körös-cul ture and 
not, Cris (p. 315). 
In the closing chap t e r (14 Sitagroi in European 
prehis tory) C. R e n f r e w stresses V. Milojcie's s tr ing of 
mis takes during the excavat ions in Thess.dv several 
t imes and the re luctance of excava tors to use calibr-
a t e d radiocarbon da t e s (pp. 479 and 481). There are no 
such mistakes in t he in te rpre ta t ion of the layer se-
quence and there is no reluctance to use the radiocar-
bon dates for Sitagroi I. The significance of the vol-
u m e lies, however, no t in t ho working out, of a radiocar-
bon chronology arid its nearly def ini t ive use for chro-
nological questions, but ra ther in t he fact that a 
representa t ive selection of the rich, sometimes f lawed 
ma te r i a l from a ca re fu l and exact, excavat ion is pre-
sen ted ill most, cases in well done studies, with abun-
dant: da t a and i l lustrat ions. These p ro found details are 
a ra re phenomenon not, only in the immed ia t e vicinity 
of Sitagroi but in t h e whole Ba lkan area (especially 
as concerns the Vinca culture), so t h a t Sitagroi 1 (and 
especially together wi th Sitagroi I I ) m a y become a 
l a n d m a r k in research into the Chalcolithic of the Bal-
kans. J. Makkay 
J . N. Postgate (with contributions by E. McAdam, 
J . Eidein and J . Crowfoot Payne) : Abu Salabikh 
Excavations, vol. 1. The West Mound surfacer clear-
ance, and J . N. Postgate (ed-by), H . P. Mart in-J . Moon-
J . N. Postgate vol. 2. Graves 1 to 99. Bri t ish School of 
Archaeology in I r a q , London 1983 a n d 1985, pp. 1 1 I 
a n d P i s 12, 354 f igs and pp. 224, 32 P i s , 149 figs. 
A b u Salabikh can be found be tween Nippur and 
Kish, which in itself is enough to lend significance t o 
the smaller scale research carried o u t between 1963 
and 1965 and la te r the wider cont inuing research f r o m 
1975. The site consists of eight mounds , which did not 
necessarily consi tu ted a set t lement unit when t h e y 
were inhabi ted . The object of the research is note-
worthy, being basically dif ferent f r om nearly all pre-
vious research in Mesopotamia: " t o recover a p ic ture 
of a Sumerian c i ty as a whole — not just i ts publ ie 
buildings". Compar ing the measurements of the settle-
m e n t mounds t o t h e te r r i tory unear thed to 1981, seve-
ral long decades or even a cen tu ry m a y be needed to 
reach the goal. Accordingly, it was a wise device t o 
publish annua l pre l iminary repor ts on t he f inds in 
Iraq. The mos t impor t an t inscriptions have also been 
published. These two volumes are in essence nothing 
more than precise catalogue. Volume 1 discusses t h e 
surface clearance of one of the smallest , western 
mounds . I t considers not only t he f inds found on the 
surface but conta ins the par t i a l excavat ion of t h e 
uppermost layer(s) Bub-surface, e.g. fig. 286-2GS: 104 
and s t ra t igraphie cut). The cent ra l question was 
whether the obviously large town was founded dur ing 
the E l ) I or earlier (at the end of the U r u k Period or 
between the U r u k and the E D periods). The research 
work on the western mound did not provide an an-
swer as the U r u k period ceramics found on it were in a 
secondary posi t ion: "bo th in the cent re of the m o u n d 
and in the large area of fill to the sou th of the double 
wall, we have ea r th t aken f rom o ther pa r t s of t he 
si te which consisted of, or at, least included, U r u k 
depos i t s" (p. 10). So "now tha t the p lan of the Wes t 
m o u n d has been recovered, it suggests where one 
should dig for the solution of specific p rob lems" (p. 3). 
The west, m o u n d clearance was, accordingly, a careful 
and exact prepara t ion of a la ter larger-scale exacava-
t ion. 
Volume 2 describes 99 graves which have been 
unear thed on the two highest pa r t s (area A and E) of 
the central se t t l ement m o u n d since 1963. The real 
n u m b e r of graves is smaller as it was revealed that for 
instance grave 21 was the t o p of a robber ' s s h a f t (p. 
91), grave 23 = Pi t С (p. 66), grave 36 p i t in the 
N side of 5110a + b (p. 89), grave 44: there is no 
jus t i f icat ion for considering this a grave (p. 100), grave 
47: a out in 6G65NB, not a grave (p. 101), grave 58: 
originially t e rmed " P i t A" , subsequent ly excavated as 
grave 63 (p. 1 14), grave 64: subsequent ly shown not, 
t o be a grave (121), grave 66 was no more t h a n a 
change in the filling soil of grave 75 (p. 132), grave 
67 + pi t in 6G74a (p. 122), grave 70 = pit in 6G74a, 
b u t there is no evidence t h a t it was a grave (p. 124), 
g rave 71 = p i t in the S side of 6G63a in room 62 
(p. 125). Considering the complicated s tera t igraphical 
posit ion of the graves (see also p. 6 in regard to the 
E graves in t he te r r i tory !) such "mis in t e rp re t a t ions" 
are unders tandab le in course of excavat ions and one 
m u s t acknowledge tha t the contraversies were unre-
luc tan t ly revealed in this publ icat ion. The description 
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of the graves is very th rough jus t as the review of f inds 
and their analysis. The age of the 88 graves (and not 
99 as on p. 9) is E l ) 111 or later , perhaps the Sai'gon 
period. The figures show t h e po t te ry ma te r i a l of the 
grave in separa te drawings, while the o the r objects 
are placed on plates. Among the la t te r t he metals-
work deserves special a t t e n t i o n since up to now they 
comprise the best, da ted Mesopotamia!! m e t a l objects 
f rom the E D I I I period. It is a pi ty t h a t mos t of 
the graves h a d been d i s tu rbed leaving re la t ive ly few 
details concerning burial r i te . It is, however, some-
what ba lanced by the very detailed descript ion of the 
objects and the short but highly mas te r ly chap t e r on 
the me ta lwork (pp 10—16). The two volumes contri-
bute significantly to t h e bulk of reliable d a t a oil 
Early Dinast ic Mesopotamia. .7. Makkay 
J . L. Davies: Keos, vol. V, Avia Irini: period V (Results 
of excavat ions . . . of t he Americal School of Classical 
Studies a t Athens) , Verlag Phil ipp von Zabern , Mainz 
1986, X X I + 125 pp, 68 P i s . 
H. S. Georgiou: Keos, vol. VI, Avia Irini: specialized 
domestic and industrial pot tery Verlag Phi l ipp von 
Zabern, Mainz 1986, 63 p, 22 P'ls. 
The V. a n d VI. volume on the results of excavat ions 
conducted b y J . L. Oaskey describes, irregardless of 
relationships, an archi tec tura l unit ( the Grea t Fort if i -
cations wi th their associated remains of Period V 
contemporary with the la ter stages of t he Middle 
Minoan period in Crete — MN 11 b / I I I , a period of 
perhaps 150 years) and some kinds of the coarse ware 
from the whole material of t he excavat ions. Davis tells 
in the in t roduct ion t h a t " i t has been impossible to 
reconstruct plans which would show t h e posit ion of 
Period V f inds a t the t i m e of excava t ion" (p. 3) and 
tha t "all surviving sherds of Period V were examined 
for this s t u d y and near ly all are presented here. It is 
not now possible to de te rmine the percentages of the 
various wares, fabrics, shapes , etc. The a m o u n t of 
po t te ry in each group is given in ' t in fu l s ' (when 
known) — one t inful approx imate ly equals to five 
U. S. gallons. About n i n e t y to one hundred t infuls 
are represented by the ma te r i a l in this v o l u m e " (p. 4). 
I f this measu re — t inful — is valid for volume VI , the 
whole ceramic mater ial publ ished in the two volumes 
can be regarded as a r a n d o m sample, or one separa ted 
along u n k n o w n lines. The analysis of such a mater ia l , 
natural ly , does not meet t he demands of our t imes 
and even less those of a p rope r excavat ion. 
Davis describes f irst t h e archi tec tura l r emains and 
the s t ra t igraphical observat ions (Chapter I I ) , by sec-
tor and t h e n turns to t he archi tec tura l r emains of the 
town inside the walls (domest ic parts) wi th the very 
few f inds t h e y yielded. The d a t a are very diff icul t to 
review. T h e ceramic m a t e r i a l is obviously total ly 
mixed. Fo r example, t he Period V remains inside 
the earliest circuit, rooms N. 1. N. 2. and N. 3. (p. 39): 
" I t is . . . possible that m a n y of the f i n d s f r o m these 
rooms had fallen into t h e m f rom upper floors. There-
fore the f inds f rom all th ree rooms, and f rom a few 
sm ill soundings in the largely unexoavated areas westh 
and sou th of R o o m XT. 1, h a v e been t r ea ted as a single 
deposit . Rema ins f rom benea th possible f loor levels 
in Rooms N. 1., N. 2, a n d N. 3 were combined with 
the deposit above so t he possibili ty exists t h a t some 
earlier a r t e fac t s — f rom ea r th used as filling to level 
up the floors — are mixed wit h the Period V debris . . . 
Eleven and ninetenths t infuls . One small bag of E R A 
and Period IV scraps, including a decorated sauceboat 
rim (K. 2675)." 100 ou t of the 146 pages of the book 
conta in an incredible ca ta logue of such f inds — 
main ly [lottery, some m e t a l objects and a few stone 
implements . The theoret ical chap te r of t he volume is 
chap t e r VI (pp. 101 -107) . It says t h a t the he ight and 
upper s t ruc ture of nei ther t he walls nor t he towers can 
be reconstructed f rom the excavat ion d a t a and one 
has to rely on est imation, d a t a f rom o ther fort if ica-
tions (Troy V I and Aigina), and on depict ions (the 
The ran ship fresco, t he silver siege r h v t o n f r o m My-
cenae). There is no evidence whether the buildings 
f r o m Period V were one or two-storied. There are a few 
lines on the size of the Period V se t t lement and the 
size of the populat ion, b u t the only t h i n g revealed is 
t h a t the area of the town in period V was larger than 
in t he preceding period (p. 102). Ln light of such and 
similar s t a t emen t s the last sentences of t he f inal 
conclusions seem a bi t too self assured. " A y i a Irini 
in Period V . . . was a t t he center of the Aegean 
world. We thus have a fa i r lv complete p ic ture of a 
[ilace where Mainlanders, Cretans and Islanders came 
in to f r equen t contact , t he sort of place where Helladic, 
Minoan, and Cycladic ways were beginning inter-
twined to form something to ta l ly new: t he Mycenaean 
c u l t u r e " (p. 107). Even if it were t rue t h a t t he mate r ia l 
cu l ture of the Mycenaean society developed oil Keos, 
the published mater ia l — though interest ing — would 
no t be sufficient to demons t r a t e it . 
The VI volume of the series represents an a rb i t r a ry 
selection since during the 2nd milleiiium B. C. po t t e ry 
m u s t have served specialized aims. This is especially 
valid for types (vessels for cooking, ea t ing and storage 
as well as loomweights, t r ipod tables, t r ipod vessels 
a n d t rays , crucibles) which were left out of the volume. 
The 189 objects selected following u n k n o w n criteria 
and published par t ly in drawings and p a r t l y in photos 
will cer ta inly he useful fo r specialists oil relevant 
types . On the whole, we t h i n g t ha t the two volumes do 
not a t t a in the level of the earlier ones and is not 
even deserving of the ou t s t and ing qua l i ty of this se-
ries. Bo th works are hurr ied and as a resul t Unripe. 
J. Makkay 
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A. F. Harding: The Mycenaeans and Europe. Loudon. 
Academic Press. 334 pp, 02 figs. 
J . Iiouzek: The Aegean, Anatolia and Europe: cultural 
interrelations in the second mil lennium B. C. Pau l 
As t röms Förlag, Göteborg and Acadeni ia Press, 
(SIMA, vol. X X I X ) , Prague, 1985, 271 pp, lli P i s , 
105 Figs. 
There are several c ircumstances which force us to 
analyse these books, not in detail , by compar ing their 
main aspects. One circumstance is t h a t A. F. Harding 
carr ied out his s tud ies for nine m o n t h s in 1970 in 
P rague , tu tored by J . Bouzek. Bo th au thors , but f i rs t 
of all J . Bouzek have been concerned with the topic 
for several decades, so their works mus t be considered 
more than s imply a f a r ranging review of Mycenaean 
- Barbar ian E u r o p e a n contacts : I hey are also the 
summaries of the i r oeuvres. Bouzek 's book was wri t ten 
over a long period, t he f irst two versions being ready 
for print in 1968 and 1970. It was reworked between 
1978 and 1981, w i th the latest d a t a added . The basis 
of Harding's book was provided by his dissertat ion, 
wr i t t en between 1969 and 1972 (The E x t e n t and 
E f f ec t s of Contac t between Mycenaean Greece and the 
res t of Europe) , however, it has essentially been 
completely rewr i t ten for publication. Bol h books have 
been edited wi th a delay of 15 years or more, w hich 
logically should m e a n t h a t the la tes t results f r om the 
beginning of the 80s m a y be missing. This seems to be 
t r u e only for H a r d i n g ' s book, since Bouzek has m a d e 
pa ins tak ing ef for ts to provide an exact analysis of the 
l a tes t results as well. 
Harding also gives a short account of the history of 
research in this topic in the In t roduc t ion . W e consider, 
however , the s i tua t ion to be more complicated than 
has been summar ized up by him. He ment ions, for 
example , a s t u d y by H . Schmidt f rom 1904 (Troja — 
Mykene—Ungarn . . .) so that an uncritical specialist 
m i g h t believe t h a t the research of t he contac t s between 
Mycenae and the Barbar ian E u r o p e s t a r t ed with this 
book . No ment ion can be found of the works by J . 
Pal l iardi , G. Ossowsky, W . Dörpfeld, E. R . von Stern 
(Die " p r a m y k e n s c h e " K u l t u r in Süd-Russ land . T r u d y 
X I I I . Arh. Sezda, Moscow 1905 (publ. 1907), pp. 5 3 -
95), A. Chvoiko and o thers wri t ten before 1904. Even 
H . Schmidt himself , s ta r ted to deal with the topic 
ear l ier : "Tordos" , Z f E 35, 1903, pp . 438 469; Ueber 
al l-europäische Gefass-Ornament ik . Z f E Verhandlun-
gen 33, 1901, p. 441; e tc . Or later, when V. G. Childe's 
cont r ibut ion is discussed (p. 5), t he serious deba te 
be tween Childe and II. F rankfor t , is no t even men-
t ioned. In essence, Hard ing does not: say t h a t the 
con tac t system within Mycenae — Central Europe , con-
nected by H . Schmid t , was Bronze Age only in its 
Mycenaean aspect , while regarding Central E u r o p e it 
touched on Neoli thic f inds (see pp . 196- 197). Even 
f r o m its Mycenaean or Greek aspect, Bronze age cera-
mics only ma in ta ined their chief role until the a d v e n t 
of excavat ions b y Chr. Tsountas , t o be replaced a f t e r -
wards by pa in t ed Neolithic po t t e ry . Consequently, 
f r om our m o d e r n poin t of view, t he discussion a t t he 
end of the last and beginning of th is cen tury has 
nothing to do wi th contacts be tween Mycenae a n d the 
Barbar i an world. 
Bouzek chose a completely d i f fe ren t form of intro-
duct ion. S t a r t i ng f rom the correct supposition t h a t 
Bronze Age con tac t s between Mycenae and Ba rba r i an 
E u r o p e (2nd millenium) m u s t h a v e been preceeded in 
the third or even earlier millenia (as in fac t t h e y 
were !), he gives a s u m m a r y of these earlier re la t ions 
before the onset of Mycenaean cu l tu re (pp. 21 29 
and 68 — 69). Actua l ly , knowing tha t Ihe m a j o r i t y of 
gold of I he Mycenaean s h a f t graves come f rom Transyl-
vania, it m a y be supposed thai Transy lvan ien gold 
was already known and t raded as early as t he 3rd 
millenium. It is, however, ano the r problem, t h a t evi-
dence for t r ade contac t s between the Carpa th ian Basin 
(and in a wider sense Central Europe) and Mycenae or 
Aegean terr i tor ies in ei ther the th i rd or the second 
millenium could be found. As H a r d i n g notes (p. 262) 
" in fact , Centra l Europe is notable above all for the 
absence of Aegean Bronze Age ob jec t s demons t r ab ly 
imported in a n t i q u i t y " . This i m p o r t a n t c i rcumstance 
bids us to not speak about real t r ade (with Hard ing i t 
is t rade in luxury goods and t rade of everyday i tems) . 
I t is ra ther a va r i an t carried ou t between the t w o 
areas through Ba lkan ian or Thrac ian intermedi dors . 
Hard ing o f t e n ment ions Anato l ia (p. 325, s.v.), 
though only in general t e rms in respect to inner Aegean 
contacs, t r ade with Levan t etc. As m a y be seen in t he 
t i t le of his book, Bouzek incorporates Anatol ia , as 
well, in the typological connections with the Ba lkans 
and Central Europe . I t is well-known t h a t Amál i a 
Mozsolics has a l ready called a t t en t i o n to these con-
nections (for dat a see J . Makkay in Act lArch H u n g 23, 
1971, p. 26, no te 39, and Ear ly s t a m p seals in South-
Eas t Europe. Budapes t 1984, pp . 96 -97 and notes) . 
The latest reflect ions on the Centra l European lead 
t r ade of the H i t t i t e Empi re ( J . G. Macqueen: The 
Hit t i tes . London 1986® pp. 1 9 - 2 1 , 41 -43, 47 — 49) 
reinforce the possibilities of links be tween Minor Asia 
and the Ca rpa th i an Basin in t he Myceeaean period 
a l though it must h a v e been more or less independent 
of Mycecae i tself . 
Al though the re are no direct proofs of t rade, wi th 
a lack of impor t goods to a t t e s t to the supposed rela-
tions, an old archaeological m e t h o d can be appl ied: 
the analysis of fo rmal similarities between def in i te 
groups of objects . We would be curious to know w h a t 
Hard ing t h o u g h t a b o u t our 1968 suggestions, which 
he either did not know abou t or did not consider 
worth discussing (.1. Makkay : R e m a r k s to the Archaeo-
logy of the Rela t ions between Crete-Mycenae and 
Central Europe. At t i i Mamorie del p r imo congresso 
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In t . di Micenologia, vol. I . R o m a 1969, pp . 91—98). 
He also should have s ta ted his opinion on the per fora t -
ed clay globes found in t h e Rana t i an V a t t i n a (Vatin) 
in Jugoslavia . E. Masson re la ted them to Cyprus pa-
rallels f r om the Mycenaean period (E tude de vingt-s ix 
boules d 'argi le trouvées à Enkomi et Ha la Sul tan 
Tekke. Göteborg 1971, p p . 30 — 31., figs 3 - 4 , Pl . 3). 
Regarding t h e fact t ha t in Va t t ina there are o ther , 
also s ignif icant signs of some so far no t expl icated 
connect ions wi th the Mycenaean world of the 15th/14t h 
centuries PC, we cannot ignore this quest ion (as 
Bouzek too has ment ioned it on p. 69). W e f ind, 
however, no t raced react ion f rom Hard ing (pp. 190 — 
200, esp. 196 - 197). At the same t ime, w h a t H a r d i n g 
writes on the derivation of the spiral o rnamen t on the 
same pages (a Mycenaean der ivat ion for spiral deco-
ration), is a m i x t u r e of known da t a f rom the Neoli thic, 
Copper Age and Bronze Age of Eas t Europe , t he 
Balkans, Minor Asia and Greece (esp. p. 198). I t is t rue 
t h a t " there are obvious differences . . . be tween Wie-
tenberg and Mycenaean sp i ra l s" (p. 198). It is, how-
ever, not t r u e that " t he Wie tenberg hea r th is usually 
compared to those in la te Mycenaean palaces (LH 
I IIB), a difference of up to 350 years" (p. 197). I n fac t , 
these Wie tenberg hear ths (probably al tars) were com-
pared to earlier, ]ire-Mycenaean analogues, a l though 
only in 1984 (J . Makkay: E a r l y s t a m p seals, op. eit. 
p. 107, note 136). Bouzek also refers to early paral lels 
f rom Crete (pp. 71 — 76). 
Some quest ions in the two books, evident ly , can-
not vet be answered. Considering them we hold t h a t 
Bouzek's book is more useful . He developed fewer 
general theories, but t he analogues to be considered 
are precisely published (of ten accompanied by draw-
ings). It is a real handbook summing up every th ing 
collected and known to da t e . Some reviewers of his 
book have characterized it as the result of an a l ready 
ou tda ted t radi t ional view. F r o m our s tand point , 
however, where unsolved problems still exist th is was 
the best solut ion. Hard ing ' s book shows the ac tua l 
s t a t e of research (where i m p o r t a n t i tems are some-
times noglected). Bouzek 's book on the o the r hand 
provides a f i r m basis for f u r t h e r research. 
,/. Makkay 
G. Gallay: Die mit tel-und spätbronze sowie 
älterei.senzeitlichen Bronzedolclie in Frankreich und 
auf den britischen Inseln. (Prähistorische Bronze-
funde , V I ; 7) Beck'sche Verlagsbuch h a n d l a n g , 
München VI/7 , 1988. 202 S., 59 Taf. 
Iii e inem anderen Band - Die kupfer- und al t -
hronzezeitliehen Dolche und Stabdolche in F r a n k -
reich, P B F VI/5, 1981 — veröffent l ichte die Auto r in 
534 Dolche. E ine synchronist ische Tabelle (S. 6) er-
möglicht auch f ü r Leser aus anderen Lände rn eine 
gute Orient ierung im chronologischen Labyr in th . 
I n der vorliegenden Arbe i t sind über Tausend Dol-
che veröffentl icht : 538 1649, die Nummer i e rung nach 
dem ersten Band for t se tzend. Die im T e x t verwende-
ten chronologischen Begriffe sind auf Abb . 1 zusam-
mengefaß t ; es handel t sich lediglich u m die Mitt lere, 
J ü n g e r e und Spätbronzezei t ; nach der französischen, 
üblichen Chronologie Bronze moyen, Bronze f inal I, 
I I , I I I . T a f . 79 veranschaul icht die typologische E n t -
wicklung der Dolche in chronologischer R a n g o r d n u n g . 
Iii Tabel len sind Schwerter (Abb. 2), Grabhügel mi t 
Dolchen (Abb. 3), Zei ts tel lung und regionale Vertei-
lung von Dolchen (Abb. 4, 5, 6) zusammengeste l l t . 
Die Abbi ldungen einiger geschlossener F u n d e mi t Dol-
chen ermöglicht eine Übers icht der F u n d z u s a m m e n -
hänge (Taf . 7 2 - 7 8 ) . 
Dieses Buch, wie auch B a n d P B F VI/5 , 1981, ba-
siert auf guten Fundkenn tn i s sen und Überbl ick der 
einschlägigen L i t e ra tu r . Leider kann m a n t ro tz guter 
Qual i tä t sarbe i t auch mit diesem Band nu r wenig 
anfangen wie mit allen P B F - B ä n d e n — außer nach 
Analogien zu suchen. Wäre es nicht ve rnünf t ige r ge-
wesen sich auf die Bearbe i tung der H o r t f u n d e zu s tür-
zen, wobei auch Einze l funde hä t t en berücksicht igt 
werden können. Nach den P B F - B ü c h e r n gewinnt m a n 
kein zusammenhängendes Bild des bronzezeitl ichen 
Meta l lhandwerks vom Bergbau bis zu den Fer t igpro-
d u k t e n . Die historischen und andere Ursachen der 
H o r t u n g von Bronze-, Gold- und auch Keramikdepo t s 
und andere Fragen werden in den P B F - B ä n d e n nicht 
berücksichtig und die ungelösten Rä t se l häufen 
sich. 
In diesem Buch f i nde t m a n zahlreiche in teressante 
Hinweise auf F lußfunde , wobei die W a f f e n meis t über-
wiegen. Eine K o n t i n u i t ä t der F u n d e k a n n natür l ich 
nicht nachgewiesen werden. Man m u ß nicht sofort an 
Weihegaben denken. Die Verf . ist in ihren diesbezügli-
chen Aussagen sehr zurückha l tend . Zusammenhänge 
zwischen historischen Ereignissen u n d Fluß- und 
Seefunden sind aus geschichtlicher Zeit reichlich be-
kann t . Aus Erzäh lungen über den I L Wel tkr ieg ist 
allgemein bekann t , daß nach einer verlorenen Schlacht 
oder im Laufe der F luch t die Soldaten ihre W a f f e n 
wegwerfen und wenn möglich in F lüssen oder Seen 
versenken. 
Schade, daß bei den P B F - B ä n d e n der Spielraum 
der Forschung auf Typologie (z. B. einer W a f f e n a r t , 
Werkzeugar t , Schmuck usw), Chronologie (womöglich 
nach Einhei tsschema) , Verbre i tung ( innerhalb des 
bearbe i te ten Großraumes) und womöglich vollständige 
L i t e r a t u r begrenzt ist. 
Aus dem eintönigen und einseitigen Material ha t 
die Verf . das Mögliche herausgeholt . 
A. Mozsolics 
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A. Szpunar: Die Beile in Polen I ( Klaehbeile, R a n d -
leistenbeile, Randle is ten meißel), (Prähistorische 
Bronze funde I X : 16) C. H. Beck'sehe Verlagsbuch-
handlung . München 105 S., 57 Taf. 
I ber Beile und Meißel in der Series Prähistorische 
Bronzefunde ist die vorliegende Arbeit bereits der 16. 
Band . Sowohl geographisch von Spanien bis Ana-
tolien in W-O-Rich tung — als auch was die typologi-
sche Gliederung der Beile-Axte-Meißel be t r i f f t , wur-
den die verschiedensten F o r m e n behande l t ; auch 
chronologisch ist die Pa le t t e brei t : Beile der Kupfer -
zeit (H. Todorova und P. P a t a y : P B F IX/14 und 15), 
Peile von der ä l teren Kupferzei t his Per, VI im Mittle-
ren Westdeutsch land (2 Bände von K. Kibber t , P B F 
IX) 10 und 13). A. Vulpe beschreiht in zwei Bänden 
( P B F IX/2 und 5) von der Kupferzei t bis Spätbronze-
zeit bis Spätbronzezeit Ä x t e und Beile; in der Mehr-
zahl handeil es sich u m F u n d e aus Siebenbürgen, da 
Depo t funde östlich und Südlieh der K a r p a t e n verhäl t-
nismäßig selten sind. 
Die Ein le i tung dieses Bandes en thä l t außer der 
Forschungsgesehiehte Ausführungen über Termino-
logie, Klassifizierung des Materials, Quellen, sowie 
Bemerkungen zur F u n k t i o n der Beile und Meißel. 
In teressant sind die Beobach tungen über die Abnü t -
zung, wie Beile nach der Beschädigung geschliffen 
und f ü r den weiteren Gebrauch zurecht geformt wur-
den. Solche Beobach tungen kann m a n auch an unga-
rischen Bronzen machen. Aus s ta rk beschädigten 
Sicheln wurden Messer geformt und Beile, auch Tül-
lenbeile, nach Abbrechen der Schneide zu I l ä m m e r n 
zurecht gerichtet . Aus zerbrochenen Armringen konn-
ten Ringe gestal tet werden. 
I n diesem Band da nach dem Titel »1« s teh t , 
ist ein witerer Band in Aussieht — wurden 559 St 
beschrieben und typologisch-chronologisch bes t immt . 
Wenn m a n auch eine Ubersicht über die tvpologische 
En twick lung eines Werkzeuges begrüßt , das in Depot-
funden prozentuel l s t a rk ver t re ten ist, so kann m a n 
einige Bedenken doch nicht verschweigen. In einigen 
Bänden werde im Inhal tsverzeichnis - manche bis 
6 Seiten (z. B. Arbeit von Monteagudo) — die »Grup-
pen«, »Typen«, »Varianten«, »nahestehende Formen« 
usw. aufgezähl t , jeweils mit anderen N a m e n . Szpunar 
unterscheidet 6 T y p e n von Flachbeilen, behandel t die 
Randleis tenbei le in 3 Gruppen , bei Gruppe I z. B. 
werden 13 Typen und noch Var ian ten berüchsicht igt . 
Welche Resu l t a t e von der minuziös ausge tüpfe l ten 
Typologie zu e rwar ten sind, wohin sie f ü h r t , scheint 
vor läuf ig noch nicht geklär t zu sein. Man m u ß vor 
Augen hal ten, daß es sich nicht um s tandardis ier te 
F o r m e n handel t , sondern ein jedes Werkzeug das Er-
zeugnis des Metallhuruhoerks ist. SelbsL in den großen 
siebenhürgisohen W e r k s t a t t f u n d e n sind Stücke selten, 
die m a n als in derselben G u ß f o r m gegossene Werkzeuge 
bezeichnen kann . 
Der Autor m u ß t e viel aus der ä l te ren L i t e r a tu r 
schöpfen, da infolge de r Verwüstungen während ties 
zweiten Weltkrieges auch die Museen schwere Verluste 
h innehmen m u ß t e n (S. 8 f . und 95 f.). 
Sehr zu begrüßen ist , daß im Buch auf Taf . 39 
56 F u n d e mit Beilen abgebildet s ind, m a n so einen 
Überbl ick einiger Fundeinhei ten der sich folgenden 
Perioden gewinnen kann . Un te r diesen sind Depots, 
in denen nicht nur nördlich, sondern auch südlich 
der K a r p a t e n k e t t e ähnl iche Beile vorkommen und so 
kann auf Handelsbeziehungen geschlossen werden. E s 
sei z. B. auf F u n d e wie Grodnica, Pedzikowo hinge-
weisen (Taf . 51 F; 53 E) . 
Bere i t s in der Arbei t von M. Pr imas ( P B F XV II 2, 
S. 4 — 5) f inden wir Abbi ldungen mi t der Bezeichnung 
der Formmerkmale der Sicheln. Auch die Arbeit von 
Spuna r enthäl t mehre re Abbi ldungen, die hei der 
Beschreibung der Beile mi t Nutzen angewendet wer-
den können (Abb. 1 — 6). 
Auch aus anderen europäischen L ä n d e r n sind ähnli-
che Beile und Meißel bekannt und werden jeweils m i t 
einem anderen Gruppen , Typen- oder Va r i an t ennamen 
bezeichnet . Die F u n d s t r e u u n g e n sind nicht nur regio-
nal sondern auch zeitlich sehr unterschiedlich. Beile 
Sicheln, Schwerter sowie andere Werkzeuge und 
Waf fen , ferner Bronzegefäße s t a m m e n verzüglich aus 
Depo t funden , selten s ind sie in Gräbe rn zu f inden. 
Wenn m a n die Verbre i tungskar ten der sich folgenden 
Fundhor i zon te des Karpa t enbeckens vergleicht, stellt 
sich u. a . die Frage, w a r u m D e p o t f u n d e des Opályi-
und Aranyos-Horizont es im westlichen Karpa tenbeck-
en fehlen und auch als Grabbeigaben Gegenstände, 
wie sie in Depots üblich sind, selten vorkommen. Das-
selbe gilt auch vom Depothorizont Ha jdúböszö rmény 
mi t prächt igen Fands t ticken, dagegen fehlen solche 
sowohl in Transdanubien und auch in Kroat ien . Die 
sehr unterschiedliche Verbre i tung der aus Depot fun-
den s t ammen d en Bronzen fiel auch Szpunar auf : 
» . . . d e r ganz östliche Teil Polens in Bezug auf die 
Randleistenbeile fund lee r ist.« Dies e rk lä r t der Autor 
mi t d e m »Rückstand dieses Gebietes in der vorzeitli-
chen kulturellen Entwicklung«. Leider vermerkt er 
nicht, ob in diesem Gebiet auch Depo t s fehlen oder 
hande l t cs sich nu r u m Beile? Oder w a r das Gebiet 
ü b e r h a u p t un-oder nu r sehr spärlich besiedelt ? 
Man f rag t na tür l ich auch, warum in n ich t einheit-
lichen Zei tabs tänden, in kleineren oder sogar sehr 
großen Gebieten große Bronzemengen verborgen wur-
den (z. B. Depo t funde des Kurd-Hor izon tes im gan-
zen Karpa t enbecken allerdings mit n ich t einheitlichen 
Ballungszentren). Nachweisl ich waren die Depot nie-
derlegungen auf eine kurze Spanne Zeit befristet und 
fehlen d a n n fü r kürzere oder längere Zei t . Dies war 
übrigens auch in geschichtlicher Zeit ebenso. Auch 
die F u n d s t r e u u n g war jeweils eine ganz andere. Ant-
worten auf diese F ragen sind sicher n ich t durch die 
gesonderte Unte r suchungen von Beilen, Sicheln, 
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Messer, Nadeln , Schwerter usw. zu erzielen, schon gar 
nicht, wenn die Arbei ten nach einheitl ichen Schemen 
eine große Anzahl von T y p e n , Varianten, Zonilerfor-
men und wie sie da heißen, beschreiben. In jedem 
Land bekommen die F o r m e n andere N a m e n . Man 
k a n n die Kul turen, G r u p p e n Typen, F o r m e n usw. 
heu t e k a u m mehr mi t Supercomputern bearbei ten 
und die manchmal spär l ichen archäologischen Relikte 
in übei sichtlichen Tabel len zusammenfassen , was 
heu te als ein anzust rebendes Ziel gilt. Man f rag t , ob 
das Leben in seiner unübersicht l ichen Vielfalt — auch 
das heut ige — zusammenge faß t werden k a n n , wenn 
m a n nu r Heile, Dolche, Nade ln , Anhänger «Sonstiges» 
usw. jeweils gesondert in Computer e inspeicher t oder 
Tabel len konstruiert . E in ige Seriat ionsversuehe führ-
ten zu Resul ta ten , die eher in die Fl iegenden Blä t te r 
passen würden. 
Zusammenfassend sei bemerk t , daß S z p u n a r eine 
den Anforderungen entsprechende, sorgfäl t ige Arbeit 
vorgelegt ha t . Nun k a n n m a n nicht nur a u s I 3 Län-
dern Beilanalogien, sondern auch aus Polen anführen , 
wenn m a n Lust dazu h a t . 
A. Mozsolics 
R. Essen: Die Nadeln in Polen II. (Mit t lere Bron-
zezeit). (Prähistorische Bronzefunde , XI11. !)). C. H. 
Beck ' sche Ver lagsbuchhandlung, München, 1 985. 90 S. 
39 Taf . 
R e n a t e Essen's s t u d y is the second of a series 
works devoted to t he bronze pins of P o l a n d . Even 
though the first volume was writ ten by M. Gedl (Die 
Nade ln in Polen I.) t h e a u t h o r of the second volume 
successful ly solved the manifo ld problem of cont inui ty 
wi th t he previous vo lume. While M. Gedl concent ra ted 
on t h e collection and publ ica t ion of t h e bronze pins 
of t he Older Bronze Age (period 1) and of t he early 
Middle Bronze Age (period IT and ear ly period I i I), 
R e n a t e Essen surveys t he pins of the second half of 
the Middle Bronze Age (period 1ГТ). 
Only out of necessi ty have the a u t h o r s d rawn an 
ar t i f ic ia l chronological line between the volumes pub-
lishing t h e bronze pins of Poland. Consequent ly , the 
vo lume wri t ten by M. Gedl includes a few pin types 
which were current also in the early p h a s e of the 
Laus i tz cul ture (beginning of period I IT), b u t whose 
use can already be demons t r a t ed in the Vor laus i tz cul-
tu re ( 'Zargenkopfnadel ' , 'Spindelkopfnadel ' , Pet-
schaf tkopfnade l ' ) . The g rea tes t headache was probably 
caused b y the 'Osennadeln ' for their o lder types (A, 
B) were characteristic o rnaments of t h e Vorlausitz 
cu l ture , whilst their l a t e r var iants (B — C, 0) were 
fashionable among the Laus i tz popula t ion . Thus , the 
l a t t e r p in types are reviewed by R . Essen. 
The au thor publ ishes an impressive to ta l of 612 
pins. These are divided in to eighteen g roups - with 
var ious subgroups — on the basis of typological and 
chronological considerat ions. The f a c t that t he ma jo r -
i t y of archaeological f inds (which obviously also 
included bronze pins) in the m u s e u m s of Poland had 
perished a f te r Wor ld W a r 1 I posed numerous prob-
lems in assembling the present volume. This is why 
the number of pins f r o m secure con tex t s is r a the r low 
and why the significance of expe r t l y excavated as-
semblages f rom a f t e r World W a r Г1 is repea tedly 
emphasized. Most impor t an t in th i s respect is the 
ceme te ry uncovered at Kiertz which yielded abou t 
t w e n t y per cent of these pins. Most pins (a to ta l of 
86) were found in t he early, Laus i t z period of the 
ceme te ry . 
The out lay of the volume wr i t t en bv U. Essen 
corresponds to t he general pract ice of other volumes 
in t he Prähis tor ische Bronzefunde series. The Intro-
duc t ion (pp. 1 — 7) offers a brief review of the cul tura l 
posi t ion of the Polish Middle Bronze Age and the ear ly 
Laus i t z period succeeding the Vorlausitz age. This 
long-lived ' popu la t ion ' (which in some areas survived 
in to period LV) did no t evolve s imul taneously . Their 
earl iest traces were indentif ied in the western pa r t s 
of Poland, in Sile/.ia, at the close of period 11. of the 
Bronze Age. The ear ly phase of th i s cul ture saw the 
rise of various local groups whose heri tage shares 
numerous similarities, even if differences can also be 
demons t ra ted (Saxo-Lausi tz g roup , Brandenburg-Le-
b u s group, Cracow group, etc.). Tt is nonetheless fair ly 
clear t h a t there are no percept ible correlat ions be-
tween the dis t r ibut ion (frequency) of various pin t ypes 
a n d the small, local groups. 
The maps showing the d is t r ibut ion of dist inct ive 
pin types (L'ls 24 — 33) gives a r a t h e r varied pic ture . 
II is highly conspicuous that the pins of period 111 
h a v e mainly come lo light in Silezia and in the western 
a n d southwestern areas of Poland. A fairly high fre-
quency can be no ted in the Middle Odera region, and 
a couple of types are also known f rom Pomeran ia 
( 'Pommersche Nade ln ' ) . 
The short In t roduc t ion is followed by the Cata-
logue in which t h e pins are discussed in a roughly 
chronological order , together wi th a detailed descrip-
t ion based on f o r m a l trai ts . The distinction drawn 
be tween different groups and subgroups basically 
res t s on these typological t ra i ts , a l though the au tho r 
visibly tries to a d h e r e — as f a r as possible — to t he 
accepted terminology of the P B F series. She tries to 
recons t ruc t the f ind c i rcumstances of her pins, an 
endeavour which, in the light of t he above, did no t 
a lways prove possible. The descript ion of individual 
p in types is closed with the def in i t ion of their distri-
bu t ion , the da te of their use, and a list of their paral -
lels. 
Most scholars assigns the pins of the early Lausi tz 
period to two m a i n groups. R. Essen too follows this 
division in her hook. Older pin t y p e s include t he later 
va r i an t s of the 'Ösennadlen ' (В—С, С), the 'Kugel-
.1 eta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 43, 1991 
RECEXS10NES 451 
kopfnade ln mi t gesehwollenem Ha l s ' a n d the 'Hi r ten-
s tabnade ln ' . These were current f r om the end of pe-
riod II to the beginning of period II I ; t he 'Osennadeln ' 
a p p e a r to con t inue the t radi t ions of the Vorlausitz 
per iod . In con t ras t , t he 'H i r t ens t abnade ln ' are gener-
ally regarded as a characterist ic p roduc t of t h e 
L a u s i t z cul ture. T h e y were in use for a much longer 
per iod of t ime (unti l the close of per iod i l l ) . 
La t e r pin t y p e s were most ly m a n u f a c t u r e d in t he 
developed Laus i t z cul ture . They can a l ready be a t -
tes ted in the ear ly phase of the cul ture . The 'Kolben-
kopfnade ln ' surv ived into the Urnf ie ld period as 
shown, for example , also by the pins of the Velem 
assemblage f rom Hungary . The earlier ( 'Nadeln mit 
zylindrischen Ko lbenkopf ' ) and the la ter ( 'Nadeln mit 
verd icktem Ko lbenkopf ' ) var iants of this pin t y p e 
were in use t h roughou t period H I , a n d slightly mo-
dif ied variants h a v e been reported f r o m period IV. 
The 'profilierte Nade ln ' and the ' P e t s c h a f t k o p f n a d e l n ' 
were in use for a similarly long period t ime in t he 
Polish Bronze Age. The Catalogue is closed with a 
descript ion of t h e 'Rol lenkopfnade ln ' which, however, 
a re unsuitable for f iner dat ing since they were current 
f r o m the Ear ly Bronze Age to the Hal l s ta t t period. 
A separa te section is devoted t o undef iniable and 
f r agmen ted pins. 
R . Essen's book is complemented with a register 
of si tes and an exhaus t ive b ibl iography which all 
readers will u n d o u b t e d l y find very useful . The Plates 
t o t h e volume i l lus t ra te the Catalogue: the f irst p a r t 
of t he Plates con ta ins the drawings of the pins whilst 
t he second part of fers a selection of the most impor-
tan t grave assemblages. The well edi ted and balanced 
volume is closed wi th a char t : reviewing the pins in 
a chronological order . 
I. Szaihmári 
F. Fischer II. Bouloumié -Ch. Lagrand: Hal l s ta t t -
S tud ien — E t u d e s Hal l s ta t t iennes . (Tübinger Kol-
loquium zur westeuropäischen Hal l s ta t t -Zei t . ) Quellen 
u n d Forschungen zur prähistorischen und provinzial-
römischen Archäologie Band 2. VCH Verlagsgesell-
s c h a f t mbH, Weinhe im 1987. I X + 88 pages, 48 
i l lustrat ions. 
» L'offensive ha l l s ta t t ienne « des années 80 a pro-
duit une quan t i t é aussi extraordinaire de publ icat ions 
que même leur réper to i re bibl iographique cons t i tuera i t 
un modes te volume. Grâce aux édit ions de vulgarisa-
tion a t t i ran tes (par ex. : E. Lessing, Ha l l s t a t t . Bilder 
aus der F rühze i t Europas . Rédac t ion : U. Schaaff, 
Wien München 1980; P. Brun: Pr ince et princesses 
de la Celtique. Le p remie r âge du Fer en Europe 850 — 
450 av . J . C., Par is 1987) et, en premier lieu, aux bril-
lantes expositions (par ex. Die Hallstattkutíur. F rüh-
f o r m europäischer Einhei t . S teyr 1980; Trésors des 
princes celtes. Par is 1987), même des la ïques s ' intéres-
sant à la protohistoire pu ren t prendre connaissance 
de cet essor. Les exposit ions s 'accompagnaient en 
général de colloques scientifiques (ainsi: Die Hallstatt-
kultur. Sympos ium Steyr , 1980, Linz 1981, puis Les 
princes celtes et la Méditerranée, l 'aris 1988), mais des 
manifes ta t ions analogues eurent lieu dans au t re con-
texte aussi (par. ex. en Hongrie: Hallstatt Kolloquium, 
Veszprém 1981. Mi t tArch lns tBe ih 3, Budapes t 1986). 
L ' une des ouver tures de la décennie mémorable 
f u t le colloque organisé à Tübingen en octobre 1980, à 
l'occasion du 70e anniversaire de W. Kimmig , sous 
le ti tre » Eri ihkelt isehe Herren in Mitteleurope und ihre 
Beziehungen zum medi ter ranen Süden « rappelant le 
suje t auquel le jubilaire de grand méri te por ta i t un 
intérêt part icul ier . Contrairement à la p ra t ique alle-
mande, en tout trois conférences ont été publiées du 
matériel de la réunion scientif ique, et cela avec un 
retard considérable, en tant que seconde volume de la 
nouvelle série publiée par l ' Ins t i tu t de l 'Universi té de 
Munich pour la préhistoire et la protohistoire. Ce re-
tard fu t par t icu l iè rement défavorable en ce qui con-
cerne les deux premières études, car avan t leur paru-
tion leurs illustres au teurs avaient dé j à publié des 
nouvelles synthèses sur le sujet en question. Citons 
comme exemple le volume de F. Fischer Frühkeltische 
Fürslengräber in Mitteleuropa (Antike Welt 13, 1982) 
ou le chapi t re é t rusque de В. Bouloumié dans son 
Oppidum de Saint-Biaise (Dossier Histoire et Archéo-
logie 84, 1984). Tou t cela ne veut cer ta inement pas dire 
(pie le présent article (Der Westkreis der Hal l s ta t t -
Ku l tu r im Überbl ick) de F . Fischer ne soit pas utile. 
11 est destiné en premier lieu aux lecteurs qui lie sont 
pas des spécialistes du Hal ls ta t t e t de ses problèmes. 
Ajoutons encore que l ' au teur a complété systémati-
quement les notes bien riches de cet ouvrage par de 
nouvelles l i t té ra tures . C'est avec plaisir que l'on con-
s ta te la publ icat ion des 15 car tes de Bouloumié sur la 
diffusion dans le Midi de la F rance des p rodui t s étrus-
ques e t grecs, ainsi que ses comment aires y relatifs (Le 
rôle des E t r u s q u e s dans la diffusion des produi t s étrus-
ques et grecs en milieu précelt ique e t celtique). Ils sont 
appelés à soutenir la thèse selon laquelle le commerce 
é t rusque entre 650 et 525 av. .1. C. é ta i t en position 
quasi monopolisée dans la région étudiée e t l 'apogée 
économique de Marseille ne commença que par la 
suite. Néanmoins , Massilia, même à cet te époque là, 
ne joue p a r t i q u e m e n t aucun rôle dans la diffusion des 
produi ts grecs e t é t rusques en milieu celtique. Il est 
à noter que parei l lement à plusieurs au t re s ouvrages 
de l ' au teur dont le su je t est analogue, l 'util isation de 
celui-ci est également rendu difficile par le fait que les 
trouailles susceplibles à appuye r les thèses lie sont 
qu 'en par t ie accessibles pour la recherche internat io-
nale, é tant donné que la grande synthèse de Bouloumié 
(Recherches sur les impor ta t ions é t rusques en Gaule 
du V r i r è m e au I V È m e siècle av . J . 0 . Thèse d ' é t a t , Par is 
1980) est inédite. 
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En revanche , l 'é tude » Le premier Age du Fer dans 
le Sud-Es t de la France « de Ch. H. Legrand , maî t re 
réputé de l'archéologie de Provence, cons t i tue une 
nouveauté impor tante . L ' ana lyse de la cé ramique hall-
s ta t t ienne pe in te de ce t t e région se t rouve au centre 
de ce t rava i l . Grâce à la céramique cor inthienne im-
portée, elle peut être da tée avec cer t i tude de la fin du 
VI I e ou d u d é b u t du VI e siècle av. J . C. 11 f au t bien le 
souligner cjue c'est une product ion sans aucune re-
la t ionavee la céramique pseudo-ionienne pe in te est que 
les points de comparaison les plus p roban t s se s i tuent 
dans la région du H a u t - D a n u b e et t o u t spécialement 
dans l ' opp idum de Heuneburg . Il pa ra î t indéniable 
que la t echn ique de fabr ica t ion , mais s u r t o u t le style 
décoratif a é té transmis de ce t t e zone nord ique au Sud 
de la F r a n c e , c 'est-à-dire en arrière pays de Massilia 
d 'une façon assez directe. 
Le vo lume de belle présenta t ion cont ien t les ar-
ticles des deux savants f rança is en langues française 
et a l lemande, tandis que le t ravai l de F . Fischer s'ac-
compagne d ' u n résumé eu langue française. 
M. Szabó 
Greek Ar t : Archaic into Classical. A sympos ium held 
at the Unive r s i ty of Cincinnat i April 2 - 3, 1982, ed. by 
C. G. Boul ter (Cincinnati Classical Studies , New 
Series, Vo lume V), E. J . Brill Leiden, 1985, pp. 119, 
pis. 96. 
In his Foreword, Cedric G. Boulter , organizer of 
the mee t ing and editor of t he volume, clearly specifies 
the cent ra l issue of the sympos ium: " W h a t happened 
is wel lknown; why and how is less obvious" . There is, 
of course, a variety of answers and it was t h e organiz-
er's excellent decision n o t I о come down a priori on 
one app roach ; on the con t r a ry , he seemed to select 
the speakers in such a way tha t m a d e bo th the pos-
sibility a n d the appropr ia teness of t he various ap-
proaches self-evident. In fac t , he saw the p a r a m o u n t 
significance of t he sympos ium in this very idea : " W h a t 
was sought was i l luminat ion ra ther t h a n a conclusive 
and def in i t ive formula" . It is also this considerat ion 
tha t lends a part icular in teres t to the six papers pre-
sented, a n d justifies a m o r e thorough review. 
The conviction t h a t t he t ransi t ion f r o m the late 
archaic to t he severe s ty le could not have been merely 
the consequence of t he Pers ian W a r is t h e point of 
depar ture in H. S. Ridgway's paper (pp. 1- -17). Fol-
lowing the criticism of t he chronological revision of 
Vickcrs a n d Francis, and recognizing the s t a t u e of the 
Tyrannic ides as the f i rmes t chronological base, she 
envisages t h e transit ion n o t as a single event but as a 
long process, divided in to three main phases. The 
first one she at taches t o t h e East Greek mas t e r s ' f i rst 
wave of immigrat ion (550 — 540), the second lo t he 
development of an " i n t e rna t i ona l " style in t he last 
qua r t e r of the 6th cen tu ry , while the thi rd phase she 
relates to I he renewed building act ivi ty a t t he tu rn 
of t he 6th and 5th centuries , which provided new pos-
sibilities for the sculptural decorat ion of temples . She 
summarizes the wellknown views in regards to the 
origin and n a t u r e of t he direct changes. 
H. A. Sparkes (pp. 18 39) outlines the h is tory of 
the red-figure vase pa in t ing of the period be tween the 
years abou t 510 480 through the s tudying of One-
simos's career, who is recognized to be identical with 
the Panai t ios Pa in te r . While S. focuses on some of the 
ar t i s t ' s ye t unpubl ished works most ly f rom his "Pa -
n a i t i a n " period, never theless he is t ry ing t o give a 
complete picture of t he pa in te r ' s visual world through-
out his ent i re career. It is especially t he ar t i s t ' s 
iconographical invent ions that he describes in detail , 
including valuable references to what he h a d learned 
f rom his predecessors (first of all f rom Euphronios) 
and the wide-ranging effect he had on his younger 
contemporar ies , of whom S. discusses I lie Magnoncourt 
Pa in te r in detail , l ie con t ras t s t he manner i sm and 
"superf ic ial e legance" of the ar t i s t ' s late, " O n e s i m a n " 
period wilh his " P a n a i t i a n " s tage through the detailed 
analysis of a cup f rom Perugia . 
The proposed topic of E. Harrison's lecture was 
the early classical scu lp ture (pp. 40 — 65), i.e. actual ly 
the cont inuat ion of Ridgway ' s paper , in t roducing the 
o the r aspect of the change in style. The cen t ra l idea 
of the sympos ium was faci l i tat ing free discussions 
abou t d i f ferent opinions. Taking advan tage of this 
possibility, H . set out to " ske tch the outl ine of a dif-
ferent scheme" to the one in t roduced in Ridgway ' s 
former book on early classical sculpt lire (The Severe 
Style in Greek Sculpture , Pr inceton, 1970). She already 
s t a r t s polemizing in the subt i t le of her s t u d y ("The 
Bold Style") by referr ing to an unusual def in i t ion of 
t he early classical period. According to H., Greek art in 
t he period does not show any of t he essential fea tures 
of the kind t h a t could be characterized as " severe" ; 
for this reason she suggests to use the word "bo ld" . 
She def ines the end of t h e period a t a round 440 in-
s tead of 450 in keeping wi th wha t she considers the 
character is t ics of the "Bold S ty le" . She suggests the 
t e rm "Beau t i fu l S ty l e" for the next era, and she uses 
this expression in relation to the history of Greek 
sculpture unti l abou t 375. To indicate t he " p a r ex-
cellence" 4 th-cen tury s tyle she proposes t h e name 
" R e a l S ty le" . All three new te rms suggested by her 
seem disputable . Concerning the first one, it is of ten 
overlooked t h a t (his t rad i t iona l denomina t ion for the 
early classical period is no t the English t rans la t ion of 
(he German "s t renger S t i l " f i rs t used by G. K r a h m e r 
in 1837 (see R idgway op. cit. p. 3), but or iginates in 
Ant iqu i ty . Lukianos, a keen observer in f ine a r t mat -
ters, character ized the sculptura l style of t he "Circle 
of Kri t ios and Nesiotes" using the word skleron. One 
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reason why it seems not recommended t h a t t he t e r m 
" B e a u t i f u l S ty l e " should replace " H i g h Classical" 
(equivalent of Wincke lmann ' s " h o h e r Stil") is t h a t 
it has often been used a f t e r Wincke lmann to des ignate 
var ious shorter or longer periods of Greek ar t fol-
lowing the middle of the 5th cen tu ry . Principally, 
however , t he indistinctiveness of t he phrase "beau t i -
f u l " and the fac t t h a t it changes its connota t ion in 
d i f fe ren t aesthet ic systems seem to render it insuf-
f ic ient to be used for the designat ion of an ar t i s t ic 
per iod; this is t r u e in the case of t he t e r m "Rea l S t y l e " 
p e r h a p s even to a greater extent . 
Another issue is t he chronology, which is touched 
upon by II. only as fa r as it is re la ted to her sub jec t . 
She demons t ra tes the difference be tween " B o l d " and 
" B e a u t i f u l " s tyles with the sur face t r ea tmen t of 
d r ape ry , thus reaching the conclusion t h a t t he meto-
pes of the Pa r thenon , especially t he female f igures 
" s e e m to be clearly t rans i t ional" , t h e sharp division 
be tween the two styles she sees at a round 440. T h e 
focal point of her lecture is the analysis of the t ransi t ion-
al character of Greek sculpture a round 450, princi-
pally based on the two bronze sculptures of Riace. 
She derives them, r ightly as i t seems, f rom the s ame 
sculp tura l group, t he m o n u m e n t of t h e Achaeans a t 
Olympia , which she da tes for about 450. She expla ins 
the differences be tween the style of the s ta tues by 
a t t r i bu t ing t h e m to two art is ts : one still working in 
t h e old style, and the other a l ready ant ic ipa t ing t he 
art of Polykleitos. W h e t h e r the l a t t e r art ist was real ly 
O u a t a s or Kresilas, presented as his s tudent , and 
whe the r the two f igures are really Menelaos and Aga-
memnon , as H . assumes, could h a r d l y be de te rmined 
at t h e moment . Final ly , II. contes ts t h a t wha t R idgway 
celled the "l ingering severe" s tyle real ly existed. Nev-
ertheless, wha tever way we choose to call it, in f ac t 
High Classical s tyle essentially or iginated and f lour-
ished in At t ica and Argos in the second half of t h e 5 th 
cen tu ry , and le f t temporar i ly the o the r Greek ar t is t ic 
cent res relatively unaf fec ted ; and the re mus t be m a n y 
of those, who would rather not call, as H. does, all 
o the r Greek scu lp ture of the period "s imply provincial 
or i nep t . " 
E. Simon was assigned the same task in respect of 
vase paint ing as Harr i son had been in the field of 
scu lp ture : she discussed early classical vase pa in t ing 
picking up the s tory where Sparke had stopped (pp. 
60 — 82). Bv m e a n s of a few character is t ic examples she 
out l ined the career of some vase painters , whose 
ac t iv i ty spanned beyond the 480 bounda ry (like t he 
Kleoplirades, Berlin, or Rrvgos Pain ters ) , as well as 
t he Pan Painter ' s , who, while being active in t he 
second quar te r of t he century, ye t " w a s late archaic 
and early classical in the same t i m e " . The cen t ra l 
issue of S's analysis is the iconography of the p ic tures 
and She does not mere ly give a general overview of t he 
changes t h a t took place in the discussed period, b u t 
suggests some met iculously e labora ted new interpre-
ta t ions : e.g. concerning the two sides of t he New York 
" b o b b i n " by the I 'enthesilea Pa in te r , the subjects of 
a new s t amnos in Fre iburg by the Copenhagen Pa in te r 
and of the two Munich a m p h o r a e of the Orci thvia 
Pa in ter , on the basis of the extensive discussion of 
the represent a t ions of Aigistos' dea th and of t he myt h 
of Boreas and Orei thyia . The satyrplay- l ike closing 
part of the s t u d y is a new in te rpre ta t ion of a wh i t e 
ground cup (ARV 763,3) of the Sotades Pa in te r : " w e 
mus t look for a fa i ry tale, for example the following 
. . .", and here comes like an aemulatio with the an-
cient m y t h o g r a p h e r s the au tho r ' s charming Midsum-
mernight ' s d ream. 
I n his paper (pp. 83 — 95), . / . Boardman emphasizes 
first o i all t h a t t h e discussion of Greek engraved gems 
d e m a n d s a l t e rna te me thods and leads to d i f ferent 
conclusions f rom those concerning s t a tues or vases, 
which "is a useful correction to the cyclic view of 
Greek a r t " . W i t h o u t neglecting the role of other fac-
tors, he pr imari ly invest igates the role of I he geographi-
cal aspect in the difference be tween product ion in 
the archaic ami classical ages. Contradic t ing E. Wal-
te r -Karydi , he po in t s out t h a t so fa r there has been 
found no def ini te proof on the ac t iv i ty of hard-s tone 
gem engraving workshops in t he Greek main land ; 
undoubted ly the center m u s t have been in the E a s t ; 
he is not convinced tha t the existence of the Aiginet ie 
s tudio has been proven. The development of t he 
workshops on the Greek main land , the cessation of 
the E t ruscan m a r k e t and the es tabl i shment of new 
demands in the Black Sea area brought about the sig-
nificant changes in the classical period. The relation-
ship between the Greek mainland and the Greek Eas t 
is the opposite in the case of I he provenances of 
archaic engraved meta l rings; in t he classical per iod 
the Black Sea colonies had become the p a r a m o u n t 
m a r k e t s here, too. B. looks into t he role which tech-
nique played i n l h e differing history of the two groups 
of f inds (hard s tone gem engraving demanded t h e 
mas te ry of a new technique), he poin ts out t h a t t h e r e 
is ha rd ly any connect ion between coinage and gem or 
f inger-r ing engraving, and he demons t r a t e s on a few 
convincing examples tha t " t h e comparison be tween 
the coins and early works in dif ferent media and a t a 
di f ferent scale are mis leading". 
I t is in perfect accordance wi th t he spirit and the 
purpose of the sympos ium tha t B o a r d m a n ' s paper is 
followed by ,/. J. Pollitt's (pp. 96 111), a p rominen t 
example of the "cyclic view of Greek a r t " . P . sees t he 
key to the entire h i s tory of Greek a r t in the Pla tonic 
theory of ideas, in the conviction t h a t Greek ar t is ts , 
even if t hey were no t all (sic!) "self-conscious idea-
lists", " the i r na tu r a l way of approaching a s u b j e e l " 
was endeavour ing to cap tu re the eidos, the under ly ing 
essence, of the phainomena, the changing appearences . 
Consequently, the h is tory of Greek a r t " can he described 
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as a tug of war between two goals, one the need to 
define the eidos, the o the r t he desire to explore t he 
phainomenon." Periods d o m i n a t e d bv the d e m a n d s of 
the eidos a l t e rna ted with ages of exper imenta t ion and 
reintegration. In P. 's view the Geometric of t he mid-
8th century , Ripe Archaic (575 — 525 B. C.) and High 
Classical (second half of the 5th century) belonged to 
t he former type , while t h e la t te r one included the 
orientalizing, as well as t h e L a t e Archaic a n d E a r l y 
Classical per iod i.e. the sub jec t of the sympos ium, 
and also t h e Hellenistic age. He diseusses Greek a r t 
between 525 and 450 in line with the roles of the 
single phases t hus outl ined (where La te Archaic would 
be the per iod of exper imenta t ion and E a r l y Classical 
the age of reintegration) in its mani fes ta t ions of 
pathos ( "emot ion") , ethos ( "cha rac te r " ) and rhythmos 
("pat tern of movemen t " ) . P a r t s of this t r a in of 
thought a re already fami l iar f r om one of P 's previous 
books (Art and Experience in Classical Greece, 1974). 
Even if we keep within t h e logic of this reasoning it 
remains quest ionable whe the r the modern ar t i s t s 
rediscovering the impor tance of Geometr ic a n d Ar-
chaic art a n d consciously going back to P l a t o n would 
accept P ' s evaluation of t he "High Classical" period, 
and not r a t h e r see il as t he exac t opposite of every-
thing that at I racted them in the I wo previous periods of 
integration. How P la ton ' s age itself f i t s into t he above 
scheme is n o t less problemat ica l ; the response t o this 
issue grows, however, beyond the scope of t he sym-
posium. J. Gy. Szilágyi 
A. Hammer : Archi tektur und Gesellschaft in der 
Antike. 2., erw. Auf lage (Kul turs tudien B a n d 5). 
H e n n a n n Böhlaus Naehf . Wien —Köln Graz. 1985, 
163 S., 28 Tex tabb . , 33 Pho tos . 
Der e rs te Eindruck des Lesers ist wahrscheinlich, 
daß die Ti te l »Architektur und Angst«, »Symmetr ie 
und Geschlecht« oder »Archi tektur und Macht« und 
die anderen, auch aus der Perspekt ive von 10 J a h r e n 
nach der e rs ten Auflage be t r ach tend über eine agres-
sive, die Aufmerksamke i t erregende Wi rkung ver fügen . 
Das Werk bewahr te also seine Ak tua l i t ä t . Das folgt 
fast selbstverständlich aus den, sich auf dieses T h e m a 
beziehenden Fragestel lungen, die in der Vorwort der 
Herausgeber zusammengefaßt wurden: »Welche so-
zialen Schichten, Gruppen und Personen t r a t e n in 
welchen Epochen und Regionen als Bauhe r ren a u f ? 
Wie groß waren jeweils die Einf lußbere iche der Ar-
chitekten, Baumeis ter und Bewohner? Wie wurden 
Finanzierungsprobleme gelöst ? Welchen Stel lenwert 
besaßen Prob leme der S t a n d o r t w a h l ? Welche unler-
schiedlichen Funkt ionen und Bedürfnisse p r ä g t e n in 
den verschiedenen sozialen Milieus die Ges ta l tung des 
Wohnbereiches? Welche sozialpsychologische Bedeu-
tung h a t t e n und haben die baulichen Symbole?« U n d 
m a n m u ß noch hinzufügen, d a ß die »Sozial- und Kul-
turgeschichte des Bauens und Wohnens« ein T h e m a 
ver t re ten , welches e indeut ig aktuel l oder—genauer 
gesagt—aktual is ierbar ist, sei das Quel lenmat r ia l ir-
gendwelcher historischen Periode behandel t . D a die 
Bean twor tung der Frage inwieweit historischen Ereig-
nisse oder historische Prozesse f ü r die K u n s t und 
Arch i t ek tu r maßgeblich s ind? k a n n n ich t gleichgültig 
sein. Überdies lenkte A. B a m m e r seine A u f m e r k s a m -
keit auch auf die Ana lyse des kunstsoziologisohen 
F a k t o r s der E n t f r e m d u n g oder der Möglichkeit der 
psychoanalyt ischen In t e rp re t a t i on . 
Auch diese wenigen Sätze lassen erkennen, wie 
vielschichtig und reich a n Gedanken die Arbe i t von 
B a m m e r ist. Der Widerha l l der ers ten Aufgabe wies 
eben da rauf hin, daß der Leser wegen des häuf ig fas t 
p rovoka t iven Charak te rs der Annähe rung des T h e m a s 
gegen die Erör te rungen nicht gleichgültig bleiben 
konnte . Das äußer te sieh natür l ich nicht nur in positi-
ven Reakt ionen , sondern auch in kritischen E inwän-
den. Von Finley wurde z. B . der methodische Eklekt i-
zismus be ton t , während andere Forscher den stellen-
weise zu kurz gefassten Charak te r der Arbei t bean-
s t ande ten . Der Eklekt iz i smus kann eher ein Vorzug 
als Fehler dieser Zusammenfassung be t r ach te t werden 
und die letztere Sache folgt gesetzmäßig aus d e m Um-
fang des Buches. 
E s ist nämlich of fenbar , daß überraschend viele 
gesellschafts- und wir tschaftsgeschicht l ichen bzw. 
d a r a n anschließende kunstsoziologisehe Analysen 
d u r c h g e f ü h r t wurden. Es ist zu beachten, wie un-
b e k a n n t e Wege durch die, mit dem N a m e n von K . 
Po lány i verbundene wir tschaf t l iche Anhtropologie 
e rö f fne t wurden und A. B a m m e r ließ sie fast vollkom-
men außer Acht . (Vgl. z. B . K. Polanyi—C. M. Arens-
berg— H . W . Pearson (Red.) : Trade and Market in the 
Ea r ly Empi res , Glencoe 1957; K. Polanyi : The Live-
lihood of Man. New York — San Francisco — London 
1977, 77 — 277). Sehr viele auszuarbei tende Beoba-
ch tungen und Ideen sind aber auch in der, sich auf 
die gesellschaftliche Lage des griechischen Küns t l e r s 
beziehenden Fach l i t e ra tu r aufzuf inden . (Hierorts wei-
se ich nu r auf die ausgezeichnete, unwürdig k a u m 
beach te te Studie von J . Gy. Szilágyi hin: in: An t i t -
schnoje obschestwo. Moskau 1967, 118 124.) Auch 
die Geschichte der a thenischen Baupoli t ik zwischen 
561/0 — 405/4 v. Chr. wurde natür l ich durch die große 
Arbe i t von J . S. Boersma nicht e rschöpf t (Athen ian 
Bui lding Policy f rom 561/0 to 405/4 В. С. Groningen 
1970). 
Das gilt f ü r die T h e m a t i k »Architect, p a t r o n and 
project« nach der »pragmatischen« Annähe rung von 
J . J . Coulton ebenfalls. (Greek Architects at W o r k . 
L o n d o n 1977) 
Diese fast »launenhaft« hervorgehobenen Beispiele 
dienen nicht zum Erwccken eines Mangelgefühls gegen 
die Arbeit von B a m m e r . Die zweite, erweiterte Auf la-
ge des Buches ist wegen der Anschauungsweise, der 
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methodischen »Entdeckungsreisen«, der auf regenden 
Fragestel lungen und der polemisierenden A t t i t ü d e des 
Verfassers des wiederholten Lesens wert . M. Szabó 
F. Seiler: Die griechische Tholos. Untersuchungen 
zur Entwicklung, Typologie und Funkt ion kunst -
mässiger Rundbauten. Verlag Phi l ipp von Zubern, 
Mainz a m Rhein 1986. V I I I + 168 S. m i t 2 Tabel len 
und 80 Abb. , davon eine F a r b t a f . 
Die Themenwahl der Monographie, die eine ab-
gekürz te und umgearbe i te te Fassung einer, in Erlan-
gen 1979 verteidigten Dissertat ion ist, kann im voraus 
als glücklich erk lär t werden. Die Forschungen der 
le tz teren J ah re vermehr ten nämlich nicht nu r die 
Zahl der einschlägigen Denkmäler und t rugen zu ihrer 
besseren E rkennung und Auslegung bei, sondern sie 
u n t e r s t ü t z t e n die Auffassung, wonach die griechische 
Tholos als eine einheitliche Erscheinung nicht erklär-
bar is t . Dementsprechend können das kontinuierl iche 
Entwicklungsmodel l (E. P f u h l vertr i t t diese Ans ich t 
a m konsequentes ten) bzw. die A n n a h m e einerleier all-
gemeiner Grundbedeu tung (z. B. die chthonische In-
t e rp re t a t ion von F . Rober t ) vorweg f ü r überholt bet-
r a c h t e t werden. (Die gründlichen deutsehen For -
schungen , die sich auf die auf die geometrische Tholos 
von La thuresa , das Kabir ion bei Theben und die 
R u n d b a u t e n des Keramikos von A then beziehen, wur-
den u n t e r den Rezensionen der vorliegenden Zeitschrif t 
behandel t (vgl. Ac t aArchHung , 33, 1981, 4 1 7 - 8 und 
37, 1985, 4 4 6 - 7 . ) 
Die gesamten, in seinem Buch behandel ten Bau ten 
wurden von Seiler zwischen 1974 und 1980 an Ort und 
Stelle s tud ier t . Als Ergebnis der typologischen und 
chronologischen Unte r suchungen wurden u n t e r den, 
durch Einze lmerkmale de terminier ten Tlioloi so lose 
Zusammenhänge aufgedeckt , die die Untersche idung 
von drei Gruppen begründeten . 
Die aus Lehmziegel err ichteten Tlioloi wurden von 
dem Verfasser der ersten Gruppe zugeordnet . Infolge 
der Frei legungen in La thuresa in A t t i ka ist dieser 
T y p seit der spät-geometrischen Periode b e k a n n t . In 
dem Hin te rg rund seiner Ausbi ldung s t and o f f enba r 
die mykenische Tradi t ion und die kult ische Auffas-
sung der neuen Periode. Diese, von dem Verfasser 
»Zweckbauten« genannten Objekte kommen als zu 
dem Z e n t r u m der I'olis gehörende Versammlungsge-
b ä u d e , die zugleich auch eine kult ische Funk t ion er-
fü l l t en , auch in den späteren Epochen vor. (S. z. B. 
das en tsprechende Gebäude auf der Agora von A t h e n 
und Ere t r i a . ) 
Die Ausbi ldung des Typs der, m i t einer dorischen 
Ringha l le umgebenen Tholos, d. h. dio des T y p s der 
Per ip tera l tholos ist in die erste Hä l f t e des 6. J a h r h u n -
dert es v. u. Z. zu dat ieren (Delphoi, sog. Alte Tholos). 
Von de r zweiten H ä l f t e des 5. J a h r h u n d e r t es wurde 
dieser T y p infolge der sich veränder ten kulturellen und 
religiösen Verhältnisse immer beliebter und er bewahr-
te seine Bedeutung bis z u m Ende der spät klassischen 
Per iode. (S. Delphoi: Marmar ia , Ep idauros : Thvmele, 
O lympia : Philippeion.) Wie der Pa r thenon , können sie 
in ers ter Linie als eine neue Art von Sakra lbau ten 
bewertet werden. Sie sind also als »säkularisierte« 
A n a t h e m o zu bes t immen, in denen sich die Thesaurie-
rungs funk l ion mit sakra ler Inszenierung mischt . (Z. 
B. Marmar i a bzw. das Philippeion.) Die Thymele 
kann abe r eindeutig f ü r ein Ku l tgebäude gehalten 
werden. Die Bedeu tung der Per ipteral tholoi wird 
durch die Einmaligkeit und durch die Unverwechsel-
barkei t de terminier t . 
Zu der dr i t ten G r u p p e der R u n d b a u t e n gehören 
die Denkmäler , die die neuen Konzept ionen des Hel-
lenismus spiegeln und die zugleich die grundsätz l iche 
Veränderung der Trad i t ion beweisen. Die Baukuns t 
dieser Per iode ist im voraus wegen der runden bzw. 
ha lb runden Formen u n d wegen der Bel iebthei t ge-
k r ü m m t e r Arch i tek tu r im allgemeinen, b e r ü h m t . Der, 
im Zeichen des neuen Geschmackes in den Gebäude-
komplex integrierte R a u m mit rundem Grundr iß er-
füll te gleichzeitig - hauptsächl ich in den Palästen 
und Gymnas ien — eine bedeutende p r o f a n e (Speise-
raum, Bad usw.) und eine kultische F u n k t i o n (/.. B. 
Heroon). Aus diesem K o n l e x l ergibt sich gesetzmäßig 
die m i t singulären Grundrißlösungen kombinier te 
Tholosform (z. B. Pella, Stymphal ia) . Dazu gehört 
auch die Erf indung des zukunftsvol len Monopteros. 
D a s Arsinoeion von Samothrake repräsentiert 
en tsprechend den selbständigen Tholos tvp der monu-
men ta l en Archi tektur . Die neue Lösung der Daclikon-
s t ruk t ion , wodurch die bedeutende Ausbre i tung des 
Innenraumes möglich wurde, gilt als ein Durchbruch 
im Vergleich zu den Tradi t ionen . Gleichzeitig begann 
auch die radikale U m w a n d l u n g der Oberflächengestal-
tung a m Außenbau (z. B. das Erscheinen der Fenster-
galerie in der Wandzone) . Diese Neuerungen sind auch 
in Beziehung mi t der römischen A r c h i t e k t u r nicht 
ohne Interesse . Die «Doppelnatur» dieser Bauform 
wird einerseits durch die Wiederbelebung des Perip-
tera l t ips in republikanischer Zeit, andererse i ts durch 
die Schöpfung der sieh auf die Trad i t ionen der hel-
lenistischen Arch i tek tu r anköpfenden K u p p e l b a u t e n 
en tsprechend veranschaul icht . 
I )ie Arbe i t von Seiler is t f ü r die Forscher eindeutig 
ein wicht iges Buch. D a z u gehört der A n h a n g , in dem 
die Tlioloi angeführ t wurden die zu einer umfassenden 
Analyse vorläufig ungeeignet sind. M. Szabó 
P. Dintsis: Hellenistische Helme. (Archaeologica 43.) 
Giorgio Bretschneider E d i t o r e Roma, 1986. I (Text): 
X N 1 + 394 S.: I I (Taf.): 83 Taf., 14 Beilagen, 22 
K a r t e n . 
Diese große U n t e r n e h m u n g »stellt die leicht ver-
änder te Fassung der Dissertat ion, die 1982 der 
Philosophischen F a k u l t ä t der Univers i tä t Wien vor-
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gelegt worden ist, dar«. Die Themenwahl ist ausge-
zeichnet, d a »im Forschungsbereieh Hellenistische 
Waf fen es gibt noch g e n u g archäologisches Neuland« 
obwohl die Erforschung des Hellenismus hal in den 
vergangenen J a h r z e h n t e n bedeutende For t schr i t t ege 
mach t . 
I m Zuge der Arbeit bevorzugte der Verfasser zwei 
Problemenkreise: »Zum einen galt es die Unsicherhei t 
und Verwir rung in der bisherigen For schung in puncto 
Terminologie, was die griechischen Helme im besonde-
ren bei r i f f t , im Lichte d e r neuesten archäologischen 
Erkenntn i sse nach Möglichkeit auszuräumen , zum 
anderen sollte die Arbe i t die bisherige, of t schwer 
zugängliche Li tera tur a u f diesem Gebie t sammeln, 
sichten u n d auf einen gemeinsamen N e n n e r bringen.« 
Dabei konn ten die typologisehen und chronologischen 
Analysen natürlich n i c h t als sekundär be t rach te t 
werden. Die Ka lo t tonfo rm wurde von Din ts i s als das 
Grundkr i t e rum ausgewähl t . Diese F o r m diente als 
«der wesentliche Ausgangspunk t f ü r die einzelnen 
Unte r suchungen der jeweil igen Helmform». Die bishe-
rigen Dat ierungen w u r d e n durch die chronologischen 
Analysen teils bes tä t ig t , teils aber e rgaben sieh neue 
zeitliche Zuordnungen. D a s ist aber in K e n n t n i s der 
unsicheren Punkte d e r hellenistischen Chronologie 
nicht überraschend. (Man kann darüber einen schnel-
len Überb l ick aufgrund d e r Beilage 14 gewinnen.) 
Das gesammelte Mate r i a l wurde in der Monog-
raphie in 15 Kapi te ln behandelt . Sie entsprechen 
ebensovielen typologisehen Einheiten. N a c h der Mei-
nung von Dintsis k ö n n e n die hellenistischen Helme 
folgendeil Typen zugeordnet werden: 
I . de r boiotische H e h n , II. der t i a r aa r t ige Helm, 
I I I . de r Pilos/Konoshelm, IV. der Pi loshelm (mit run-
der Ka lo t t e ) , V. der Konoshe lm, VI. der korinthische 
Hehn, V I I . der pseudokorinthische H e l m V I I I . der 
a t t ische Helm, IX . de re pseudoat t ische Helm, X . der 
ehalkidische Helm, X I . der Glockenhelm, X I I . der 
K a p p e n h e l m , X I I I . die ägyptischen Kalks te inhelme, 
X I V . de r Gesichtsmaskenhelm, XV. die Kaus i a . 
Tin L a u f e der Ana lyse der einzelnen T y p e n wurde 
die Typologie, U r s p n m g s f r a g e und Verbre i tung von 
dem Verfasser un t e r such t . E r wirf t a b e r auch das 
Problem der funkt ionel len Zuordnung a u f (ob sie f ü r 
die R e i t e r oder fü r die Fußso lda ten ge fe r t ig t wurden) 
und wenn es begründet ist, beschäl ! igt er sich auch 
mit den Fragen der E in f lü s se und Bezeichnung. Die 
letztere kommt s inngemäß in dem Fal le da ran , wenn 
der tradit ionelle Benennungsgebrauch von Dintsis 
verworfen wird. (Vgl. z. В . : t iaraartiger H e l m ans t a t t 
des thrakischen oder phrygischen T y p s , oder die 
E i n f ü h r u n g des Konoshelmes . ) 
Man m u ß hier die Ta t sache sofort be tonen, daß 
die, auf ein anerkennenswer tes Mater ia lsammlung basi-
erte E in te i lung im wesent l ichen durch die Bewer tung 
der, in der hellenistischen Kunst so häu f igen Helm-
dars te l lungen zus tande kam. Nimmt m a n aber die 
Typologie von G. Waur ick an, die auf die hellenisti-
schen He lmfunde gebau t wurde (vgl. Antike He lme . 
Sammlung Lipperheide und a n d e r e Bestände des 
Ant ikenmuseums Berlin. RGZMonographien 14, Mainz 
1988, 151 ff.), verschwindet dieses vielfarbige Bild und 
die vier H a u p t t y p e n und ihre Var i an t en bleiben übr ig : 
de r Pilos-Tvp (er entspr icht den T y p e n 111, IV und V 
nach Dintsis), der boötische T y p ( T y p I nach Dintsis), 
de r phrygische T y p ( = Typ II von Dintsis) und der 
a t t i sche Typ mi t St i rnschirm ( = T y p IX nach Dint-
sis). Daraus folgt , daß die Untersche idung der a t t i -
schen, chalkidischen, kor inthischen und pseudoko-
rinthischen Typen , ferner die des Glockenhelmes, der 
ägypt ischen Kalks te inhelme, der Gesichtsmaskenhel-
m e und der Kaus ia in der Typologie von Dintsis auf 
bildlichen Darstel lungen ruh t . D e r Verfasser weist 
nämlich auf den, m i t dieser Quellengruppe in Bezie-
h u n g stehenden Gefahr- faktor , d. h. auf die mögliehe 
Rolle der künst ler ischen Phan t a s i e in der gegebenen 
Darste l lung hin. I n der Wirkl ichkei t läßt er aber die-
sen Fak to r außer Acht . Obwohl die sich daraus erge-
benden Fallen können durch den at t ischen H e l m t y p , 
de r in der griechischen K u n s t sei t der archaischen 
Zeit beliebt war, a m besten veranschaul icht werden: 
keine En t sp rechung hat dieses T y p s -- mindes tens 
vorläufig in der Real i tä t . 
Das ist na tür l i ch eine andere F rage , daß m a n aus 
beiden Quellengruppen darauf schließen kann, daß 
keine spezifischen H e l m t y p e n bei den großen hel-
lenistischen Heeren gebraucht wurden . Das wird durch 
die Verbreit ung (1er einzelnen T y p e n gut gespiegelt. 
(Vgl. dazu dio K a r t e n im Tafe lband. ) Aus der Analyse 
de r Helmfunde k a n n man zugleich zur E r k e n n t n i s 
kommen, daß lediglich der a t t i sche Helm mit St irn-
schi rm im Gegensatz zu den a n d e r e n Typen erweist 
sieh als neues Rüs tungss tück . 
Schließlich gehe ich auf den Problemenkreis des 
K a p p e n h e l m t y p s kurz ein, ohne die Detai l f ragen zu 
zerlegen. Ausgerissen aus ihrem italischen K o n t e x t 
is t die Einziehung dieser Gruppe in die monographi-
sche Bearbei tung der hellenistischen Rüs tung nicht 
glücklich. Der in d e m Metropoli tan-Museum b e w a h r t e 
und angeblich zwischen Daphni u n d Pireus ge fundene 
Bronzehelm ( = Dinlsis K a t . N r . 256) ist ein gu tes 
Beispiel da fü r . E r ist of fenbar eine etrusko-italisehe 
Arbeit und m a n hat keinen G r u n d zur Ve rmu tung , 
d a ß er notwendigerweise infolge de r keltischen Inva -
sion auf seinen F u n d p l a t z ge langte . Aus dem ganz 
neuen Überblick von U. Schaaff wird es fü r alle Fa l le 
klar , daß die Fests te l lungen des Verfassers be t re f f s der 
keltischen Helme und der K a p p e n h e l m g r u p p e im 
weiteren Sinne auf iiisichere G r ü n d e basiert wurden . 
(Vgl. Antike Helme, op. eit. 293- 326.) 
Unabhängig von den obigen Bemerkungen ist es 
festzustellen, d a ß die Arbeit von Dintsis die außer-
ordentlich reiche und nützl iche Sammlung »des 
Sekundärmater ia l« der hellenistischen Helmar ten ist. 
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Sic er leichter t außerordent l ich die Orient ierung in dem 
einschlägigen riesigen Mater ia l , sogar in der Wel t der 
hellenistischen Waffendars te l lungen im allgemeinen. 
(Von den, auf den Tafeln abgebi ldeten 504 Dokumen-
ten wurden 301 in den Ka ta log aufgenommen.) Mit 
Hilfe von weiteren Forschungen ist e indeut ig zu klä-
ren, was m a n von den obigen zu der Rekons t ruk t i on 
der realen R ü s t u n g und zu der Analyse der chronolo-
gischen Probleme, der Ursprungsf rage und der We-
chselwirkungen benutzen kann . 
M. Szabó 
J . Hörig: Les trésors d 'orfèvrerie thrace. (Supplement i 
alla R d A - 3) Giorgio Bretschneider Ed i to re , R o m a 
1987, 3G pages, 20 planches . 
L a tou rnée mondiale des trésors thraces (en 1978 
à Budapes t , au Musée des Beaux-Ar ts : « T r á k kul túra 
és művészet о) donna une ample notor ié té à l 'hér i tage 
culturel an t ique de la t e r re bulgare et f i t en même 
t emps conna î t re des idées y relatives du m o n d e scienti-
f ique bulgare. L ' a t t en t ion f u t tenue en éveil p a r la 
mise au jour »systématique« de trouvail les nouvelles 
qu 'on a app r i t avec une rap id i té exemplaire . (Voir en 
premier lieu: A. Fol — B. Nikolov—B. F. Hoddinott : 
The New Thrac ian Treasure f rom Rogozen, Bulgaria 
London 1986). 
Les é tudes consacrées à ce suje t , à l 'é t ranger , de plus 
en plus nombreuses à p a r t i r des années 70, ava ien t 
pour la p lupar t l ' in tent ion de ne pas r e m u e r les 
« affaires in tér ieures» de l ' a r t thrace. Elles voulaient 
p lu tô t en connaissance des nouveaux documents , re-
considérer les rappor t s en t re les Thraces e t les peuples 
voisins. (Aperçu syn thé t ique : O.-H. Frey, in Dr i t t e r 
In te rna t iona le r Thrakologiseher Kongress, Sof ia 1984, 
IL. p. 260 e t suiv.; cf . F. Fischer, in Bei t räge zur 
A l t e r tumskunde Kleinasiens. Fes t schr i f t f . K . Bittel, 
Mainz 1983, p. 191 e t suiv.). 11 f a u t cependan t 
souligner que les cont r ibu t ions approfondies on t évo-
qué depuis longtemps des conclusions contes tables des 
recherches bulgares e t roumaines , marquées avan t 
t ou t d u n o m de I. Venedikov et de D. Bercin, ainsi, 
des problèmes de m é t h o d e se p résen tan t dans le 
choix, la classification et l ' in te rpré ta t ion du matér ie l , 
de m ê m e que des points faibles fie la pér iodisat ion et 
de la chronologie (voir pa r ex. H.-G. Hùttel, German ia 
56, 1978, p. 150 et suiv.). 
Ce f u t l ' é tude de P . Alexandrescu (Dacia 18, 1974, 
p. 273 et suiv.) qui a t t i r a en premier lieu l ' a t t en t ion 
sur le fa i t que sans l 'appl icat ion des mé thodes de 
l 'archéologie classique on ne peut guère espérer 
l ' in te rpré ta t ion solide de l ' a r t « thraeo-gète ». Cette 
direction a é té choisi p a r les recherches consacrées à 
la vaisselle métal l ique, f a i san t par t ie des t résors thraces 
plus précisément à ses r appor t s avec la to reu t ique 
hellénist ique (voir en p remie r lieu M. 1'frommer, J d l 
98, 1983, p. 235 et suiv. et idem : S tudie zu alexandrini-
scher und grossgriechischer Toreut ik frühellénist ischer 
Zeit . Berlin 1987, cf . Gl. Rolley, R A 1978, p. 362 et 
suiv.) . 
C 'es t dans ce cou ran t que l 'on p e u t classer ce t te 
brève é tude de .1. Dörig, spécialiste r épu t é de la scul-
p t u r e grecque; ce parergon, d 'ai l leurs n o n isolé dans 
son œ u v r e , f u t inspiré pa r l 'exposi t ion des trésors 
th races à Genève (Musée d 'Ar t et d 'His to i re , 1980 — 
81). L 'aspec t hétérogène des ob je t s y présentés fa i t 
poser la question: « Qu'est-ce qui en cons t i tue le carac-
tère p rop remen t thrace?« Il f au t i m m é d i a t e m e n t sou-
ligner que ce n 'es t p a s une réponse en quelque sorte 
s y n t h é t i q u e que l ' au t eu r cherche à développer, mais , 
d a n s ses commentai res sur 21 vases de mé ta l prove-
n a n t de la Thrace, de la Russie du Sud e t de la Grande 
Grèce s 'efforce à repérer des é léments s tyl is t iques qui 
p l a iden t en faveur d ' u n e origine th race . I l s 'agi t là 
en premier lieu de l ' é tude styl is t ique d u décor f iguré 
et o rnementa l , ainsi que de l ' in te rpré ta t ion des repré-
sentât ions. Le matér ie l choisi a p p a r t i e n t — et c 'est 
éga lement un fait. essentiel à re teni r — au couran t 
hel lénist ique do l ' a r t th race . On cons ta t e souvent une 
t e n d a n c e à a t t r ibuer les objets de bonne qual i té à 
des ateliers grecs, t and is que ceux d ' u n e style ou 
d ' u n e fac tu re « populai re » à des atel iers thraces. Les 
observat ions de Dörig son t plus d ' une fois convaincan-
tes en d é m o n t r a n t avec beaucoup de vraisemblance 
l 'or igine grecque (ionienne, de Ionie septentr ionale 
etc.) de l 'ar t isan ou révèlent , dans d ' au t r e s cas, des 
cr i tères qui rappè len t les disciples thraces de l ' a r t 
grec. Les objets en quest ion ref lè tent néanmoins , dans 
les d e u x cas, les exigences e t le goût de leurs propriétai-
res qui les ont éventuel lement c o m m a n d é et il n 'es t 
pas quest ion de contes ter que ces Thraces ava ien t 
e m p r u n t é la voie de l 'hellénisation e t demanda ien t 
des œ u v r e s de style grec. C'est é v i d e m m e n t une au t r e 
ques t ion de savoir si ces dernières p e u v e n t ref léter des 
idées thraces q u a n t à leur fonction ou à leur program-
me iconographique. Dör ig se charge de déchiffrer cet 
én igme tout en p r e n a n t les risques qui découlent do la 
n a t u r e de la documenta t ion , c 'est-à-dire do l 'absence 
quasi to ta le des sources thraces en ce qui concerne la 
religion e t la mythologie locale. L 'opinion selon la-
quelle les vases d ' a rgen t avec inscript ion men t ionnan te 
K o t y s ne se r a t t a chen t pas au roi th race historique, 
ma i s à la déesse th race du même nom, doi t être con-
sidérée comme une proposi t ion de hase de Dörig. C'est 
ce t te idée que serait appelée à soutenir l ' in te rpré ta t ion 
de la cruche de Borovo main tes fois analysée: « . . . la 
c ruche- rhy ton de Borovo représente des ri tes célébrés 
d a n s le cadre des cul tes de la déesse Cotys dans les 
m o n t a g n e s thraces ». Q u a n t au pass ionan t « déchiffre-
m e n t d 'énigme », il es t évident (pie les études ulté-
rieures y relatives doi t en tenir compte m ê m e si, à la 
lumière des trouvailles récentes, l ' accepta t ion du point 
de d é p a r t est confrontée à de sérieuses diff icul tés: l 'une 
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des cruches d ' a rgen t de Rogozen por te l ' inscription 
« K O T Y S A P O L L O N O S PAIS ». Cela veu t dire que la 
recherche se t rouve opposée aux n o u v e a u x énigmes et 
on ne peut plus avancer sans les résoudre. (Cf. Iz-
kustvo 1986, 6, p. 41 et suiv.: ou t re K o t y s , les inscrip-
t ions portent aussi, en t re autres , les noms Kerseblep-
tes, Satokos). 
Il est incontestable que la reconst i tu t ion de la 
mythologie et des r i tes thraces — f a u t e de mieux — à 
l 'a ide de textes grecs, recèle une foule de dangers. E t 
m ê m e si l 'on croit l ' au teur , en accep tan t que les in-
t e rp ré ta t ions modernes de la scène de l ' amphore - rhy ton 
de Panagur i s te dépassen t p robab lemen t de loin les 
connaissances mythologiques et his tor iques de l 'arti-
san qui f u t responsable de sa créat ion, on no peu t 
guère considérer comme défini t ives ses explications 
excessivement généralisées: « . . . ce t te amphore-
r h y t o n trai terai t donc en plusieurs var ia t ions le grand 
s u j e t de la Vie e t de la Mort. » E n m ê m e temps on ne 
sai t t r o p que faire de ses conclusions formulées égale-
m e n t au conditionnelle sur les cruches à tête de fem-
m e : » . . . on peut se demander p a r contre, si cos 
r h y t o n s n 'évoqueraient pas dos souvenirs (le sacrifices 
h u m a i n s . . . » A jou tons qu'il s 'agi t de l 'ensemble don t 
l 'origine thrace n 'es t pas aussi év iden te même selon 
les spécialistes bulgares , que le considère J . Dörig. 
Ce dilemne nous ramène à l 'une des questions 
fondamenta les concernan t les œuvres qui représentent 
l ' a r t thrace, n o t a m m e n t au problème de l 'origine de 
leur maî t res (c 'est-à-dire de leurs ateliers). La locali-
sa t ion des lieux d 'exécut ion du ma té r i e l analysé par 
Dör ig — c'est-à-dire en négligeant les trouvail les de 
s ty le perse, scythe au illyrien mises a u jour en Thrace 
— ne peut pas se fa i re sans la prise en considération 
des cadres et des r a p p o r t s les plus larges de l 'orfèvrerie 
hellénist ique. Cela nécessite na tu re l l ement la connais-
sance approfondie des trouvailles th races à l 'aide de 
publ icat ions scientifiques, object ives e t complètes. 
M. Szabó 
J . W . Hayes: Greek and Italian Black-Gloss Wares and 
Related Wares in the Royal Ontario Museum. A Cata-
logue. Royal Ontar io Museum, Toron to , 1 984, pp . 204, 
ills., figg. 
J . W . Hayes: E t ruscan and Italic Pot tery in the Royal 
Ontar io Museum. A Catalogue. Roya l Ontar io Museum, 
Toron to , 1985, pp . 195, ills., figg. 
Unbelievable as it m a y sound, b u t the fac t t h a t 
t h e R o y a l Ontario Museum owns one of (he best cata-
logued collections in the world is ent i re ly due (o the 
work of one scholar. In the course of one decade J . W. 
H a y e s published seven volumes, listing about 2700 
ob jec t s from the collection of the Toron to m u s e u m : 
R o m a n and L're-Roman Glass, 1975; R o m a n Pot te ry , 
1976; Ancient L a m p s , 1980; At t ic Black Figure and 
R e l a t e d Wares, 1981; Greek, R o m a n and Re la t ed 
Metal Ware, 1984 as well as the two volumes reviewed 
here. The At t ic b lack figure vases c a m e out in t h e 
series Corpus Vaso rum Ant iquorum, t h e others were 
publ i shed by the Museum itself. F r o m the titles it 
becomes appa ren t t h a t , apa r t f r o m the Corpus 
V a s o r u m fascicle, he regards as his most pressing 
obl igat ion not so m u c h the publ ica t ion of the specta-
culous pieces, mos t ly known f rom previous publica-
t ions, b u t main ly of objects of largely unknown o r 
uncer ta in origin a n d taken out of contexts , where, 
just as in the case of t he Royal On ta r io Museum's col-
lection, t he a u t h o r of the cata logue has a d i f fcul t 
anil mos t unreward ing task, since in ident i fy ing a n d 
d a t i n g t he objects he mus t rely on the complete set of 
possible parallels and even so, in m o s t eases the va lue 
of his a t t r ibu t ions is still hardly comparab le to t h e 
evidence of pieces recovered dur ing scientif ic excava-
tions. 
Being fully aware of all this, H a y e s worked ou t a 
ca ta logue system which, under the g iven circumstances, 
m a y be regarded opt imal . The reason he was able 
t o def ine his l imi ta t ions together with his highest 
su rmoun tab le a ims is that he is one of those few 
scholars who are bo th field archaeologists and prac-
ticing researchers in a museum. I t is the wealth of 
observa t ions about manufac tu r ing techniques a n d 
fabr ics and the inclusion of profile drawings of m o s t 
of t he vases t h a t makes the publ ished mater ia l an 
indispensable source of informat ion . Hayes , however, 
a lways a t t e m p t s t o go fur ther . Building par t ly on 
the a l ready men t ioned observat ions and par t ly oil 
the scarse da t a re la t ing lo provenances , but first a n d 
foremost , relying on references to excava t ed examples , 
he a t t e m p t s to organize the mate r ia l on a geographical 
basis as accurate ly as possible; as for dal ing, he tries t o 
indicate clearly w h a t sys tem he uses, or what mate r ia l 
he founds his evidence on. Al though his catalogues, 
on account of the i r scope and charac te r , f irst of all 
serve t he purpose of scientific research, those who read 
the in t roduct ions to the various sections will also 
f ind a short , precise, and very well founded s u m m a r y 
on t h e history of t h e discussed wares. 
This proved especially useful is t he f i rs t of the two 
recent ly published volumes, discussing Greek a n d 
i ta l ian black glaze wares. In the in t roduct ion H a y e s 
correct ly points ou t the inconsistent , in some cases 
misleading na tu re of some generally used designations. 
This is why he suggests the more neut ra l , a l though 
also more ambiguous te rm "black-gloss" . In this case, 
however , the inconsistencies of te rminology do no t 
usually lead to misunders tandings . They are more 
likely to do so, when like here — the Apulian a n d 
E t r u s c a n wares with decoration in a d d e d red paint as 
well as the Gna th i a ware are publ ished together wit h 
t h e "black-gloss" wares. The Megar ian bowls a n d 
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some pieces of pa t t e rned At t ic and I ta l ian ceramics 
a re also included in this volume. I t is not exact ly 
clear where the au thor d r aws the line between the 
la ter ones and those p a t t e r n e d vases publ ished on the 
last two plates of the previously ment ioned OVA vol-
ume. The separat ion of the red figure vases decorat-
ed wit Ii superposed colour f rom those t o be discussed 
in I lie promised fu tu r e volume, dedicated to the "regu-
l a r " red f igure ones seems even more problematical , 
par t icu lar ly , because in m a n y instances the vases 
decorated with the two different techniques were 
p robab ly not only manufac tu r ed in the s ame workshop, 
b u t also done b y the h a n d s of the same master . 
However , in case these considerations are just if ied 
by t h e economy of the f u t u r e volumes, we must 
accept lliom, the essential requirement being t h a t 
each vases should be included somewhere in the vol-
umes. 
The ma jo r i t y of the mate r ia l incorporated in t h e 
fascicle originates f rom I t a l y , only a b o u t one th i rd 
comes f r o m Att ic and o the r Greek workshops. Most 
of t h e l a t t e r ones da t e f r o m the 6th to 5tli centuries, 
and come mainly f rom At t ica (nos. 28 - 69), occasional-
ly f r o m Boiotia (nos. 19 25); the au tho r listed here 
the " I o n i a n cups" , too (nos. 1 —6). Some examples of 
Baconian and Corinthian po t t e ry and a few Greek 
Hellenistic products complete the volume. Most of the 
Italian mater ia l da tes f rom the 4th to 2nd centuries. 
The Apul ian , Campanien , E t ruscan and Faliscan 
"black-gloss" wares (nos. 90 146), the above men-
tioned vases decorated in added pa in t , originating 
f rom different workshops (nos. 19 1 —232), t he Gnathia-
ware (nos, 233 - 265) and the various pa t t e rned vases 
(nos. 266 - 2 8 4 ) make up the largest groups. Few of 
the pieces are ou t s tand ing by themselves: owing to 
their provenance, two f r a g m e n t s of Eas t Greek cups 
f rom N a u k r a t i s (nos. 7 — 8); a Baconian column-cra ter 
(no. 9); two "Calen ian" gu t l i (nos. 85 and 89); some 
p roduc t s f rom the E t ruscan Malacena workshop (nos. 
108—1 19); three bowls a t t r i bu t ed to a R o m a n work-
shop f r o m the 3rd cen tu ry B. C. (nos. 147 149); the 
" M e g a r i a n " howls (nos 184 187); a Cre tan "P lake t -
ten v a s e " (no. 190); some Campanian and Et ruscan 
pseudo-red figure vases (nos. 206 -212 , 225 -226); so-
me G n a t h i a vases with f igurai decorat ion (nos. 244, 
249, 254, 259 -261), and a few examples of rare types 
of p a t t e r n e d vases (nos. 266, 283) are remarkable . 
The ex t remely well-founded a t t r ibu t ions t ake into ac-
count the unresolved issues as a m a t t e r of course; 
anyone who disputes t h e m f inds himself a t odds with 
present scientific opinion. None of the few addi t ions to 
the bibl iography reveal gaps in the au tho r ' s knowl-
edge; ra ther , they are due to the time lag between the 
publ ica t ion and the p resen t review; E . Pierro 's work 
on " I o n i a n " cups (Ceramioa " ion ica" non f igura ta , 
etc., Rome , 1984), С. 51. St ibbe 's paper on Laconian 
cra ters (in: L a ceramica laconica, Rome , 1986, pp. 
75—100, the Toron to piece D36), t h e hook of F . 
Gi lo t ta on the "Ca l en i an" glitti (Gut t i e askoi a rilievo 
i tal iot i ed etruschi, R o m e , 1985), the documen t s of t he 
deba te t h a t f lared u p following the publicat ion of 
P i a n u ' s work on pseudo-red figure vases, Green's mos t 
recent studies on t he Gnath ia vases were all still 
unavai lable to the a u t h o r at the t i m e of compiling. 
Also, he was ye t unab le to use Morel 's Céramique 
campan ienne (1981) in t he text ; still, in the very end 
of the volume we f ind t h e incorporat ion of the includ-
ed pieces into Morel 's type-series. E q u a l l y useful is 
the concordance list of the old and new numbers of 
t he vases and of their n u m b e r s in the 1930 Robinson — 
H a r c u m — Iliffe Cata logue. It is t hus indicated t h a t 
more t h a n half of t he content of this volume has not 
been publ ished previously . 
The mater ia l discussed in the ca ta logue of F t ruscan 
and I t a l i an po t t e ry is f a r more homogeneous. More 
t h a n 8 0 % of the 370 pieces included here are E t ru scan 
or re la ted impasto wares (nos. A. l — 86, H.I -82 ) and 
bucchero vases (nos. С. I 130). The t h r e e early F t rus-
can pa in ted vases ( E . l -3), the Apul ian painted vases 
in indigenous style (nos F.I 18) t oge the r with vases 
classified in the Varia g roup (поз. G l — 20), all included 
mos t p robab ly because of the above ment ioned eco-
nomic considerations, appear almost as a n appendix , 
while t he rest (early impas to po t t e ry f rom I ta l ian 
workshops, nos. D . l—12: E t ruscan p la in buff vases, 
nos. E . 4 — 8) complete organically t he con ten t of the 
main chap te rs . 
H a y e s lias previously published the most impor-
t a n t pieces of this ca ta logue (S F 43, 1975, pp . 8 5 - 104, 
t a w . 18 — 26); those, however , together wi th the ones 
included in the 1930 catalogue m a k e u p only a litt le 
more t h a n 10% of this volume — the res t has not been 
published unti l now. T h e organization of the mater ia l 
differs f r o m the prev ious volumes only in one respect: 
r a the r t h a n using a cont inuous n u m b e r i n g system he 
s ta r t s off f rom n u m b e r 1 in every group , preceded by 
a le t te r code. On account of their historical impor tance 
three g roups deserve special a t t en t ion of (lie previous-
ly unpubl ished pieces, generally not ve ry interest ing 
in themselves : the splendid series of Chiusi impasto 
ware (A.l —82), the bucchero wares m a d e in Chiusi and 
Orvieto (cp. pp. 62 — 63) and the pieces found in two 
graves of an Italic necropolis in s o u t h e r n Abruzzo, 
south of Sulmona ( D . 5 - 11): these a re complemented 
by an append ix listing bronze and iron objec ts found 
in t he s ame necropolis (pp. 173 - 1 7 5 ) . 
The descriptions a n d commentar ies — the prepa-
ra t ion of which is equal ly meticulous — have a con-
siderable mer i t in d rawing a t ten t ion to the lack of a 
comprehensive s t u d y of po t te ry in anc ien t I ta ly , with 
special regard to t he E t r u s c a n te r r i tory . I m p a s t o ware 
has no t been discussed in an up- to-date , comprehensive 
s t u d y so far , only va luable par t ia l s tud ies have been 
published on bucchero po t t e ry , which, however, do 
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not ex tend to such i m p o r t a n t fields as, for example, 
the workshops of Vulci, In ternal and N o r t h e r n E t ru-
ria, t he iconography a n d chronology of t he Chiusine 
rol ler-stamped reliefs ( the o rnamenta l and animal 
friezes have not even been typologically classified), 
the corpus of vases decora ted with reliefs fo rmed by 
pressing out the f igures agains t a single mould , or the 
h is tory of the po t te ry t y p e s (except in South Et rur ia ) , 
etc. 
Like in the above volume, the reproduct ions are 
adequa te , except in t he ease of some vases with incised 
f igurai decoration where I he subjects are ha rd ly re-
cognizable (nos. 11.22 — 23, 11.32; the f i rs t t w o are not 
presented in Hayes ' s previously ment ioned article). 
Ch. Scheffer 's ou t s t and ing monography discusses the 
cooking pot types (especially t h a t of the "por tab le 
s t o v e " number 11.68) in a wider contex t . (Cooking 
and cooking s tands in I ta ly . Acquarossa, Vol. II, l ' a r t 
1, Stockholm, 1981, see esp. fig. 36); the kva thos C.l 
with relief decoration could probably be ascribed to 
Caere (for this group see M. Cristofani — M. Bonamici 
SE 40, 1972, pp. 84— 1 14); as for the si tula E.2 , neither 
its f o rm (ep. .1. M. .1. Gran Aymerioh, M E F R A 84, 
1972, 7 ff.), nor the decora t ion (cp. e.g. Hencken , Tar-
quinia , Villanovans a n d E a r l y Et ruscans , Cambridge 
Mass., 1968, p. 168, fig. 172,b) s t ands so isolated as Ihe 
t e x t suggests. U n d e r s t a n d a b l y , Ihe a u t h o r felt tha t 
t he iconographical ana lys is of the motifs were outside 
t he scope of his book. Only the most interest ing piece 
f rom this point of view is worth ment ion ing here: 
t he bucchero kan tha ros C.21, also published in the 
above noted SE article — the two Centaurs on its side 
В are the usual representa t ives of the t y p e appear ing 
a t t h a t t ime in E t r u r i a ; t h e winged male f igure on side 
A set , in accordance wi th the " K n i e l a u f ' - s c h e m e , be-
tween two horses and holding a snake in his hands de-
serves, however special a t t en t ion , since it is probably 
an ear ly forerunner of the gods and demons holding 
snakes, so of ten appea r ing on later E t r u s c a n repre-
senta t ions , which m u s t have been a f igure of the E t -
ruscan Pan theon a l ready in the archaic period. 
J. Gy. Szilágyi 
L. Cimino: La Collezione Mieli nel Museo Archeologico 
di Siena (Archeologica 48), Giorgio Bretschneider , 
R o m a , 1986. pp. 273, pis. 130. 
N o t m a n y of t hose visit ing Siena would s top by in 
the Museo Archeologico which lies off the m a i n route 
of t he usual tourist i t ineraries, and there are even 
fewer among them w h o would pay a t t en t i on to the 
fo rmer Mieli Collection present ly exhibi ted in Room 
VI . i t s impor tance does not compare wi th t h e rest of 
t h e ma te r i a l in the — as f a r as location and instal lat ion 
are concerned, more deserving — Museum, especially 
not w i t h the stone a n d clay urns witli relief decorat ion 
a n d t h e most dis t inguished pieces of (lie Chigi-Zonda-
dar i collection. There are only a very few of the 715 
pieces in (lie Mieli Collection which a re ou ts tanding by 
themselves , and those had a l ready been presented in 
earl ier publicat ions. The ma jo r i t y , however , has never 
been published so fa r , and it was on ly Bianchi Bandi-
nelli who briefly reviewed the whole collection in one 
of his earlier and ha rd ly accessible papers . (Rassegna 
d ' A r t e Senese 17, 1924, p p . 16 -30) 
T h e collection ma in ly holds E t ru scan objects , 
m o r e t h a n two t h i r d of which d a t e f rom the 7th to 
6th centuries, the res t is Hellenistic. Fo r the mos t part 
t h e y are ceramics, ma in ly bucchero po t t e ry which 
cons t i t u t e about one quar t e r of t he entire collection. 
T h e early impasto and Et rusco-Cor in th ian , the un-
pa in t ed , pa t te rned a n d black-glazed wares are smaller 
in n u m b e r and are less evenly represented . They are 
supp lemented by a few red-f igure i tems and a pai r 
of vases decorated in superposed colour. A series of 
b ronze vessels and bronze f igur ines da t ing f rom the 
6 th cen tu ry to the R o m a n Age is also remarkable , and 
a few Et ruscan and especially R o m a n engraved gems 
a re wor thy ofnot iee as well. Of p a r t i c u l a r in teres t are 
14 pieces of the 4th—2nd c e n t u r y bearing E t r u s c a n 
inscriptions. 
T h e compilat ion of a catalogue of such a collection, 
ins ignif icant in compar ison with t he en t i re ty of the 
mate r ia l in Italian museums , is a highly responsible 
task , since a new edi t ion of the publ ica t ion or a new 
t r e a t m e n t of the pieces is qui te unlikely. The au thor 
was obviously no t aware of it, t he t e x t does no t reach 
t h e qua l i ty d e m a n d e d f rom such a catalogue in any 
respec t by anyone of those who have to use it. The 
ob jec t s had not been restored and cleaned before they 
.vere photographed; as a consequence, the figurai or-
namen ta t i on is prac t ica l ly illegible in some eases (pi. 
9 10, no. 47 — 48); somet imes mis leading integrat ions 
were le f t on the vessels or on the i r decorat ions which 
a re not, indicated in t he descript ions (e.g. pi. 81, fig. 
413/a: the figure is obviously r epa in t ed ; pi. 130, no. 
42: t h e figurai decora t ion is ev iden t ly false; pi . 129, 
f ig . 40/a: the foot is obviously alien.) The au thor ei ther 
does no t concern herself with t h e problems of icono-
g r a p h y a t all, or if she does, she saves the t rouble of 
collecting the re levan t mater ia l a n d of reasoning (e.g. 
pi. 81, fig. 413/a: i t is diff icult to imagine w h a t t he 
y o u n g athlete would be doing with a sickle [ " fa l ce?" ] , 
it is obviously t h e fami l iar representa t ion of the mat -
tock used to loosen t he soil of t he palaes t ra ; it would 
be t roubl ing if one was forced to in te rpre t the nude 
bronze female f igur ine no. 655 as a votary) . Concern-
ing the references, t he text does not reveal if the 
a u t h o r has really s tudied the l i t e ra ture listed on pp. 
237 — 247. And even if she did so, judging f rom the 
inaccura te references, she did not do a very thorough 
job (e.g. p. 27: in t he quoted work Colonna correctly 
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does not d a t e t he " g r u p p o delle I 'issidi" for t h e lute 
period, compare : S t E t r 29, 1961, p. 75; or see t h e puz-
zling reference to Vlad Borelli 's article on the des t ruc-
tion of t he g rave frescoes of Tarqu in ia in relation with 
thebronze dish no. 384.) As a rule, she relied on one book 
only in the case of each groups, and of ten not even on 
the mos t impor tan t one, e.g. it is questionable whe the r 
Comstock-Vermeule 's otherwise wor thy Boston ca ta-
logue is the competent work when defining the bronze 
br iddle- t rappings (p. 128, t o no. 382). On the o the r 
hand , no ment ion is m a d e of some basic publ icat ions 
containing references to some pieces of the Mieli Col-
lection (e.g. E . Richardson , E t r u s c a n Votive Bronzes, 
1983, p. 99, figs. 167 168 for the bronze kuros no. 
307). There is no th ing to indica te tha t she m a d e any 
serious ef for t to ident i fy objec ts not included in t he pre-
vious l i terat lire, used in t he m a n n e r characterized above 
(revealingly, the At t i ca red-f igure kylix no. 413 is not 
da ted ; in the archaic ma te r i a l t he "unico esemplare 
d ' impor taz ione greca" , I he aryballos no. 7 is not 
Corinthian b u t Et ruscan) . Slill — and this is especially 
t rue in her da t ings — not even in the odd books t h a t 
she has consulted does she a t t e m p t to get to t he bot-
tom of t he references concerning the presented pieces. 
This happens in the case of the Chiusi buechero vases 
nos. 129 and 213, where she gives the life-span of the 
type between 100 and 150 years, jus t as she saw it 
in the book she was using, and she does not t ake in to 
considerat ion the evidences on the relief decorat ion 
itself. On p. 57, referr ing to Gsell, she claims t h a t 
the chalice no. 145 is "character is t ical ly Vulcen te" , 
while on p. 68 she ment ions tha t it is decora ted 
with one of t he Chiusine mot i f s discussed by Scalia. 
Sometimes there are embarrass ing gaps in the f ac tua l 
knowledge of t he au tho r : the " g r a f f i o n e " no 615 — as 
it had been pointed ou t long ago — was, as a m a t t e r 
of fact , a candlestick (Wentzel , AA 1925, pp. 2 8 2 -
286); no t "ho ly oil" was kejit in the Menas-ampullae, 
bu t wate r f r om the spr ing at the St . Menas Shr ine to 
which healing power was a t t r i bu t ed . 
Her approach is to m a k e comparisons w i thou t 
actual ly qual i fy ing w h a t exact ly the similarities are, 
thus , in mos t eases it docs not become apparent w h a t 
the comparison was in tended to prove. The f a c t t h a t 
the oinochoe no. 59 of Phoenician and the no. 60 of 
Corinthian t ype (pp. 27 and 43), or t h e bronze vessels 
nos. 585 and 587, 589 and 590, etc., arc discussed as 
belonging to the same respective types poin ts ou t 
the dubious values of mos t of the ment ioned parallels . 
To use the magic word " a n a l o g o " instead of p rope r 
defini t ions is to ta l ly worthless when there is no il-
lustrat ion of the object it refers t o (e.g. nos. 593, 595) 
This calls a t t en t ion to t h e fac t t h a t the ca ta logue 
does no t conta in i l lustrat ions of every piece, only of 
about two third of them. The principles of selection 
remain jus t as obscure as f ind ing ou t what was omi t -
ted and why. I t is especially surprising t h a t t he re 
arc no i l lustrations of t he archaic oinochoe handle 
no. 300, the archaic bronze kuros no. 306, the R o m a n 
bronze s t a t u e t t e of a v o t a r y no. 652, the inner view 
of t he " S p u r i n a s " dish no. 414, the inscript ions on 
the vessels nos. 448, 450, 490, 505, 516, etc. 
As t he introduct ion points out , the real significance 
of t he Mieli Collec tion is t h a t most of its pieces origi-
na te f r o m one site, Castelluccio di I ' ienza. However , 
the historical conclusions d rawn from this fac t do not 
surpass those already s t a t e d in Bianchi Bardinell i 's 
1925 p a p e r on Clusinm (MAL 30). The a u t h o r does 
not live u p to her promise to draw parallels between 
the published pieces of t he Chiusi t e r r i to ry . Apparen t -
ly, t he scientific value of t he catalogue could have been 
ensured by providing в f r a m e w o r k for t he reconstruc-
tion of t h e yet unwri t ten h is tory of the p o t t e r y produe 
lion in Chiusi, in t h e f i rs t place of t he Archaic 
period: no effort — not even a marginal one — was 
m a d e in this direction. W h a t is of a n y use in this 
ca ta logue is hardly more t h a n the inven to ry numbers , 
the dimensions of the listed objects and the illustra-
lions. It does not exempt a n y b o d y in teres ted in the 
collection f rom going to Siena. Presumably , t h a t is its 
grea tes t mer i t . 
.7. Gy. Szilágyi 
W. Pagnot ta : L 'Ant iquar ium di Castiglione di Lago. 
Archaeologia Perusina 1, R o m a 1984, G. Bretschnei-
der, 138 j)., 59 pi. 
L ' ouv rage contient p lus que le t i t re ne le laisse 
penser. Car la par t ie pr incipale (pp. 17-89) est le 
« schedar io » topographique du terr i toire en t re le f leuve 
Chiana e t le lac Tras imène, à l'est de Chiusi, établi 
d ' ap rè s des données archéologiques et épigraphiques 
datées en t r e le 7e s. av . J . C . e t le 2e s. Ses recherches 
suivent celles de Bianchi Bandinelli (Clusium, R o m a 
1925). W . P. a aussi essayé de reconst i tuer le sys tème 
rout ier an t ique de la région; la documen ta t i on de ce 
t ravai l , ma lheureusement , n ' e s t pas publiée. Dans la 
seconde p a r t i e de son livre, il donne le ca ta logue des 
67 ob j e t s de la collection (presque complè t emen t volée 
on 1978) de Castiglione del Lago, centre de ce terri-
toire: s u r t o u t urnes, cé ramiques et bronzes é t rusques . 
U a réussi à déterminer la p rovenance de 28 obje ts de 
la collection. 
A. M. Nagy 
S. B r u n i : I lastroni a scala. Materiali del Museo 
Archaeologico Nazionale di Tarquinia IX; Archaeo-
logica 65. R o m a 1986, G. Bretschneider . 127 p., 45 pl. 
Les « lastroni a scala » f o r m e n t un groupe, de plus 
de c inquan t e objets, caractér is t ique de la sculpture 
é t rusque l 'époque or ienta l isante . Ils on t é té t rouvés 
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à Tarqu in ia , sauf que lques exemplaires qui v iennent 
de Chiusi ou (le Vulci . Ce livre en est le catalogue, 
composé avec grand soin; il cont ient aussi plusieurs 
pièces inédites. L ' a u t e u r a l ' in tent ion de publier sépa-
r émen t les reliefs découver t s ailleurs (p. 9, note 44). 
La qual i té des photos es t abominable . 
Ce groupe est devenu célèbre s u r t o u t pa r son décor 
à échelle, unique, m a i s aussi par sa fonc t ion inconnue 
(cf. le résumé de l 'h is toire des recherches, pp . 4-9). 
C 'es t pa r des trouvailles in situ u l tér ieures que S. Brun i 
espère comprendre l 'ut i l isat ion de ces dalles. Néan-
moins, pa rmi les essais d ' in te rpré ta t ions , il préfère 
celui-ci: ces dalles serv i ra ient de por t e s a u x dromoi des 
t o m b e a u x . 
Cet te hypothèse sera i t confi rmée p a r le fa i t que 
ce t te décoration à échelle se re t rouve su r (les fer rures 
de por tes ou d ' au t r e s à fonction inconnue (c 'étai t 
d é j à l 'opinion de W . L. Brown, The E t r u s c a n Lion, 
Oxford 1960, pp. 50-51; H. Salskov Rober t s , A c t a 
Arch . 34, 1963, pp . 158-159). Il p e u t ê t re (le g rande 
impor t ance qu'on a i t re t rouvé des por t e s en pierre 
décorées de ce motif , m ê m e si ces t rouvai l les on t é té 
fa i tes à Vulci (S. Gsell, Fouilles d a n s la nécropole de 
Vulci, Par is 1891, p . 107, fig. 40; A. Giuliano, J d l 78, 
1963, pp . 198- I 99). E n tou t cas, la fonc t ion réelle de 
ces dalles pouvait ê t r e séparée de leur décorat ion, e t 
d ' a u t r e par t la découver te éventuelle de l 'origine d u 
mot i f ne serait q u ' u n pas en a v a n t . Car la quest ion 
res te ent ière: pourquoi cet te décora t ion , qui n ' é t a i t 
p a s répandue dans l ' a rchi tec ture é t rusque , comme en 
t émoignen t les por tes de pierre conservées, a eu un tel 
succès dans la scu lp tu re ta rquin ienne . 
S. Brun i analyse br i l lamment l ' iconographie de 
chaque pièce, y a j o u t a n t l 'historique de chaque mot i f . 
Ce t te analyse est la p a r t i e la plus r emarquab l e de son 
ouvrage . 
Q u a n t à la d a t a t i o n de ce type de reliefs, il accepte 
l 'opinion courante (v. p . ex. L. A. Milani, NotScav 
1892, p . 472), c'est à d i re que les reliefs ont été sculptés 
en t r e le milieu du V i l e et le t ro is ième qua r t du V i e 
siècle. De plus, S. B r u n i essaie de d a t e r chaque pièce 
à quelques décennies près . Il s ' appu ie pr incipalement 
sur le style des ma î t r e s de la cé ramique étrusco-corin-
th ienne . C'est une entrepr ise de p ionnier , il est donc 
n a t u r e l que se pose la quest ion: ce t te mé thode 
apporte-t-el le des r é su l t a t s précis, est-elle ap te à dé-
passer les pseudo-data t ions habituel les . Est-il su f f i san t 
que le style d 'un mot i f quelconque d ' u n vase a t t r i bué 
(donc plus au moins daté) « ressemble » à celui d ' u n 
relief? Plus exac temen t , qu 'appel le- t -on un degré 
su f f i san t de ressemblance dans l ' a r t é t rusque, qui est 
caractér isé non pas p a r tine évolution interne, mais pa r 
le libre va-et-vient d a n s le t emps des motifs . Es t -ce 
que, pa r exemple, la pan thère ou le lion sculptés sur 
les reliefs nos. 1TI/9 et Ш / 7 (pl. 14 e t 13) ressemblent 
su f f i samment à la p a n t h è r e carac tér i s t ique du groupe 
Vitelleschi (la d a t a t i o n de 520 à la page 112 est évi-
d e m m e n t une f a u t e d ' impression) pour quo cet te res-
semblance cons t i tue l 'élément décisif de la d a t a t i o n . 
Es t -ce que la cons ta ta t ion subti le de l ' au teur (p. 44), 
que dans un an ima l du relief no 1T1/11 on p e u t dé-
couvr i r l 'écho d u style du peintre « Tes t a di Iupo » qui a 
joué un rôle i m p o r t a n t dans la d i f fus ion de la céra-
mique étrusoo-corinthienne à Tarqu in ia , est su f f i san te 
p o u r que la chronologie de la dalle soit établie? Car 
l ' au t eu r lui-même écri t : « Da u n p u n t o di v is ta sti-
listico t u t t a la classe mos t ra cara t te r i s t iche per fe t -
t a m e n t e omogenee » (p. 110). U n a u t r e fa i t t émoigne 
aussi de l ' incer t i tude de cet te m é t h o d e compara t i ve : 
S. Brun i croit r e t rouver le style de plusieurs pe in t r e s 
vulciens dans les reliefs ta rquiniens , bien qu'il es t ime 
t rès d i f férent le s tyle des dalles venan t de ces deux 
villes (cf. pp. 33, 46, 65 et 112). Les objets les m i e u x 
da tés de l 'époque oriental isante é t ru sque sont les vases 
é t rusco — corinthiens. L'idée de l ' au teur , qu'ils peuven t 
aider, par une analyse compara t ive , à établir la chro-
nologie d ' au t r e s objets , est donc t o u t à fai t jus te . 
Néanmoins , on se demande s'il ne f a u t pas a f f iner la 
démarche de ce t t e analyse. Fau t - i l ne pas se con ten te r 
de démont re r q u e le style d ' un mot i f ressemble à celui 
do tel ou tel au t r e , pour aller j u s q u ' à relever qu ' i l ne 
ressemble à a u c u n au t r e? Pour aller jusqu 'à d is t inguer 
le style personnel d ' u n peintre de celui de l 'époque ? 
Â. M. Nagy 
KANON. Festschrif t Ernst Uerger zum 60. Geburtstag 
a m 26. F e b r u a r 1988 gewidmet. (Fünfzehntes B e i h e f t 
zur Ha lb jahresschr i f t A N T I K E K U N S T . ) Vereinigung 
der F reunde an t iker Kuns t , c/o Archäologisches 
Seminar der Univers i tä t , Basel 1988. T e x t b a n d : 
388 -f- T e x t a b b ; Tafelband: 4 Fa rb t a f e ln + 100 Taf . 
E . Berger, (1er den lobenden W o r t e n von R . H a m p e 
nach »der r ichtige Mann a m r icht igen Platz« ist, h a t 
als Leiter der an t i ken Original- u n d Kop iensammlung 
gleicherweise die aufr icht ige Ane rkennung der »Oiku-
mene« der Fach leu te gefunden. Die Er r i ch tung des 
Basler Antikenmuseums, sodann seine Reorganis ierung 
- mi t dem Heranz iehen der Ludwig-Sammlung — 
bi ldet die Synthese seines Oeuvres als Museumsdirek-
tor . Durch die Übe rnahme der Kop iensammlung der 
Skulpturhalle s tel l te er hingegen das wissenschaftl iche 
P r o g r a m m in den Vordergrund: die Vereinigung der 
über die zur gleichen Zeit an ein u n d derselben Stelle 
n ich t s ich tbaren Schöpfungen gefer t ig ten mode rnen 
Abgüsse der an t i ken Skulp tur d iente der Verwirkli-
chung seines Lieblingsgedankens, der Erneuerung der 
Pa r thenon-Forschung . Auch dieses P ro jek t blieb aber 
n icht das Rä t se l irgendeines beruf l ichen El fenbein tur -
mes: die Auss te l lung »Basel u n d die Akropolis« ge-
währ te auch f ü r den Laien in diese einzigartige LTn-
t e rnehmung einen Einblick. 
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Die Fes t sch r i f t erweist schon mi t ihrem Titel dem 
leidenschaft l ichen Forscher der griechischen Skulp-
tur , der sich ansonsten neuerdings gerade m i t Poly-
kleitos be faß t , die schuldige Achtung. Auch die große 
Mehrheit der über 60 S tud ien wählte aus d e m Kreis 
der an t i ken Skulp tur ihren Gegenstand und ein 
Teil dieser wird in fas t selbstverständl icher Weise 
durch nähere Fäden mi te inander ve rbunden: sie be-
fassen sich mi t dem P a r t h e n o n bzw. den anderen Bau-
ten der Athener Akropolis. Die eine Belehrung dieses 
bedeu tenden Sammelbandes ist, daß er zum Themen-
kreis auch weitere Nova liefert , zum Teil k o m m e n zu 
den Gebäuden bzw. zu ihren skulpturalen Verzierun-
gen bisher unbekann te F r a g m e n t e zum Vorschein 
(M. Bruskar i teilt F r a g m e n t e zum Fries des Erech-
theions mi t ) , zum Teil werden die »Überraschungen« 
der im Gange befindl iehen Res taura t ion (M. Kor res 
analysier t in terpre t ierende Bei t räge zur A u s f ü h r u n g 
des Par thenon-Frieses) b e k a n n t , wenn auch n i c h t mi t 
zu e rwar tender Geschwindigkeit . Als andere Lehre 
dient hingegen die Fes ts te l lung, daß der Spie l raum zur 
Annäherung der »klassischen Probleme« außerorden t -
lich eng ist und dies wird sich auch nach d e m Ab-
schluß der e rwähn ten Arbe i t en nicht in wesent l ichem 
Maße erweitern. Mit dieser pessimistischen Vermu-
tung beabsicht igten wir die Bedeu tung des Aperçus 
von B . F . Cook, das er an das zur westliehen Giebel-
gruppe des Pa r thenons gehörende sog. Serpent -Frag-
m e n t k n ü p f t e , nicht zu verr ingern. Auch die logische 
L in ienführung der Schlußfolgerungen von J . Board-
m a n wünschen wir nicht in Abrede stellen, in welchen 
er den S t a n d p u n k t von M. Rober t son akzept ie r t , wo-
nach die an der Zen t ra lp la t t e des östlichen Frieses 
dargestel l te F igur kein K n a b e , sondern ein Mädchen 
ist, oder als er überzeugend darlegt , daß an derselben 
P la t t e sich keine erweisbaren Spuren fü r die Darstel-
lung der kanephoroi oder zumindes t des heiligen kanoun 
f inden. Gleichzeitig m ü n d e t aber diese ausgezeichnete 
mikrophilologische Analyse in eine neuere oder zu-
mindest vorläufig unbeweisbare Hypothese: »The evi-
dence f ü r placing the ac t ion of the whole f r iese in a 
compara t ive ly restr icted per iod of t ime and place, a t 
the opening stages of the procession in the no r thwes t 
area of the Agora, r a the r t h a n on the Acropolis before 
the sacrifice, seems to be growing inexorably. . .«. 
Die wei teren inhal t l ichen Einhei ten des B a n d e s 
(II . Klassische Plas t ik; I I I . Klassische Reliefs und 
ihre Vorläufer) Kle inkuns t ; IV. Hellenistische und 
römische Plas t ik und Reliefs ; V. Malerei ( Ikonographi-
sche und stilistische P rob leme ; VI . Varia) sind ans der 
G a t t u n g einer Fes t schr i f t folgend s tark aleatorisch, 
selbst dann , wenn die Themenwahl mi t Rücks ich t 
auf den Respek t dem J u b i l a r gegenüber von den 
»Fachaspekten« bee inf lußt wird. Der Gesamte indruck 
er inner t — m i t einem W o r t — an eine reich gedeckte 
Tafel, auf der die Mannigfal t igkei t auf Kos ten der Har-
monie zur Geltung k o m m t . Jedenfal ls können den 
Band — wie wir darauf berei ts weiter oben hingewie-
sen h a b e n — diesmal die Spezialisten der ant iken 
S k u l p t u r mi t g röß tem N u t z e n lesen. A u ß e r den hier 
zum ers ten Mal erscheinenden Arbei ten (A. Kostoglou-
Despini: E ine Grabstele aus P y d n a ; W. Hornbostel: 
Aphrod i t e und Eros . Zu einem neuen Weihrelief in 
H a m b u r g ; G. Dontas: E i n plastisches At t a l iden-Paa r 
auf der Akropolis) t re ten d e m Leser auch mi t ausge-
zeichneten, gedankenerregenden Bes t immungen und 
an sie knüpfenden In te rpre ta t ionen entgegen (z.B. 
G. Despinis: Zur D e u t u n g der sogenannten Protesilaos 
in New York; R. A. Stucky: S idon-Labraunda-Hal i -
karnassos) . Natür l ich fehlen auch die ikonographi-
sehen Auslegungen nicht , sowohl aus d e m Kreise der 
an t i ken Skulp tur (K. Schefold: Der junge Par i s be-
d roh t ; T. Stefanidou-Tiveriou: Doppelbild eines ein-
gehül l ten Pan ; I . Jucker: Der Fes t auf d e m Nil, usw.), 
als auch aus der Malerei (G. Rérard: La chasseresse 
t r aquée ; U. Krön: Zur Schale des Kodros-Malers in 
Basel, usw.). 
Von methodischem Ges ich tspunkt lohn t es sich 
die von W. Fuchs angeregte Frage über die zentralen 
und peripherischen E l emen te der spätklassischen grie-
chischen K u n s t oder den Versuch von L. Giuliani -
t ro tz seines negat iven Ausklanges — über die Brauch-
ba rke i t der »Lockenphilologie« bei der Un te r suchung 
der plast ischen Verzierung der apulischen Vasen wei-
terzuentwickeln. Die Nachfolge von M. Schmid in der 
Ident i f iz ierung der sekundären ikonographischen At-
t r ibu te , die darauf hinweisen, daß »hinter dieser Dar-
stel lung s teckt also noch e twas anderes , als es zu-
nächs t den Anschein hat te« (More t h a n meets the 
eye), verspr icht eine packende U n t e r n e h m u n g zu wer-
den. 
Vielleicht durch diese kurze, auf Vollständigkeit 
ü b e r h a u p t keinen Anspruch erhebende Zusammenfas-
sung ist es uns gelungen die In t ens i t ä t der an den 
hochverdienten Gefeierton adressierten Gra tu la t ionen 
zu veranschaul ichen, denen wir uns auch an dieser 
Stelle als Rezensent anschl ießen möchten . 
M. Szabó 
Mohamed Yacoub: Un trésor sous les mers . Edi t ion 
Bous l ama - Tunis, 2 Tr imest re 1988, 96 pp . , 5 pl., 
55 f ig. 
E n juin 1 907, sur les côtes Es t de la Tunisie, à 5 km. 
de Mahdia , des pêcheurs d 'épongés ont découver t dans 
la Méditerrannée, à une p rofondeur de 39m, une épave 
r e n f e r m a n t une cargaison d 'ob je t s d ' a r t de grande 
valeur . Sur cet i m p o r t a n t lieu de découver te de nom-
breuses explorat ions sous-marine se poursuivaient 
dans des conditions pénibles entre 1908 e t 1913. Ces 
explorat ions in te r rompues a v a n t la première guerre 
mondia le n 'on t repris q u ' e n 1948. Six ans plus tard , 
en .1954, on a réussi à cons ta te r que le b a t e a u nauf ragé 
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é t a i t d u type dite Gorbita, il avait 30m de long et loin, 
de large, son poids d e v a i t a t te indre les 250 tonnes. 
D a n s son ouvrage susment ionné M. Yacoub, con-
se rva t eu r en chef des Musées de Tunisie , membre cor-
r e s p o n d a n t du Deu t sches Archaeologisches Ins t i t u t , 
f a i t l 'exposé — s ' ad ressan t à un publ ic p lus large aussi 
— de l 'histoire e t des difficultés des recherches e t 
p résen te , à l'aide de belles i l lustrat ions en couleur, les 
ob j e t s de réputat ion mondia le t rouvés dans le ba t eau 
à Mahd ia . 
Après les descript ions suivent t rois brefs chapi t res 
(pp. 77—87) dans lesquels Yacoub ana lyse quelques 
p rob lèmes essentiels concernant ce cont ingent de 
t rouvai l les . Il consta te t o u t d 'abord que la p lupa r t des 
bronzes e t des marbres n ' o n t jamais é té utilisés. Ce qui 
est cependan t sûr c 'es t que certains o b j e t s d ' a r t , ainsi 
p a r exemple les bas-reliefs r ep résen tan t Asclépios e t 
Hygie ia , les inscription, ainsi que le g roupe de sculp-
t u r e s Agón et l 'hermès dionysiaque, e t d ' a u t r e s s ta tues 
de bronze qui ga rden t la tige de p l o m b qui les f ixa i t 
au socle, furent v is ib lement détachés d ' u n au t re en-
droi t . D ' a u t r e par t , les pièces archi tecturales , l 'ensem-
ble des s ta tues en pierre , les cratères e t les candélabres 
nous son t restés dans u n é ta t plus ou moins inachevé. 
Du po in t de vue de la technique et de l 'usage nous ne 
p o u v o n s donc pas pa r le r do vestiges uni ta i res . 
Le contingent de t rouvail les do M a h d i a n 'est pas 
un i t a i r e du point de vue chronologique non plus. 
Cer ta ins bronzes fu r en t exécutés au I I I e siècle a v a n t 
J . C. Tous ces vestiges por t en t les t r a i t s caractéristi-
ques de l 'ar t hellénistique. Les ma î t r e s des s ta tues de 
b ronze révèlent l ' i n f luence de Scopas e t avan t t o u t 
celle de Lysippe. La s t a t u e Agón, les bus t e s de Diony-
sos e t d 'Ariane re f lè ten t le style des g r a n d s sculpteurs 
d u I V e siècle avant J . C. Avec ses colonnes, l 'hermès 
de Dionysos conserve des t r ad i t i ons archaïques . 
L ' in f luence de grands ma î t r e s se fa i t également sent i r 
d a n s l 'exécution des s t a t u e s de m a r b r e : p a r ex. le vi-
sage d 'Aphrodi te p o r t e des t rai ts praxi té l iens , les deux 
bas-rel iefs — rep résen tan t Asclépios e t Hygieia — sont 
conçus dans l 'esprit d u s tyle scopasien. A la f in de son 
ana lyse sur le groupe de sculptures, Mohamed Yacoub 
é t ab l i t : « La coiffure p i t to resque e t t o u t asiatique de 
l ' he rmès de Dionysos e t le nanisme car icatura l du 
g roupe des danseurs, q u e l 'on croirai t volontiers im-
po r t é s d 'Egypte , r e f l è t e n t un goût nouveau avide 
d ' insol i te et de mervei l leux ». 
D a n s le chapitre « L 'én igme du b a t e a u de Mahdia » 
l ' a u t e u r pose d ' abord la question de savoir d 'où ve-
n a i t ce bateau qui échoua sur les côtes de Mahdia? 
11 r é f u t e l 'avis selon lequel ce b a t e a u es t en r appo r t 
avec le pillage d 'A thènes par Sulla en 89 avan t J . C. 
il rappel le ensuite q u e : « le mariage de J u h a II avec 
Cléopât re Séléné ava i t , sans doute, con t r ibué à rendre 
les Afr ica ins encore p lu s avides d ' œ u v r e s exécutées 
p a r des artistes hel lénist iques ». D ' a p r è s le style des 
vest iges nous devons a r r ive r à la conclusion — écrit-il 
— que le b a t e a u , avec sa cargaison, est par t i de la 
Grèce — plus préc i sément d 'Athènes — au cours de la 
deuxième décennie du I e siècle a v a n t J . C., e t cela 
p robab lemen t dans le b u t d ' a p p o r t e r des obje ts d ' in -
s tal la t ion p o u r la villa d ' un riche Afr ica in — plus 
précisément d ' u n Numidien . Pour t e rminer l ' au t eu r 
signale que l ' expor ta t ion massive de marchandises 
grecques vers Car thage a commencé dès le VII Ie siècle 
a v a n t J . C., e t l ' inf luence des g rands centres de l ' a r t 
hellénistiques con t inua d 'exis ter en Afr ique m ê m e 
après la des t ruc t ion de cet te ville, en 146 a v a n t J . C. 
Z. Kádár 
P.-M. Duval: Monnaies gauloises et mythes celtiques. 
H e r m a n n , E d i t e u r s des sciences e t des ar ts , P a r i s , 
1987 128 pp . , 139 i l lustrations. 
P.-M. Duva l , g rand maî t re des é tudes celt iques fi-
gure, d 'une p a r t , p a r m i les au teu r s de ce pér iod ique 
(ActaArch Hung 26, 1974, p. 105 e t suiv.) et d ' a u t r e 
pa r t , on a eu l 'occasion de présenter l ' impor tance de 
son œuvre scient i f ique dans la rub r ique des comptes 
rendus de ce t te même revue. (Ibid. 32, 1980, 484 — 85). 
Dès le début des années 70) l 'analyse de la monnaie cel-
t ique prend u n rôle impor t an t dans son act ivi té scienti-
f ique prodigieusement riche e1 mul t i la té ra le . D an s ее 
cadre, outre la mise à p rof i t des images moné ta i res 
gauloises dans le domaine de l 'histoire de l 'ar t , il s 'oc-
cupa de plus en plus in tens ivement d u déch i f f rement 
de leur s ignif icat ion. 
Afin d ' év i te r t o u t ma len tendu , il f a u t no ter q u ' 
actuel lement la monna ie celt ique n 'exige plus u n e 
réhabi l i ta t ion es thé t ique puisque cela s 'est dé j à ac-
complie bien a u p a r a v a n t comme « appendice »logique 
de la révolut ion de l ' a r t moderne . C'est sous cet 
aspect que A. Malraux emploit , en 1950, la déf in i t ion 
« la monnaie de l 'absolu » e t classe les f r appes cel t iques 
p a r m i les créa t ions d ' une originali té exceptionnelle 
des beaux-a r t s qui sont dans leur espr i t aussi impor-
t an t e s que les p lus g rands chefs-d 'oeuvre. Dans son 
livre, précédé d ' u n e série d 'ar t icle de caractère ana ly-
t ique, P.-M. Duva l examine les images moné ta i res 
dans le b u t de la « recons t i tu t ion de l ' in tégral i té 
du dessin ». L a mé thode élaborée se rappor te a u x 
recherches de J . -B . Colbert de Beaul ieu «qu i on t 
mon t r é q u ' u n e analyse approfondie des empre in tes 
révèle que, c o m m e tou te les monnaies f rappées , cel-
les des Celtes é ta ient émises à raison de plusieurs 
centaines issues des mêmes coins, de dro i t e t de revers , 
couplés d i f f é r emmen t selon leur degré d 'usure respec-
t ive ». Selon les paroles de P.-M. Duva l , la m é t h o d e 
elle-même p e u t se résumer comme su i t : « L ' é tude de 
l ' image exige alors une documenta t ion a d é q u a t e : 
photographies agrandies à l 'échelle des or iginaux ou 
des moulages, e t , règle générale, e x a m e n à la l une t t e 
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binoculaire . Tou te prise de vue d ' u n relief compor te 
en e f fe t des ombres portées, et le moulage est généra-
lement d 'une acui té moins grande que la pièce elle-
même. Réunir ces document s p o u r pouvoir procéder à 
un examen, obteni r d u numismate l 'assurance de 
l 'unici té du coin util isé pour l 'avers ou le revers de la 
série, sont les condi t ions indispensables d ' une ten ta t ive 
de reconst i tu t ion . De plus, celle-ci exige une bonne 
t echn ique de dessin. » 
Le résul ta t déf ini t i f est la « synthèse graphique des 
images incomplètes » qui, avec la descript ion minu-
tieuse, élargit considérablement le nombre des sujets 
in terprétables e t corrobore en même t e m p s la valeur 
de source des images monéta i res cel t iques pour l ' a r t , 
la religion, la civilisation et, indirectement , pour la 
l i t t é ra tu re . 
Ce livre qui, en t re autres , fa i t la synthèse des 
connaissances sur les techniques de fabr ica t ion des 
monna ies celtiques, résume admi rab lemen t l 'esprit 
de l ' a r t celtique. Le chapi t re « Résurrect ion des for-
mes » présente les résu l ta t s obtenus depuis une quin-
zaine d 'années, « en a l lant du simple a u complexe, 
c 'est-à-dire des images complètes, ou quasi-complè-
tes, m i e u x étudiées, a u x images incomplètes les plus 
difficiles ou même encore impossibles à reconst i tuer , 
en passant par celles qui o f f ren t , en revanche, des 
cas démons t ra t i f s de résurrect ion. » Pour chaque cas 
il donne l ' i l lustrat ion nouvelle, la descript ion et un 
essai d ' in tepré ta t ion . 
Le plus g rand p r o f i t de cet te entrepr ise est consti-
tue sans doute pa r les i l lustrat ions : grâce à celles-ci, 
l ' ouvrage est une base documenta i re sur laquelle s 'ap-
p u y e r o n t nécessairement à l 'avenir tou tes les recher-
ches respectives, t ou t comme c'est le cas p o u r les ana-
lyses his tor iques ou bien philologiques qui se servent 
de l 'édi t ion compé ten te de textes des au t eu r s anciens. 
T1 en est ainsi d ' a u t a n t plus que la descript ion, même 
la p lus objective, n ' e s t pas exempte des éléments de 
l ' i n t e rp ré ta t ion : en ef fe t , elle est inévi tablement obli-
gée à déf inir cer ta ines composantes de l'image moné-
taire. Ce risque est na tu re l l ement claire pour Duva l 
lorsqu ' i l écrit à p ropos de la monnaie en or des Ve-
liocasses: « D e v a n t une image a p p a r e m m e n t si simple 
qu 'e l le a fa i t l 'ob je t depuis longtemps d ' u n e inter-
p ré t a t i on évidente on apparence qu' i l n ' a suscité aucun 
commen ta i r e cri t ique, nous allons pouvoir mesurer les 
r i sques qu 'en t ra îne la descript ion. » 
Vu les lacunes dans nos connaissances actuelles 
concernan t la cul ture , les coutumes et la religion des 
Celtes anciens ainsi que les « pièges » que recèlent l 'utili-
sa t ion à une telle f i n des civilisations contempora ines 
et la t rad i t ions cel t iques du h a u t moyen âge, l ' interpré-
t a t i on elle-même rencon t r e nécessai rement des dif-
f icu l tés fondamenta les . C'est une a u t r e quest ion 
qu ' i l f a u t faire face à ces risques, e t c 'est grâce au 
courage savan t de ce t te na tu re (ainsi q u ' à l 'érudi t ion 
de l 'espr i t crit ique) que T'.-W. Duva l est capable, 
m ê m e dans les cas qu i semblent ê t re les plus désespé-
ran ts , de découvri r des n o u v e a u x éléments ou des 
possibilités i na t t endues de l ' i n te rp ré ta t ion . Citons en 
exemple son magis t ra l déch i f f r emen t de la monna ie 
n° '2A, connu d 'a i l leurs d 'une pub l ica t ion déjà p a r u e 
(CRA I 1 981, p . 376 e t suiv.): la pièce un ique p rovenan t 
du Cotent in v isual i sant le « loup mons t rueux qui dé-
vore le soleil et la lune »s 'explique, grâce à l 'aide de la 
t radi t ion ancienne germanique, c o m m e la représen-
ta t ion de « la f in d u monde e t sa renaissance ». Cela 
nous condui t en m ê m e t emps à la reconst i tu t ion d ' u n 
m y t h e celtique: d ' ap rè s l ' image moné ta i re on p e u t 
démont re r la convergence et aussi la divergence avec 
l ' idée germanique . 
Au lieu d ' ins is ter sur les détails , il es t plus impor-
t a n t d 'évoquer les conclusions générales . Contraire-
m e n t à l 'opinion t rad i t ionne l lement admise, la pre-
mière de ces conclusions met de nouvel les couleurs su r 
la pa le t t e de l ' in te rpré ta t ion des images monéta i res : 
«Cont ra i r ement à ce que pensa i t Camille Jul l ian, les 
images monéta i res ne relèvent pas dans leur majorité 
d ' u n e inspirat ion religieuse. Elles p e u v e n t nous ap-
por te r des in fo rmat ions nouvelles sur les mœurs et 
s u r t o u t sur les légendes épiques qu i cont iennent elles-
mêmes bien souvent une pa r t d 'h is to i re . » 
Une au t re obse rva t ion touche à la sphère de l 'hi-
stoire des ar ts . El le se fond d 'a i l leurs sur l 'analyse 
approfondie de la « désar t icula t ion d u su j e t » en accep-
t a n t le principe de la « t r ans fo rma t ion posi t ive » proposé 
par R . Bianchi-Bandinel l i q u a n t à la genèse de l ' image 
monéta i re celtique. La découver te qu i en découle vise 
en m ê m e temps le problème du sujet: « La reconst i tu-
t ion conduisant à redécouvr i r l ' image quasi complète 
nous conf i rme que la désar t icula t ion ex t rême se borne 
à déf igurer lu su j e t sans le dé t ru i re . » 
On ne peu t guère t rouver de paroles plus f r a p p a n -
tes p o u r te rminer la présenta t ion de cet ouvrage ma-
gistral que celles p a r lesquelles l ' a u t e u r clot son l ivre: 
« L ' a r t celtique ancien prend ainsi, grâce à ces images, 
une nouvelle ampleur . E t comment ne p a s reconnaî t re 
dans la richesse d ' inven t ion co mme dans la significa-
t ion épique e t mytho log ique de ces pet i t s t ab leaux 
é tonnan t s l ' i l lustrat ion éc la tante d ' u n e culture raf-
f inée ? » 
T o u t cela indique en même t e m p s un p r o g r a m m e 
ou u n objectif de recherche pour les généra t ions suivan-
tes spécialisées olans des é tudes cel t iques. M. Szabó 
F. Audouze —0. Buchsen.schutz: Villes, villages et 
campagnes de l 'Europe celtique. D u débu t du I I I e 
millénaire à la f in d u Ie siècle av . J . C. Paris, 
H a c h e t t e , 1989, 362 pages, 142 i l lustrat ions. 
Il n ' es t guère nécessaire de présen te r les deux 
au teurs : le nom de F . Audouze est b ien connu, d u 
moins son volume p a r u dans le PBf (XIIГ, 1: Les 
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épingles d u Sud-Est de la F rance , 1970; en coll. avec 
J.-C. Courtois) l'a fa i t connaî t re au-delà des f ron-
tières de son pays. O. Buchsenschutz , d i rec teur de 
recherche a u CNRS, est spécialiste de r épu ta t ion mon-
diale de la civilisation des oppida celtiques. Il f u t t d'ail-
leurs l ' un des dirigeants des fouilles franco-hongroises 
de Velem-Szentvid. 
Selon son titre ce vo lume t ra i te l 'histoire de l 'habi-
t a t de l 'Europe celtique. Le soust i t re est cependant 
pro vocat i f , de même que le chapi t re consacré à l 'histoire 
de la rechereche et celui à la méthodologie. C'est à 
jus te t i t re que le lecteur se pose la quest ion si il est 
bien fondé de parler d ' u n e popula t ion celt ique au début 
du I I e mil lénaire av. Л.С. ( !) et commen t peut -on, en 
outre, rédui re à un c o m m u n dénomina teur les régions 
qui dans la genèse de l 'e thnie celtique c o m p t e n t comme 
quasi des berceaux, avec les régions où les Celtes se 
sont é tabl i s au cours de leurs migrat ions. Néanmoins , 
les a u t e u r s minimisent consciemment l ' impor tance de 
l 'aspect e thn ique en d i san t : « Les recherches archéolo-
giques, les progrès de la prospect ion aérienne no tam-
ment , ont appor té une foule de renseignements nou-
veaux. Riches de cet te in format ion e t de chronologies 
beaucoup plus fines, nous avons t endance à minimiser 
le rôle des peuples dont le hasard seul nous a t ransmis 
les noms . Rien ne nous autor ise à appeler «ce l t ique» 
une popu la t ion de l 'âge du Bronze, ou à associer une 
t o p o n y m e à une forme de parcellaire quand ils coïnci-
dent d a n s l'espace, (p. 10). 
Ce t te manière de voir prend racine p o u r son es-
sentiel d a n s les idées de l 'école des Annales; c 'es t grâce 
à ce t te dernière que renagui t l ' intérêt à l 'égard de 
l 'histoire de la « France rurale ». (Cf. G. Dabi/—A. Wal-
lon: H i s to i r e de la F r a n c e rurale, des origines à 1340, 
I e vol., Paris , 1975). I)e là se dédui t la fo rmula t ion de 
la thèse initale de l 'ouvrage comme su i t : « Sans pré-
tendre dépasser tou jours le s tade des hypothèses , nous 
pensons pouvoir démont re r que les deux millénaires 
p récédan t no t re ère on t joué u n rôle fondamen ta l dans 
la f o r m a t i o n de notre m o n d e rural . » (p. 1 1). Cela de-
mande u n dé tachement volontaire du monde méditer-
ranéen: « L 'Europe ici décr i te est celle de l ' a rchi tec ture 
en bois, Eu rope tempérée e t nordique de cu l tu re col-
t ique e t germanique. E n sont exclues les f r anges mé-
ridionales, très tô t r a t t achées au monde méditer-
ranéen e t oil les t rad i t ions archi tecturales sont le plus 
souvent fondées sur la pierre e t l 'argile. » (p. 9). 
E n conséquence cela nous pe rmet de dire que les 
au teurs concentrent sur le fac teur cons t an t — cn 
quelque sor te abstrai t — de l 'Europe cel t ique préro-
maine , sur les données de l 'histoire de l ' hab i t a t qui 
dans des cadres géographiques identiques p résen ten t lu 
cont inui té , les racines communes , i ndépendammen t 
des t rans format ions e thniques , et même culturelles. 
Après les chapitres de caractère in t roduct i f dé jà 
«qual i f iés» , suit le qua t r i ème chapi t re p a r lequel com-
mence la série des un i tés qui rendent ce livre extrê-
m e m e n t ut i le - je dira is même qui en f o n t une sorte 
de m a n u e l de l ' a rchi tec ture européenne non méditer-
ranéenne des t emps protohis tor iques . Y sont t ra i tés 
d ' a b o r d les mat ières premières et les techniques, puis, 
dans le cinquième chapi t re , l ' a rchi tecture des maisons 
et, dans le sixième les for t i f icat ions. Ensu i t e , le sep-
t ième chapi t re examine l 'organisation des hab i ta t ions 
t and i s que le hui t ième des lieux d ' ac t iv i t é ainsi que 
des espaces sociaux. Le su je t du neuvième est l 'habi-
t a t d a n s le paysage. Le dixième chapi t re présente 
l ' h a b i t a t et la société. 
P a r contre , les chap i t res qui r ésument l 'évolution 
de l ' h a b i t a t à l 'âge du Bronze (11e) e t à l 'âge du Fer 
(12e) sont nécessairement simplifiés. 
La conclusion est d û m e n t p r u d e n t e et modérée, 
et répè te — ce qui n ' e s t pas é tonnan t — la thèse ini-
tiale p lus hau t men t ionnée : « Ces deux millénaires dont 
nous avons esquissé quelques aspects ont forgé l'ori-
ginal i té d e l à campagne de l 'Europe tempérée et fondé 
sa richesse.» (p. 322). 
L ' i l lus t ra t ion fournie appui convenab lement le 
tex te , la bibliographie semble cependan t quelque peu 
« laconique ». 
E n examinan t ce t ravai l précieux dans l 'opt ique 
de la région orientale du monde celt ique, il f a u t a v a n t 
t o u t souligner qu' i l serai t in juste de réclamer aux 
a u t e u r s la réalisation d u principe de la to ta l i té qui est 
d 'a i l leurs illusoire. Nous ne faisons donc pas un comp-
te r e n d u de type «addenda et corrigenda», ma is nous 
nous bornons à faire quelques r emarques générales. 
Tout d ' abord nous précisons à nouveau que le ter-
r i toire de notre pays , c 'est-à-dire la région d u Moyen-
Danube , lie pouva i t que du point de vue pol i t ique éphé-
mère ê t re qualifié c o m m e Europe de l 'Es t , Géographi-
q u e m e n t pa r l an t il fa i t obl igator iement par t ie de 
1' E u r o p e centrale. (C'est avec ce t te correct ion que 
l 'on doi t utiliser le t ab leau chronologique publié sur 
les pages 22—3). 
P r e n a n t pour base les expériences des recherches 
qui t i ennen t compte des t ra i t s régionaux e t qui au 
cours des décennies dernières ont été mis au premier 
p lan d a n s no t re région, nous désirons souligner que 
l 'ouvrage présenté es t en par t ie d ' u n caractère île 
prolégomènes qui donne la préférence a u x indices cons-
t an t s . E n se f o n d a n t sur ceux-ci, l ' é laborat ion des 
« dialectes locaux » cons t i tue un object i f pour les re-
cherches ultérieures. T radu i san t cet te r emarque en un 
exemple concret , nous voudrions évoquer que les tells 
de la pla ine hongroise d u type Tószeg n ' o n t plus de 
con t inu i t é d ' hab i t a t ion a u m o m e n t l 'é tabl issement des 
Celtes à l 'époque de L a Tène. (A ce propos voir fig. 60 
sur la page 135.) A u t r e m e n t dit, il n 'es t p a s immot ivé 
de t r a i t e r à par t et de la manière dé j à ment ionnée dans 
un p rocha in ouvrage les terri toires qui tenaient un 
rôle d a n s la fo rmat ion des Celtes et ceux que ces der-
niers occupèrent a u cours des leurs migra t ions di tes 
his tor iques . Dans ce m ê m e contexte , il devient pas-
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s ionnan t d ' ana lyse r la quest ion de savoir quel sont les 
si tes plus anciens que les Celtes immig ran t on t peuplé 
à nouveau et quels sont ceux qui r e s ten t abandonnés . 
Ce n'est guère cependan t de la p a r t de ces deux 
éminen t s au teu r s que nous devons espérer une ré-
ponse a u x ques t ions évoquées, mais p l u t ô t de la p a r t 
des recherches menées dans notre p a y s ou clans les 
p a y s voisins. On ne peut qu 'espérer que cet ouvrage, 
avec ses idées provoca t ives e t sa documen ta t ion im-
posante , servira de f e rmen t , agissant à cet égard. 
M. Szabó 
A. M. Brizz.olara: Le sculture del Museo Civico Archeo-
logico di Bologna. La Collezione Mar.sili. Commune di 
Bologna 1986. 312 p., 82 i l lustrat ions, 1 1 pl en couleur, 
150 pl en noir e t Liane. 
A . R . Mandlioli Bizzari: La collezione di gemme del 
M useo Civico Archaeologieo di Bologna. Commune (li 
Bologna 1987. 414 i l lustrat ions dans le t ex te , 11 illu-
s t r a t i o n s en couleur , 3 pl. 
L a réédit ion des catalogues ra isonnés du Museo 
Civico Archeologico de Bologne a commencé à par t i r 
d u milieu des années 70 avec une rap id i té exemplaire . 
Conformément à la composi t ion des collections, les vo-
lumes ju squ ' à p résen t comprennen t d ' u n e pa r t , des 
impor t an t s ensembles mis au jour pa r des fouilles lo-
cales ( R. Pincelli, G. Morigi Govi: La necropoli villa-
nov iana di San Vitale , 1975) e t d ' au t r e p a r t , des uni tés 
d ' ob je t s d ' a r t qu i se classent en premier lieu sous le 
t e r m e collezionismo. (M. G. Gualandi Genito: Lucerne 
f i t t i l i 1977, G. Meconcelli Notarianni: Vetri an-
t ichi . . . 1979, ainsi que deux catalogues consacrés à 
la collection égypt ienne.) Il f au t également noter qu 'en 
1984 une br i l lante exposit ion avec un catalogue volu-
mineux présenta l 'histoire du Musée. (Dalla S tanza 
delle ant ichi tà al Museo. Storia délia formazione del 
Museo Civico Archeologico di Bologna). Dans la réa-
lisation de ces entrepr ises un grand mér i t e revient à 
M m e C. Morigi Govi, directr ice du Musée. 
Les deux vo lumes dont la p résen ta t ion const i tue 
le su j e t de no t re compte rendu , appa r t i ennen t à la 
deuxième catégorie des catalogues. A. M. Brizzolara, 
connue grâce à ses publ icat ions sur la sculpture an-
cienne et l 'histoire du Museo Civico, publ ie les scul-
p tures de la collection Marsili. La pa ru t i on de ce 
vo lume est une nouvelle p reuve de la bonne coopé-
ra t ion tradi t ionnelle qui existe ent re l ' I n s t i t u t Arché-
ologique de l 'Univers i té de Bologne e t le Muséo Civico. 
Luigi Fe rd inando Marsili (1658—1730), au cours 
de sa vie m o u v e m e n t é e est devenu célèbre — out re 
son impor tan te carr ière mili taire et d ip lomat ique -— 
en t a n t que s a v a n t et , non dernier lieu, en t an t qu 'ex-
cellant connaisseur du monde ancien, i l consacre le 
deuxième volume de son œuvre monumen ta l Danu-
bius Pannonico-Mysicus (1726) a u x m o n u m e n t s ro-
mains re t rouvables « ad ripas D a n u b i i ». E n f o n d a n t a u 
sein de l ' I s t i t u to delle Scienze la « Stanza délia an-
t i ch i tà» il a créé le noyau de ce qu i plus tard , est de-
venu le Museo Civico. 
La collection composée de 68 pièces identifiées p a r 
les recherches antér ieures e t p a r l ' au teur , est princi-
pa lement le f r u i t des séjours q u e le noble bolonais 
passa à Rome. L'dessin car ica tur is t ique de I'. L. 
Ghezzi, d a t a n t de 1725, qui représen te Marsili p a r m i 
les plus notables ant iquai res de Rome , témoigne éga-
lement de sa r épu ta t ion . L 'ensemble reflète d 'ai l -
leurs les idées respect ives de son époque: le s t a tua i r e 
de l 'Empire r o m a i n y domine en particulier, p a r m i 
celles-ci des libres adap ta t ions des originales grecques; 
des répliques sont re la t ivement rares . L ' in té rê t que 
Marsili por ta à l 'égard du mode de vie, de la religion 
et de l ' iconographie ant iques est on même t emps f r ap -
p a n t . On sait aussi qu'i l destinait les pièces acquises 
comme modèles « all 'uso délia g ioven tù de 'P i t to r i e 
Seul tori ». 
Après ce qui v ien t d 'ê t re d i t , il n 'est peut-ê t re p a s 
é tonnan t que la collection ne comprend pas des pièces 
v ra imen t exceptionnelles et que l 'on y t rouve des 
f aux également, ainsi que des scu lp tures à classer d a n s 
la catégorie « a l l ' an t ica ». (Pour ce t t e dernière voir le 
groupe composé de huit tê tes avec « thorax ex lapide 
porphyr i t e» . 11 f a u t cependant no t e r le nombre de 
m o n u m e n t s in téressants : la répl ique de la s t a t u e de 
culte d ' Aphrodi te d ' Aphrodisias (n 1 6), le relief d ' 
Asc.lépios de la h a u t e époque hellénist ique (n° 36), u n 
f r a g m e n t de relief hellénistique (le qual i té r emarquab le 
« con donne dolent i » (n° 37), le relief de p i s t r inum 
(n° 40), etc. Le fa i t q u ' à peu prés u n tiers des sculp tu-
res de la collection Marsili res ta inédi t jusqu 'à la pa-
ru t ion de ce ca ta logue méri te également une a t t en -
don part iculière. 
Le travai l approfond i et minu t i eux de Brizzolara 
const i tue non seu lement une i l lustrat ion de l 'une des 
périodes de l 'histoire de la collection du Museo Civico 
Archeologico, enrichissant ainsi nos connaissances sur 
la science de 1' « époque des an t iqua i res », mais in t rodu i t 
aussi dans la fonc t ion circulatoire de recherches con-
sacrées à la scu lp tu re ancienne des documents jus-
qu'ici inconnus. 
Le fonds de g e m m e s du musée de Bologne se com-
pose essentiellement de deux g randes collections : de 
la collection Palagi qui depuis 1861 se t rouve d a n s la 
propr ié té de la ville, et de la collection universi taire 
dont l 'histoire est enchevêtrée: elle est passé au Museo 
Civico au te rme de la convent ion de 1878. La g r a n d e 
par t ie de ces deux uni tés s 'est depuis mélée d ' une ma-
nière inident i f iable . L 'ensemble compte au to ta l 
351 pièces et se classe parmi les collections impor tan-
tes en Italie. E n connaissance de l 'histoire du musée 
bolonais, il n ' es t guère é tonnan t que les intailles grec-
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ques e t greco-perses y sont à peine présentes e t que hi 
par t ie p lus ancienne v ra imen t impor t an t e de la col-
lection est const i tu tée de scarabées é t rusques qui don-
nent une idée des courants s ty l i s t iques de la g lyp t ique 
é t rusque . (Parmi ces pièces se t rouve le célèbre « scara-
beo Maffei » avec la représenta t ion d'Achille et d 'Ulys-
se et l ' inscript ion U T U Z E e t A C H E L E . ) 
Du matér ie l d ' I ta l ie de l 'époque républ icaine ce 
son t en p remie r lieu les p rodu i t s des ateliers de l ' I t a l ie 
centrale d u I Ie siècle av. J . C. qui mér i tent d ' ê t r e men-
tionnés. I ls re f lè ten t , out re l ' inspirat ion hellénist ique, 
l ' inf luence des foyers é t rusques ta rd i fs . 
P a r m i les gemmes de l ' E m p i r e romain , il f a u t men-
t ionner des intailles datées des I I e au IV e siècles. Des 
pièces ins t ruc t ives se t r ouven t pa rmi les imi ta t ions 
intentionnelles et des falsif icat ions de pierres gravées 
anciennes. 
Il n ' es t guère nécessaire de souligner l ' impor tance 
des connaissances mul t i la téra les et approfondies 
qu'exige la publ icat ion scient i f ique des collections de 
ce type . L 'ouvrage de Mandrioli Bizzari répond de 
manière r emarquab le à l ' a t t en te . 
Les deux catalogues représen ten t donc u n g rand 
bénéfice p o u r l 'archéologie e t p o u r l 'histoire de l ' a r t 
ancien. L a présenta t ion typograph ique est d ' u n e qua-
lité r amarquab le , malgré le f a i t que la qual i té des 
photos en noir e t b lanc n 'es t pas t ou jou r s satis-
fa isante . 
M. Szabó 
W. Jobst: Römische Mosaiken aus Ephesos. Die 
Hanghäuser des Embolos. Mit einem Bei t rag von 
IL Vet ters . Forschungen in Ephesos VII1/2. Wien 
1977. IIS, mi t 2 Tex tabb i ldungen und 219 in Tafe ln 
geordneten schwarzweil.ien bzw. farbigen, zeichneri-
schen Darstel lungen und Fo tos , sowie mi t einer 
zusammenfassenden Grundr ißze ichnung. 
Den ers ten Band über die Bearbe i tung der Mosai-
ken von Ephesos ließ der Verlag der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaf t m i t d e m Österreichischen 
Archäologischen Ins t i tu t und der Kommiss ion f ü r die 
Ant iken Mosaiken Kleinasiens der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaf ten gemeinsam veröf fent -
lichen. 
Die Erschl ießung der zwei Hanghäuser von Ephe -
sos wurde 1958/1980 (Vetters S. 5) in Angriff ge-
nommen und dauer te bis 1975 an . Die Ersch l ießung 
des Hanghauses I kann als beende t be t r ach te t wer-
den, während vom 2 bis 1975 n u r e twa die H ä l f t e 
freigelegt werden konnte . Vor den beiden Gebäuden 
lief die sog. »Alytarchenstoa«. Der größere Teil der im 
Buch veröffent l ich ten Mosaiken k a m im Gebäude 2 
zum Vorschein bzw. bedeckte die vor den beiden Ge-
bäuden liegende Stoa. Ein Teil der Mosaiken be f inde t 
sich auch heu te noch an der ursprüngl ichen Stelle, ein 
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anderer Teil wurde abe r in verschiedenen Magazine 
brach t so daß einige der Mosaikfelder selbst dem Ver-
fasser b loß aus den Dokumenta t ionen b e k a n n t waren. 
Die k lar aufgebaute Arbeit wird von einem Ab-
kürzungs- und Li tera turverzeichnis eingeleitet . Die-
sem folgt ein Bildverzeichnis, in dein die Abbi ldungen 
oder Bi lder von allem in der Reihenfolge der F u n d o r t e 
a u f g e f ü h r t werden. LTm die Orient ierung zu erleich-
tern w u r d e n auch die bezüglichen Textsei ten angege-
ben. I m Abschni t t übe r die Mosaiken erscheinen aus 
p rak t i schem Gründen auße r den Hinweisen auf die 
Tex tabb i ldungen marg ina l von neuem die N u m m e r n 
der Grundr ißze ichnung und der Abbi ldungen. Trotz 
des g roßen Fo rma t s sind die leichte Handhabe rke i t 
und die Möglichkeit des raschen Nachschlagens 
außer der Angabe der wesentlichen In fo rma t ion 
die höchs te Tugend des Buches. Allein im zusammen-
fassenden Teil ve rmiß t m a n neben der Angube der 
F u n d o r t e die Hinweise au f die Abbi ldungen. Die Iden-
t i f ika t ion der Fundlage der Mosaiken wird durch die 
Detai lzeichnungen zwischen der den Abbi ldungen fol-
genden großen zusammenfassenden K a r t e u n d den 
Abbi ldungen erleichtert . Die A n f ü h r u n g sämtl icher 
Da ten auf der großen K a r t e ersehwert das Auseinan-
derhal ten der durch ein Per is ty l ge t rennten Wohnein-
heiten des einen eigenart igen Grundr iß zeigenden 
Hanghauses 2, was abe r doch Abb. 28 ermögl icht 
wird. I n ein-zwei Fäl len könn te m a n noch die Bezeich-
nung einzelner R ä u m e zweifeln, doch ist dies im 
Verhäl tn is zu der gebotenen Datenmenge unerhebl ich. 
Die haugeschicht l iche Zusammenfassung von H. 
Ve t te r s ist zwischen der Ein le i tung des Verfassers und 
der Beschre ibung der topographischen Verhäl tnisse 
un te rgebrach t . Die E in le i tung be ton t besonders, daß 
bei der E rö r t e rung der Mosaiken die von St roeka aus-
gearbe i te te Methode (Stroeka, V. M.: Wandmale re ien 
der Hanghäuse r in Ephesos . F iE VIII(1.1977) be f aß t 
angewendet wurde. Die baugeschichtl iche Zusammen-
fassung von H . Vet ters g ib t ein knappes Bild von den 
zwischen der Hanghauss t r aße und der 23.06 m tiefer 
liegenden K u r e t e n s t r a ß e gelesenen, nach äußeren An-
griffen oder Erdbeben ö f t e r s erneuer ten, jedoch meh-
rere h u n d e r t J a h r e bewohn ten zwei Gebäuden . Das 
hier Gesagte kommt auch im topographischen Teil zur 
E r w ä h n u n g . 
Den einleitenden Sei ten folgt die E rö r t e rung der 
Mosaiken in der nachs tehenden Reihenfolge: 
I . Aly ta rchens toa 
I I . H a n g h a u s I 
I I I . H a n g h a u s 2 — Wohneinhe i ten 1 , 2 , 3 und 4—5 
Von SO ausgehend werden die Mosaiken der u m die 
Per is ty le und die Atr ien geordneten R ä u m e des Hang-
hauses 2 erör ter t . 
Die klare Gliederung wird auch durch die unter-
schiedliehen typographischen Lösungen f ü r die ein-
zelnen Wohneinhei ten , Säule, Mosaiken und andere 
Un te rabschn i t t e hervorgehoben. 
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Nach der allgemeinen, auch die Bauformen de r 
Wohneinhei ten erör ternden Einle i tung folgen die ein-
zelnen R ä u m e in dieser Gliederung: Benennung litera-
t ische Belege, kurze Beschreibung, sodann d ie Be-
schreibung der Mosaiken. D e m St ichwort : Mosaik 
folgen in j edem Fal l die H a u p t c h a r a k t e r i s t i k a der 
Mosaiken wie Fa rbe , Würfe lgröße, Material, E inse t -
zung (sweise), Konservierung u n d jetziger A u f b e -
wahrungsor t . H ie rnach folgt die eigentliche Beschrei-
b u n g der Mosaiken, sodann die Da t ie rung u n d die 
Sti lanalyse. Am Ende der Beschreibung eines mi t 
Mosaiken ausgelegten R a u m e s werden auch die W a n d -
gemälde e rö r te r t falls solche v o r h a n d e n waren. De die 
Grundlage (1er Da t ie rung der Mosaiken im Fal le der 
Hanghäuser von Ephesos vor a l lem die W a n d g e m ä l d e 
bi lden und d a die Arbeit von S t r o e k a über die W a n d -
gemälde berei ts erschienen ist, k a n n die Tendenz zur 
gemeinsamen Behandlung der F u n d g a t t u n g e n durch-
a u s begrüßt werden . 
Bei der endgül t igen B e s t i m m u n g der Da t i e rungen 
n a h m der Verfasser auch auf Paral le len im west l ichen 
u n d östlichen Mit te lmeerraum, in den westlichen Pro-
vinzen, ja in der Provinz Pannonién Rücksicht . Seine 
stilistischen Unte r suchungen verglich er mit den bau-
geschichtl ichen Daten und m i t der Chronologie der 
bere i ts e rwähn ten Wandgemälde . Im Laufe der Un-
tersuchung der Var ia t ionen einzelner Elemente (v.. B. 
Kreuzs tern) ve r such t er an eine Neubewer tung von 
a u s anderen P rov inzen des Reiches s t ammenden Mo-
saiken. So e r w ä g t er z.B. auch die Dat ie rung der 
Kreuzs te rn - Mosaiken der Aqu incumer Herkules -
Villa auf das IV . anstelle des I I I . J h . (S. 83). A u ß e r 
au f Sopianae b e r u f t er sich auch auf das aus Drei-
ecken und Ach tecken bes tehende Motiv der B r u c k -
neudorfer Villa (im Ortsregister n u r Parndor f ) . 
Wie der Verfasser öfters d a r a u f hinweist und mi t 
den von ihm ange füh r t en Para l le len von Mosaikde-
tai ls auch e indeut ig macht , wa ren die verschiedenen 
Mosaikelemente f a s t im ganzen Reich verbre i te t . Die 
Motive sind langlebig, lebten v o n den ersten J a h r -
hunder t en des Ka i se r tums , ja o f t v o m Ende der Re-
publ ik J a h r h u n d e r t e l a n g wei ter . Die Mustervar ia-
t ionen, die K o m p a k t h e i t oder Auf lockerung der Fel-
der , die mehr oder weniger s t a r k e Modifizierung der 
einzelnen E lemen te ermöglichen eine auf st i l ist ischer 
Grundlage r u h e n d e Dat ierung, j edoch ist cs s t e t s 
wünschenswer t wenn wir diese m i t gut da t i e rba ren 
Begle i t funden un t e rmaue rn können . Dies bezieht sich 
na tür l ich ebenso au f Ephesos, wie auch z.B. auf Pan -
nonién, wo gerade die aufgrund de r Unte r suchung der 
Mustervar ia t ionen vorgeschlagenen Neuda t ie rungen 
m i t erneuter Auswer tung der Begle i t funde b e s t ä t i g t 
oder widerlegt werden könnten . Die ausgedehnte Ver-
bre i tung der Mot ive und ihr langer Gebrauch l äß t sich 
a n einigen Motiven aus Ephesos bestä t igen, die uns 
auch aus Pannon ién bekannt s ind. Außer den Mus t e rn 
in Schachbre t t anordnung und den F lech tbändern der 
Rahmens t r e i f en sind uns die aus den berei ts e rwähn ten 
Dreiecken und Achtecken komponier ten Motive, die 
Kreuzbi i i ten , der Kreuzs tern , das Blü tenkreuz (Mal-
teser Kreuz ) , die E feub lä t t e r , das Herzb la t t , die Pe l ta , 
der Sa lamonsknoten usw. als Zierelemente b e k a n n t . 
Der Verfasser überbl ickt in seiner Zusammenfas-
sung noch einmal kurz die Motive, wobei die er 
schwarzweißen und die farbigen, geometrischen K o m -
posit ionen bzw. E lemente voneinander t r enn t . In der 
farbigen geometr ischen Gruppe kommen aber n icht 
allzu viele F a r b e n zur Anwendung . Außer der schwarz-
weißen F a r b e erscheinen Blau , Abtönungen von Rot , 
die gelbe u n d ockergelbe Fa rbe , Nuancen von Grau 
und Gelb zuweilen auch G r ü n oder Braun . Anders ist 
es bei den figuráién Mosaiken, besonders bei den 
Glasmosaiken, wo z.B. die Pf lanzenornament ik und 
die Vögel des Weingar tens in allen Fa rben zu schillern 
scheinen (Abb. 112 — 124). 
Die Tex tbea rbe i tung des I. Teiles der Mosaiken von 
Ephesos schl ießt mit e inem Orts- und Sachregister . 
Die modernen Namen der weniger bekann ten an t iken 
Benennungen sind in K l a m m e r n gesetzt (/.. B. Sopiu-
nae-Pécs), bei dem St ichwor t : Ornamente kann im 
Sachregister die Aufzählung der Mosaikelemente ge-
sucht we rden . 
Alles in allem nehmen wir die Bea rbe i tung des 
Mosaikmater ia ls der H a n g h ä u s e r von Ephesos mi t 
Freude in die Hand . Die konsequente und genaue Ma-
te r ia lvor führung , die sorgfäl t ige Heranziehung der 
wichtigeren Parallelen, die nachweisbare Verb indung 
mit dem Motivschatz, der westlichen Provinzte i le ma-
chen diese Publ ikat ion zu einem gut b rauchba ren 
Handbuch a u c h für die sich mi t den Mosaiken (und 
Wandgemälden) der west l ichen und nördl ichen Pro-
vinzen befassende Fachwel t . 
S. К. Palágyi 
R. Merkelbach: Weihegrade und Seelenlehre der 
Mi thrasmyster ien(Vor t rägeder Rheinisch-Westfäl ische 
Akademie der Wissenschaften, G 257). Opladen 1982. 
74 p., 30 pl . 
L ' ouv rage de l t . M., t e x t e (le sa conférence men-
tionnée ci-dessus est la fo rme abrégée de son livre 
« Mithras » (Königstein 1984). L 'au teur essaie <le con-
cilier des in te rpré ta t ions divergentes, p l u t ô t que de 
prendre p a r t i ; fau te des développements nécessaires, 
son discours n 'es t pas t o u j o u r s limpide. Est-ce que le 
culte de M i t h r a est perse (p. 74) ou bien grec (p. 13) ? 
Que signif ie la représenta t ion de Mi th ra t u a n t le 
t au reau : a- t - i l aba t t u l ' an imal à la chasse (p. 12), 
l'a-t-il p l u t ô t immolé (p. 17), ou bien est-ce l ' image du 
« H immel säqua to r », ou du Zodiaque ou de la constella-
tion Orion (j). 73); et su r tou t , comment peut-elle signi-
fier t ou t cela à la fois (p. 73) ? L a principale thèse de R . 
M. — q u e le cul te de Mi th ra soit à rapprocher d i rec te . 
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m e n t de la philosophie de Pla ton (pp. 13 — 14), que le 
cheminement de l ' âme à t ravers les sept sphères est 
«eben überall aus platonischen Vorstellungen abzulei-
ten» (p. 73) — a été reçue avec b e a u c o u p de perplexi té 
p a r les par t ic ipants a u déba t qui a suivi la conférence. 
L a part ie la plus ut i le de cet ouvrage est le résumé 
(pp. 14 — 27) e t l ' i l lus t ra t ion (pp. 33 — 71) des repré-
senta t ions , des symboles et des signes astrologiques 
a t t r i bués aux d i f fé ren t s niveaux d ' in i t ia t ion . 
A. M. Nagy 
H . Hänlein-Schäfer : Veneratio Augu.sti. Eine Studie 
zu den Tempeln des ersten römischen Kaisers. R o m a , 
G. Bretschneider 1985, XVI11-304 p . , 70 pl. 
Le bu t du livre es t : «die im gesamten Imper ium 
R o m á n o m archäologisch, epigraphisch, numismat i sch 
oder literarisch überl iefer ten K u l t s t ä t t e n des ersten 
römischen Kaisers zusammenfassend zu behandeln » 
(p. 2). L 'auteur é tud ie paral lè lement les deux princi-
p a u x types de lieux du culte d 'Augus te . Les lieux de 
cul te provinciaux sont les centres é ta t iques du cul te 
de l 'empereur; ils n e pouvaient ê t re ouver t s qu ' avec 
l 'autor isat ion du souverain . Leur histoire commence 
en 29 av. J . C., q u a n d Auguste a accordé le dro i t de 
fonde r son culte duns le Pont et en Bi thynie . Les lieux 
de culte munic ipaux, pa r contre, sont inst i tués p a r des 
ini t ia t ives privées ou communauta i res , sans autorisa-
t ion impériale et n ' o n t aucun aspect officiel. H . H ä n -
lein-Schäfer a d é m o n t r é qu 'Auguste , con t ra i rement à 
l 'opinion reçue, é tai t l 'objet d 'un cul te de type muni -
cipal en Italie de son vivant (pp. 17 — 18), alors q u ' à 
R o m e cela n 'ex is ta i t pas (la cons t ruct ion du Panthéon 
a é té entreprise d a n s ce but , mais l ' empereur s 'y est 
opposé p. 19). 
Les lieux de cu l te munic ipaux é ta ien t érigés dans 
les villes mêmes, généralement à un endroi t en vue. 
Cependant les augustaea p rovinciaux sont const rui ts 
en dehors des villes e t appa r t i ennen t jur id iquement au 
concilium provinciáé. Leur forme caractér is t ique est 
celle d ' un temple cont igu à une p lace de pa rade en-
tourée d 'un po r t ique e t à un c i rque/hippodrome (pp. 
39 — 42), car il est no to i re que des b a n q u e t s sacrificiels 
e t des jeux fa isa ient aussi par t ie d u culte impérial . 
L ' a u t e u r ré fu te la théorie selon laquelle un type archi-
t ec tu ra l , unique d a n s tout l 'empire — un temple en-
tou ré d 'un quadr ipor t ique , servait de lieu de culte, on 
t r o u v e des templa — lemenői, ainsi que des aedes •— 
naoi. L ' indifférence des autori tés centra les est révélée 
p a r la disparité d u sys tème décorat i f des b â t i m e n t s e t 
des types iconographiques des s t a tues de culte. I l ar-
r ive aussi que le sanc tua i re soit cons t ru i t un iquement 
p o u r Auguste (pj). 7 8 - 8 1 ) , bien que , à l 'origine, son 
cul te ait été lié à celui de Dea Roma. H . Hänlein-
Schäfer a aussi d é m o n t r é que le t e r m e caesareum ne se 
réfère pas à J . César, mais est un nom al ternat i f d ' au -
gustaeum, Le catalogue con t i en t les données princi-
pales de chaque lieu de culte. 
Á. M. Nagy 
T. Pekárv : Das römische Kaiserbildnis in Staat, Kul t 
und Gesellschaft dargestellt a n h a n d der Schriftquellen 
(Das römische Herrscherbi ld I I I . 5). Berlin, M a n n 
Verlag 1985, 165 p., f ront ispice. 
L 'ouvrage présente le genre des s ta tues d ' empe-
reur, leur rôle d a n s l 'histoire pol i t ique et religieuse de 
l ' ant iqui té sur la base des sources lit téraires e t éjji-
graphiques. Il aborde les c i rconstances de l 'érect ion 
de ces s ta tues (ceux qui les commanda ien t — p p . 
4-12; leur pr ix — pp. 13-21; l 'autor isat ion de les 
ériger — pp. 22-28; leurs r e s t au ra t ions dans l 'ant i -
qui té — pp. 29-40). Puis il passe en revue les diffé-
rents types de ces s ta tues (d 'or e t d 'a rgent — p p . 
66-80; s ta tues colossales — p p . 81-83 et éques t res 
— pp. 84-87; l ' empereur sur u n char — pp. 88—89; 
groupes de s t a t u e s — pp. 90—96; représentat ions a ty -
piques -— pp . 97—100 et celles des autres membres de 
la famille impériale — pp . 104-106, y a j o u t a n t le 
thème de la f idél i té du por t ra i t — pp. 101-103). Il 
examine f i na l emen t les problèmes religieux e t juri-
diques posés p a r ces s ta tues (consécrat ion et dédicace 
— pp. 107—115; la s ta tue d a n s le culte impér ia l — 
pp . 116-129; ad statuas confugere — pp. 130—131; 
miracles et p r é s a g e s — p p . 132-133; juifs, chrét iens e t 
images de l ' empereur — pp. 149-151; des t ruc t ion des 
s ta tues — pp . 134-142; « Bildnisrecht » — p p . 145— 
147). Il t r a i t e ces sujets dans l 'ordre chronologique, 
esquissant ainsi les contours d ' u n e histoire du cul te 
impérial . 
La par t ie la plus impor t an t e du livre est l ' ana-
lyse du problème du « Bildnisreeht », c'est à dire si 
l 'érection d ' u n e s t a tue de l ' empereur étai t v r a i m e n t 
soumise - c o m m e on le pense — à une au tor i sa t ion 
impériale, ou s ' i l étuit interdi t de représenter q u e l q u ' u n 
d ' au t r e que l ' empereur sur le modè le des s t a tues énu-
mérées ci-dessus. T. Pekáry démon t re , su r tou t d ' ap rè s 
les données épigraphiques collectées pa r lui-même, 
que chacun, issu de n ' impor t e quelle couche sociale, 
avai t le droit d 'ér iger une s t a t u e de l 'empereur , si ce 
n 'é ta i t pas u n e s t a tue de cu l te . (Pour ce dernier t y p e 
on avai t v r a i m e n t besoin d ' u n e permission des h a u t e s 
autori tés, conformément à la p r a t i q u e générale d u cul-
te impérial, c f . G. Herzog-Hauser , R E Supl. IV, 1924, 
s.v. Kaiserkul t , sur la d is t inc t ion entre le cul te offi-
ciel-provincial e t privé-municipal .) Ce l ibéralisme se 
révèle dans la qual i té inégale des s ta tues provinciales 
d 'empereur (v. p . ex. la représen ta t ion des t é t r a r q u e s 
provenant de la nécropole sud-est d ' In terc isa , que 
l ' au teur ne considère pas c o m m e une car icature , pp . 
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102 — 103; v. à ce su je t P . Zanker , Provinciale Kaiser-
por t rä t s , München 1983). L ' a u t e u r prouve aussi que 
les types de s ta tues énumérés pouvaient représenter 
même des personnes privées. L a seule ques t ion à la-
quelle il n ' a pas p u répondre est celle des s t a tues en or 
massif — p p . 69 — 71. S ' a p p u y a n t sur ces fa i t s il t ire 
la conclusion su ivante : « i c h w ü r d e vorschlagen, von 
keinem kaiserl ichen Bi ldnisrecht in Rom m e h r zu 
reden» (p. 148). 
Dans la seconde par t ie essentielle de l 'ouvrage 
l ' au t eu r é tudie le rôle des s t a t u e s d ' empereur dans le 
culte; sans résoudre les problèmes il les éclaircit . Quan t 
à la consécra t ion des s ta tues d 'empereur , il cons ta te 
que, con t r a i r emen t à celle dos s ta tues des d ieux, elle 
avai t t o u j o u r s lieu (p. 107); t ransgresser ce t t e règle 
cons t i tua i t un délit de lèse-majesté . Mais les détai ls 
jur id iques de ce t te procédure nous restent inconnus . 
Une a u t r e quest ion demeure aussi pendan te : à qui 
é tai t of fer t le sacrif ice? Eta i t - i l offer t à l ' empereur ou 
pour lui? (cf. le livre de S.R. F . Pr ice men t ionné plus 
bas, p p . 2 0 8 - 2 2 0 et 227 - 233.) 
Le prob lème principal à résoudre en ce qui con-
cerne la damnatio memoriae es t le su ivant : «ob m a n 
eine in e inem Tempel geweihte Kaise rs ta tue auf Grund 
der D a m n a t i o memoriae ü b e r h a u p t an tas ten durf te» 
(p. 136). 
Les au t r e chapi t res con t i ennen t la présenta t ion an-
notée des sources. Le pr ix des s ta tues é ta i t t o u j o u r s 
élevé. Généra lement ce sont des commandi ta i res qui 
p a y e n t ce t te somme, à quelques exceptions près . On 
connaî t une t a x e prélevée en E g y p t e dans ce b u t , et 
un impô t obligatoire que les soldats devaient acqui t -
te r ad signa. L ' empereur fa i sa i t envoyer d a n s t o u t 
l 'empire — ou au moins aux c a m p s militaires — ses 
po r t r a i t s officiels après son avènemen t (on ignore de 
quand da t e cet usage; une a u t r e manière possible de 
di f fuser les po r t r a i t s impér iaux sous la dynas t ie julio-
c laudienne: p. 24, cf . J . D. Breckenridge, A N R W I I . 
12.2, 1981, p p . 4SI —483). On ga rda i t aussi la c o u t u m e 
de pe rpé tue r le culte des souvera ins — s u r t o u t Ale-
xandre — et des empereurs d 'au t refo is . On p o u v a i t 
ériger des s t a tues d ' empereur dans des lieux variés. 
Elles é ta ien t obligatoires dans les « Fahnenhei l ig tü-
mer » des camps militaires, couran tes dans les sanc-
tuai res ; de plus, «überal l in den S täd ten des Reiches 
ganze W ä l d e r von Ka i se r s t a tuen Vorhandensein muß-
ten (p. 43): auf den Fora , in und bei T h e a t e r n , in 
Bäde rn , Hafenan lagen , m a n c h m a l auf Gräbern von 
Pr iva tpe r sonen usw.» (p. 54). On pouvai t aussi ériger 
des s t a tues des pa ren t s de l ' empereur ; cet usage t o m b e 
en désué tude après Septime Sévère (p. 107). Sur le 
droi t d 'asi le des s ta tues d ' empe reu r l 'auteur énumère 
des cas où la poli t ique, devenue plus forte que la reli-
gion, a empêché que ce droit soit respecté (pp. 130-
131). Quan t à la signification religieuse des s t a t u e s 
d ' empereur , l ' au t eu r se range à l 'opinion selon laquelle 
l ' impor tance pol i t ique l ' empor ta i t (pp. 152-154). 
Le livre de T. P e k á r y consti tue u n ouvrage de ré-
férence dans les domaines du por t ra i t e t du culte im-
pér iaux , qui achève plusieurs études sur le même su je t 
(p. ex RM 75, 1967, p p . 144- 148; F r ü h m i t A l t S t u d 3, 
1969, p p . 13—26; M o n u m e n t u m Chiloniense, Amster-
dam 1975, pp. 96-108). U n ouvrage qui évoque les 
classiques de 1'« Al ter tumswissenschaf t », et qui dépasse 
les l ivres habituels: ses rapprochements avec les cul-
tes de la personnali té contempora ins son t assez sub-
tils p o u r ne pas se bo rne r à des analogies vides, mais 
assez fo r t s pour donner à réfléchir au lecteur. 
A. M. Nagy 
E. Lippolis: I,a Necropoli del Palazzone di Perugia, 
ceramiehe coinuni e verniciate. Archaeologia Perusina 
2. R o m a 19S4, О. Bretschneider ed. 147 p., 38 pl. 
L ' a u t e u r publie le matér ie l conservé d ' u n e nécro-
pole do Pérouse (3e-ler s. av . J . C.), dont la tombe la 
plus connue est celles des Volumnii. Des trouvailles 
faites d a n s les fouilles commencées il y a deux siècles, 
il ne res te plus que des « disjecta m e m b r a »; il n 'est pas 
non p lu s possible de reconst i tuer les ensembles d 'ob-
jets. E . L . ne pouvai t donc pas faire plus que le cata-
logue de la céramique vernissée et c o m m u n e . Parmi 
ces que lques six cents obje ts , la p lupar t appa r t i ennen t 
à l 'un des trois terr i to i res cpii ont inf luencé le plus la 
cul ture de Pérouse: E t r u r i e intérieure, Ombrie, et, 
dans la seconde moit ié de cet te période, Rome . 
La publ icat ion des anciennes trouvail les dispersées 
est s ans doute un devoi r impor tan t , e t na tu re l l ement 
considéré comme toi en I tal ie . Pour t an t , on ne saura 
qu ' avec le temps si t e r m i n e r des t r a v a u x abandonnés 
« sut) t e m p o r e » peu t a p p o r t e r tou t ce q u ' o n aura i t pu 
en ob t en i r : l 'archéologue peut-il v r a i m e n t ouvrir 
deux fois le même s o n d ag e? 
A. M. Nagy 
J . -P. Guil laumet: Les Fibules de Hibracte. Technique et 
typologie. Universi té d e Dijon Centre des Recherches 
sûr les Techniques Gréco-Romaines , Di jon, 1984. 83 
S., 70 T a f . 
Das W e r k bildet den 10. Band der a b 1972 veröf-
fent l ichten Serie, die von dem Forschungszent rum f ü r 
Studien der griechisch-römischen Techniken an der 
Univers i tä t zu Dijon herausgegeben worden ist. 
E i n e Analyse über 290 Fibeln, die zwischen 1865 
und 1904 während der Ausgrabungen von J . -G. Buillot 
und J . Déchelet te in B ibrac te zutage kamen , liegt dem 
Werk zugrunde. Seine Methode ist heu tzu tage im 
weitem Kre i s der Fo r sche r wohl b e k a n n t : der Über-
blick technischer P rob l eme dient sogar zugleich zur 
Grundlage der Klass i f ika t ion . Die Chronologie folgt 
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ers t nach dem K a t a l o g der in R a h m e n der Klassif ika-
tion publiziert worden ist , — die Chronologie, die der 
A u t o r im Hinblick auf dio Zusammenfassungen von L . 
Le ra t , A. Dollfuss, u n d E . Et t l inger und besonders 
in Anbet racht der Arbe i t über Hüf ingen von S. Rieck-
off, sowie anhand der an Ort und Stelle zur Verfü-
gung s tehenden Angaben mi t dem Auf ru f zusammenge-
fass t h a t : « cet te f ibule existe ou est absen te a Bib-
rac te . » Als Resu l t a t e n t s t a n d eine auf e legante Weise 
u n d leicht durchsehauber verfasste und du rchge füh r t e 
Publ ika t ion , an d e n e n E n d e der A u t o r sich auf die 
derzei t laufenden metal lurgischen u n d s t ra t igraphi-
schon Analysen des Mater ia ls be ruf t , schliesslich ver-
vol ls tändigter sie du rch die F u n d e neuerer Ausgrabun-
gen, die von ihm durchge führ t worden sind. Die in 
d e m ersten Kapi te l zu f indende Tabel le ermöglicht 
einen im telegraphischem Stil gehaltenen, kurzen K a t a -
log. Mit ihrer der Hi l f e stellt der A u t o r dar , was er 
u n t e r dem Begriff «famillegenre-espace-sous espace-
variété-sous variété» ta tsächl ich me in t . Ausführl ich 
genug be t rach te t er die hier en tdeckte Technologie, 
die in der F ibe lwerks ta t t verwendet u n d a m f rühes ten 
b e k a n n t wurde. 
A m Ende der analy t i schen Dars te l lung einzelner 
«familles» (genau 18) definiert er seine eigene Einord-
n u n g im Vergleich zu den Klassif ikat ionen anderer 
Au to ren . 
Die Fibeln, die wahrscheinlich aus der Epoche 
zwischen 70 v. Chr. und 14 n. Chr., d . h. vom E n d e 
der keltischen Per iode s t ammen , vergleicht er zuerst 
m i t den Befunden von S. Rieckoff , sowie mi t jenen 
französischer und tschechischer Ausgrabungen (genau 
16), die in diese E p o c h e dat ier t sind, während er einen 
tabellarischen Vergleich darbie te t . 
Zum Schluß stellt er eine imposante Tafe l über die 
in der L i te ra tu r angewand ten Fach te rmin i , der von 
i hm bearbei te ten F ibe ln , zusammen. 
N u n etwas zu die Zeichnungen der F ibe ln : sie sind 
in natür l icher Grösse, waagerecht mi t ihren Nadeln 
(Feder und Gelenksystem sind auf der linken Seite) 
S tück fü r Stück dargestel l t . Die Hers te l lungschemate 
s ind a m Anfang der Darste l lung einzelner « familles » 
zu beobachten. 
K. Berecz 
H. Philipp: Mira et magica . Gemmen im Ägyptischen 
Museum der Staatl ichen Museen. Preuss ischer Kul tu r -
besi tz . Ber l in-Charlot tenburg. Phi l ipp von Zabern, 
Mainz, 1986, X I X + 165 S., 381 Abb. 
Das bewegte Schicksal der Gemmensammlungen der 
S taa t l ichen Museen zu Berlin wird auch durch diesen 
B a n d veranschaul icht . Ks handel t sich hier um die 
vollständige Veröffent l ichung jener magischen Gem-
men , die A. F u r t w ä n g l e r am E n d e des vergangenen 
J a h r h u n d e r t s als »orientalische« bezeichnete und aus 
(1er Sammlung des An t iqua r ium der Orientalischen 
Abte i lung der Ägypt ischen Abte i lung zugeschlagen 
h a t . Das erklärt , d a ß diese in d e m Band , in dem die 
Sammlung des An t iqua r iums publizier t wurde (Berlin 
1896), von vorherein fehlen. Am E n d e des 2. Wel tkr iegs 
zerfiel die S a m m l u n g in zwei Teile, der größere Teil 
k a m in das P e r g a m o n Museum n a c h Ost-Berlin, de r 
kleinere-jedoch repräsent at ivere-Teil nach Wes tber -
l in-Char lot tenburg. Als man 1968 m i t der Veröffent -
lichung der an t i ken Gemmen der westberliner S a m m -
lungen begann—in einem vierbändigen Werk, abge-
schloßen im J a h r e 1975—bildeten die Char lo t tenburger 
Gemmen den zwei ten Band dieses Korpus . E i n e 
zei tgemäße Pub l ika t ion der S a m m l u n g war in j eder 
Hins icht begründet-s ie kam auch in recht f a chkun -
dige H ä n d e (E. Zwierlein —Diehl); die En t sche idung 
aber , nach (1er die Sammlung der magischen G e m m e n 
zu der Ägypt ischen Abtei lung k a m hier nicht m i t a u f -
genommen wurde, war weniger glücklich. E inerse i t s 
deshalb nicht, weil die allgemein anerkann te Praxis 
bei der Zusammenste l lung der Gemmenkata loge die 
magische Steine n ich t ext ra behande l t und das ist 
r ichtig. Andersei ts können wir im konkre ten Kall n ich t 
e inmal über eine konsequente Aussonderung sprechen 
(wenn etwas ü b e r h a u p t möglich ist !), weil auch in der 
Sammlung des An t iqua r iums einige sicher magische 
Steine (AGD I I . 552 f. , 563) zu f inden sind, in der 
Sammlung der Ägypt ischen Ab te i lung aber einige, die 
k a u m als «magisch» bezeichnet werden können (13 — 
30)-worauf die Verfasserin auch hinweist . Es ist zu 
bedauern , daß der fachliche Aspek t sonsigen Bedenken 
unterlag, wir k ö n n e n uns t ro t zdem freuen, daß die bis 
j e tz t s t ie fmüt ter l ich behandel te Gemmensammlung 
der Staat l ichen Museen, wenn a u c h mit Verspä tung 
und nun außerha lb der Serie, doch lückenlos erschien. 
Der H a u p t g r u n d f ü r die Vernachlässigung der ma-
gischen Gemmen lag darin, daß m a n in ihren ober-
flächlichen Darstel lungen keinen künstlerischen W e r t 
entdeckte , m a n sah-vor allem. A. For twängle r -den 
Verfall (1er Gemmenschne idekuns t in ihnen und Hielt 
sie einer Un te r suchung unter künst ler ischem Aspekt 
nicht f ü r würdig. U m s o in teressanter konnte dieses 
Material f ü r die Religionshistoriker sein. Das l e b h a f t e 
Interesse für die Zauberei und die Magie, das im Hel-
lenismus und in de r römischen Kuiserzeit b e m e r k b a r 
war, kann vor a l lem mit Hilfe de r uns überl iefer ten 
Zauberpapyr i , magischen Gemmen und Amulet te un-
te r such t werden. 
Nach der ku rzen E i n f ü h r u n g in die Geschichte der 
Sammlung (1 4) beschäf t ig t sich die Verfasserin mi t 
dieser religionsgeschichtlichen F r a g e n am eindring-
lichsten (5 — 8). Beachtenswer t is t ihre Fests te l lung, 
daß das Vorkommen der magischen Gemmen, deren 
F u n d o r t e mi t Sicherheit b e s t i m m t werden können , 
sieh auf das Gebie t des östlichen Beckens des Mit tel-
meeres beschränkt (auch das B a l k a n sowie die Nord-
küs te des Schwarzen Meeres einbezogen). Kategor isch 
k a n n es zwar auf diese Weise n ich t ausgesprochen 
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werden-auch die Verfasserin f ü h r t in der F u ß n o t e 
italienische, germanische u n d bri tannische F u n d o r t e 
auf (Anm. 18), als Tendenz k a n n sie aber akzep t ie r t 
werden. I n d e m Kata log der Gemmen mi t gallischen 
Fundor t en , der seitdem erschienen ist (H. Gui raud , 
1988) sind von m e h r als 1000 Stücken insgesamt zwei 
magische Dars te l lungen, von den 326 S tücken des 
Na t i onahnuseums in Sofia (Dimitrova—Milceva, 1980) 
neun. Die Zahl der magischen Gemmen ist auch in 
Pannonién größer als in den westlichen P rov inzen : 
aus C a r n u n t u m kennen wir sieben, aus Briget io eine, 
aus Intercisa drei (alle sind bis j e tz t unveröffent l icht ) . 
Von der orientalischen H e r k u n f t der magischen 
Gemmen zeugt zweifelsohne auch die Ta t sache , daß 
ohre Insch r i f t en immer aus griechischen B u c h s t a b e n 
bestehen. Aller Wahrscheinl ichkei t nach w u r d e n sie 
in Alexandr ien horgesetellt, wegen der bedeu t enden 
Rolle der S t a d t in der hellenistischen un römischen 
Wel t bzw. wegen der reichen Tradit ion Ä g y p t e n s in 
den P r a k t i k e n der Zauberei . Ohne Zweifel bleibt die 
Zahl der aus Alexandrien s t a m m e n d e n G e m m e n weit 
h in te r den Gemmen aus Aquileia zurück, t r o t z d e m 
sind einige Sammlungen von dor t bekann t . U n t e r 
ihnen ha t m a n nicht nur die Sammlung der Universi-
t ä t Bonn publ iz ier t , die in den Addenda e r w ä h n t ist, 
sondern auch zwei weitere. (J .of Egyp t i an Arch . 49 
(1963) 147 — 156; BCH 107 (1983) 4 5 7 - 4 9 5 ) . E s han-
delt, sich hier zwar um kleine Sammlungen, sie kön-
nen vielleicht t ro t zdem als Grundlage zur Un te r su -
chung der a lexandrinischen W e r k s t ä t t e dienen. 
im weiteren befaß t sich die Verfasserin m i t der 
Bedeu tung des Materials der Zaubersteine (12 ff.) . 
Sie stellt fest , d a ß die Steine, die ausgesprochen fü r 
die magischen Gemmen ve rwende t wurden, im 1. J h . 
u. Z. erschienen (14). Die F o r m der Steine h a t sich 
nicht ve ränder t , meistens h a t m a n auf ihren beiden 
Seiten Dars te l lungen oder Inschr i f t en angebrach t und 
diese waren keine Spiegelbilder mehr , d. h. m a n ha t 
sie nicht zum Stempeln ve rwende t . 
E s ist eine recht schwierige Aufgabe, diese Arbe i t en 
stilistisch-chronologisch e inzuordnen (15 f f . ) . Die 
Verfasserin w a r n t vor der Spä tda t ie rung , die Mehrhei t 
der magischen Gemmen da t i e r t die auf die 2 — 3. Jh . , 
im 4. J h . hö r t m a n mit ihrer Anfer t igung al lmähl ich 
au f . Kopt i sche Schr i f t k o m m t auf ihnen n i ch t vor, 
ausgesprochen spä tan t ike Buchs tabenfo rm ebenfal ls 
n icht . Die Mehrhei t der Zauberpapyr i s t a m m t dage-
gen aus den 3 — 5. J h . D e n R ü c k g a n g des Gemmen-
schneidens e rk lä r t die Verfasser in damit , d a ß beim 
E r w e r b der Halbedelsteine v o m 3. Jh . an Schwierig-
keiten a u f t a u c h t e n . Man m u ß , auch die Möglichkeit 
bedenken, daß die Gemmenschneider mi t der Hers te l -
lung der Steine im 4 J h . n ich t völlig au fgehör t 
haben-wie es auch A. Ba rb ve rmute t - , das F e h l e n der 
spä tan t iken Buchs t aben fo rm läß t sich eher d a m i t 
erklären, daß die Inschr i f ten t rad i t ionsbewußt den 
f rüheren Mustern folgten. E s ist sogar möglich, d a ß die 
Gemmenschne ider von vornherein A n a l p h a b e t e n wa-
ren u n d bei den Inschr i f t en den ihnen zur Ver fügung 
s t ehenden Schablonen mechanisch folgten-wobei sie 
n ich t selten sowohl die Buchs t aben fo rmen als auch die 
W ö r t e r durcheinander b rach ten . I h r Stil ist-bis auf 
einige Ausnahmen aus dem 1—2 J h . - d u r c h f lache, 
graphische, einfache Ausarbe i tung gepräg t , die Fron-
t a l i t ä t n i m m t zu. 
Die Verfasserin hä l t folgende Dars te l lungen f ü r die 
charakter is t i schs ten den hahnenköpf igen Anguipes, 
den sog. Pantheos , Chnoubis , aber auße r diesem kann 
auch eine ganze Re ihe weiterer, haup t säch l i ch ägypt i -
scher Göt te r in einer solchen Rolle vo rkommen , was 
durch die magischen Inschr i f t en neben ihnen unbest-
re i tba r gemacht wird (18 ff.) . Bei den meist schwer 
in te rpre t ie rbaren Tex ten m u ß m a n auch mi t der ab-
sichtl ichen Vers teckung der B e d e u t u n g (kryptogra-
phia) rechnen, d a m i t sie vor anderen geheim bleibt . 
J e d o c h gibt es einige charakter is t ische, wohlbekannte 
W ö r t e r (Namen) wie Abrasax , lao, S a b a o t h oder je 
ein Pa l indrom. Ü b e r ihre Verwendung n i m m t die 
Verfasser in an, daß sie weniger bei den Soldaten, eher 
im Bereich des P r iva t l ebens verbre i te t waren (23 ff.) . 
Man e rho f f t e von ihnen vor allem Schutz gegen ver-
schiedene Krankhe i t en . Ein Untersch ied zu den 
Zaube rpapyr i ist es, daß die Got the i ten jener auf den 
G e m m e n nie vo rkommen und die Gemmendars te l lun-
gen werden auf den Papyr i ebenfalls nichl e rwähnt . 
E s f r a g t sich, ob dieser Unterschied m i t der späteren 
E n t s t e h u n g der P a p y r i zu erklären ist (25), f rüher h a t 
ja selbst die Verfasserin behaup te t , daß diese meistens 
Kopien von Stücken hauptsächl ich aus d e m 2. evt l . 
aus d e m 1. J h . sind (17). Wir müssen dabe i vielleicht 
eher d a r a n denken, d a ß die Benutzer der Steine und 
P a p y r i verschiedenen Gesel lschaf tsgruppen angehör-
ten, oder daran, d a ß m a n das eine oder das andere zu 
unterschiedl ichen Zwecken verwendet haben mag. E s 
k a n n a u c h sein, daß auf den Dars te l lungen der Gem-
men die Dämonen erscheinen, die in den Zaube r t ex ten 
o f t e r w ä h n t werden. I m weiteren b e m e r k t die Verfas-
serin auch , daß diese Steine nicht Bes tandte i le eines 
b e s t i m m t e n Kul t s s ind, sondern die des in jeder Ge-
m e i n s c h a f t verbre i te ten Aberglaubens u n d vor allem 
die Wünsche und Ängs te der e infachen Menschen 
ausdrücken (25 f.). 
Auf diese gut gegliederte E i n f ü h r u n g , die über dio 
wicht igs ten Fragen der gegebenen D e n k m a l g r u p p e 
einen Uberblick gibt , folgt der Ka ta log , der den 
H a u p t t e i l des Werkes bi ldet (27—126). Der deskrip-
t ive Teil, der insgesamt 207 Stücke registr ier t , ist 
ebenfal ls klar gegliedert : je eine G r u p p e bilden die 
magischen Gemmen, die dio griechisch-römischen 
bzw. die ägyptischen Göt t e r darstel len; bei der zweiten 
G r u p p e sind mehre re Un te rg ruppen , je nach der 
T h e m a t i k der Dars te l lungen zu unterscheiden. Der 
K a t a l o g bedient sich der Methode der sog. interpre-
t ie renden Beschreibung, d. h. neben der ausführ l ichen 
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Vorstel lung der G e m m e n versucht die Verfasserin 
auch den Sinn der Dars te l lung zu erschliessen, was bei 
den magischen Steinen gar nicht so leicht ist. Sie 
benu tz t dazu die Ergebnisse der Fach l i t e ra tu r über 
die magischen Gemmen und Amule t t e (A. Barb , С. 
Bonner , A. Delat te-1 'h. Derchain usw.) und gibt bei 
j edem Stück die Analogien bzw. die zur In t e rp re t a t ion 
nöt ige Fachl i te ra tur an. Ebenso geht sie auch bei den 
Inschr i f t en vor. 
Die Beschreibungen und In te rp re ta t ionen sind- bis 
auf einige Ausnahmen- genau angemessen. In folgen-
den Fäl len hal ten wir eine Modifizierung bzw. Präzi-
s ierung f ü r nötig: Nr . 21: Das als P u t t o bezeichnete 
Gesta l t ist ein bef lügel ter Amor, auf seinen Schultern 
ist kein Palmzweig, sondern sind seine Flügel zu 
sehen, in seiner H a n d häl t er gewiß einen S tab . Nr . 
43: E s ist wahrscheinlicher, daß die Insch r i f t a m R a n d 
m i t der Darstel lung auf der Rückse i te gleichzeitig ist 
(2. J h . u. Z.) und n ich t m i t der Vordersei te (1. J h . 
v. u. Z. bis 1. J h . u. Z), deren magische Bedeu tung 
wei taus nicht bewiesen ist. Die A n w e n d u n g f rüherer 
Buchs tabenfo rmen läßt sicli eher durch die Befolgung 
f rühe re r Vorlagen erklären. Nr. 44: Sie wäre ein 
Beispiel f ü r das ganz f r ü h e Vorkommen der Inschr i f t 
A b r a x a s (1. J . v. u. Z. 1. J h . u. Z.), wenn der Tex t 
der Rücksei te mi t der Darste l lung der Vordersei te 
ta tsächl ich gleichzeitig wäre. Das scheint aber aus 
zwei Gründen unwahrscheinl ich zu sein : einerseits kann 
die recht feine Ausa rbe i tung der Szene auf der Vorder-
seite keinesfalls von der gleichen H a n d s t a m m e n , wie 
die ungenauen, ungeordne ten Buchs t aben der Rück-
seite; anderseits ist das Bild der Vordersei te seiten-
verkehr t , d. h. ihr A b d r u c k gibt ein positives Bild, 
während der der Rückse i te negativ ist-wie es bei den 
magischen Dars te l lungen üblich war. Nr . 71 : Wi r 
ha l ten es nicht f ü r wahrscheinlich, d a ß Isis in ihrer 
rech ten H a n d einen z u s a m m e n g e k r ü m m t e n Bock häl t , 
vielmehr einen Tierkopf auf einer P l a t t e , wie es z. B. 
bei der Darstel lung des Hermes v o r k o m m t (G. Lip-
po ld : Gemmen und K a m e e n T. 10, 5). Nr . 81: Auf 
der Rücks te i te ist von den zers t reuten Buchs taben 
des Namens Anoubis auch ein V zu sehen, und zwar 
übe r dem Gegenstand, den der kniende Got t in der 
H a n d häl t . Nr. 114: E s wäre r ichtiger gewesen, das 
E n s a m b l e Isis Neph tys—Harpokra t e s—Skarabäus -
n ich t unter dem Titel »Tiere« anzuführen . Nr . 132: Die 
Beschreibung f ü h r t n u r die Inschr i f t h in te r Chnoubis 
an , obwohl a m P h o t o u n t e n auch vor i hm Buchs taben 
zu entdecken sind. N r . 150: Die In sch r i f t НАГА der 
Rückse i te mag eine Verschreibung des häuf igen UNA 
sein, M B P W dagegen eine Versehreibung der M O P W 
oder MAPW, was davon zeugt, daß der Gemmenschnei-
der die Vorlage mechanisch abgeschrieben ha t . Nr . 
153: In der linken H a n d des Kynokepha los ist sicher 
ein Kranz , wie es auch bei Nr . 138 und 145 der Fall ist. 
Da bei den magischen Gemmen das Material der 
Steine von besonderer Wicht igkei t ist, folgen im Buch 
nach dem Ka ta log die Ergebnisse der Mater ia lunter-
suchungen, die m i t modernen Mit te ln du rchge füh r t 
worden sind (J . Riederer , Mineralogische Bes t im-
mungen 127—143). E ine einheitliche Nomenc la tu r ist 
na tür l i ch nicht n u r bei den magischen Steinen erfor-
derl ich, sondern bei allen Gemmen. Deshalb ist es zu 
begrüssen, daß ein Mineraloge eine Bes t immung de r 
S te inar ten , die bei Gemmenschneiden vorkommen, 
vorgenommen ha t . Die Beschreibungen beinhalten die 
E igenschaf ten der Steine, ihre f rü l ies te Anwendung , 
ihre ant iken N a m e n , ihre E r w ä h n u n g , den Ort des 
Vorkommens , ihre Var ian ten und heilende W i r k u n g . 
I n einigen Fäl len scheint aber die Anwendung bere i ts 
t radi t ionel l en t s t andene r N a m e n bequemer zu sein 
als die Bezeichnungen, die hier s tehen , wie z. B . g rü-
ner Jasp is fü r P l a s m a und gelber J a s p i s fü r Nilkiesel. 
U m die mineralogischen Bes t immungen befr iedigend 
abzuschließen, h a t m a n einen wei teren F a c h m a n n (D. 
Ullrich) eine Kont ro l lun te r suchung m a c h e n lassen, die 
die f rüheren Ergebnisse in einigen Fäl len modifiziert 
h a t ( 1 4 4 - 1 4 6 ) . 
Der Text te i l des Bandes wird m i t einer K o n k o r -
danz sowie m i t Verzeichnissen u n t e r fünf Gesichts-
p u n k t e n abgeschloßen, die wiederum bestätigen, d a ß 
es sich hier u m eine recht sorgfäl t ige Arbeit hande l t . 
Die Abbi ldungen der darauf folgenden 55 Tafeln s ind 
ausnahmslos von ausgezeichneter Qual i tä t , wofür in 
ers ter Linie der Pho tograph (M. Büsing) neben i h m 
aber auch der Verlag zu loben ist. Die A u f n a h m e n h a t 
m a n immer von den ursprünglichen Stücken g e m a c h t , 
abe r wenn die Deta i l s auf dem Originalstück n i ch t 
r icht ig e rkennbar waren, so ist auch das P h o t o des 
Gipsabgusses danebnegestel l t . 
Wir können mi t Gewissheit sagen, daß die Fachl i te -
r a t u r über die an t iken Gemmensammlungen um einen-
bis auf einige Ergänzungen-zuver läss igen, gu t be-
nu tzba ren Ka t a log reicher wurde. N u r mi t Anerken-
n u n g kann m a n über die Arbe i t sprechen, die die 
Fach leu te und Verlage der Bundesrepubl ik in den 
vergangenen zwanzig J a h r e n auf diesem Gebiet ge-
leistet haben. 
T. Gesztelyi 
M. Mackensen: Frühkaiserzeit l iche Kleinkastelle bei 
Nersingen und Burlaf ingen an der oberen D o n a u . 
Mit Beitrögen von A. von den Driesch, G. Endl icher , 
F . Fröhlich, L. Paul i , D. Rose, P . Schröter und U . 
Willerding. MBV (Hrsg. J . Werner) 41, С. H. Beck 'sche 
Ver lagsbuchhandlung, München, 1987, 344 S., 129 
Abb. , 4 Beil. 
D a n k den Luf tb i ld fo r schungen des Bayerischen 
Landesamtes f ü r Denkmalpf lege durch O. Branseli 
ve rmehr t e sich die Zahl der b e k a n n t e n römischen 
mil i tär ischen Anlagen sp rungha f t in den letzen J a h -
ren. In zwei, A n f a n g (1er achtziger J a h r e en tdeck ten 
Kleinkastel len h a t Au to r 1983 u n d 1984 archäologi-
sche Ausgrabungen durchgeführ t . Die im R a h m e n der 
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Erforschung der spä t römischen Burgi am raet ischen 
Limes gep lan ten Unte r suchungen erbrachten über-
rasch ungs weise f rührömische , a m Donaulimes bislang 
nicht bes tä t ig te Kleinkastel le , mit derer gründl ichen 
Freilegung, Bearbe i tung und Auswertunges M. Mack-
ensen gelang, neues Lich t auf die Okkupat ionsge-
schichte von Raet ien zu werfen. 
Beide Kleinkastel le be f inden sich im Ulmer Win-
kel, nördlich der Donausüds t r aße , das von Nersingen 
auf einer überschwemmungsf re ien Terrassenkante , 
und das von Burlafingen in hochwassergefährdeter 
Lage. Diese Ta t sache weist schon auf einen Un te r -
schied hin, abe r es läßt t r o t z der gleichen s t ra tegi-
schen Konzep t ion und der gleichen Zeitstellung auch 
andere abweichende Merkmale beobachten bzw. nach-
weisen. Die beiden wurden durch droppel te Graben 
umgeben, aber in Nersingen wurde die Erdwal l innen 
mit einer Holzpalisade, und außen mi t Rasenplaggen 
festgehal ten, demgegenüber konn te m a n in Burlaf in-
gen nur eine Rasensodenmaue r rekonstruieren. D a die 
beiden Kons t ruk t ionsphasen des Südosttores des Ner-
singer Kleinkastel ls le tz ten E n d e s derselber B a u m a ß -
n a h m e zugeschrieben werden können, lassen sich die 
Tore beider Kastel le in den T y p 1С nach der Klassi-
fizierung von W . H . Manning und Г. R. Scott e instu-
fen. Das Nersingen Kastel l ve r füg t aber auch über ein 
gegenüberliegendes schmales Tor , und das Bur laf inger 
über weitere 7 Türme, von denen 3 durch ihre jeweils 
4 Pfostenlöcher bes tä t ig t werden konnte . Tro tz der 
Ähnlichkeit gehör t das Nersingen Kleinkastell m i t den 
Innenmaßen von 22,2X25,2 m zu den langachsigen, 
Burlaf ingen aber mi t seinen ca. 28X29,5 m langen 
Achsen zu den quadra t i schen Kleinkastel len. Der 
größte Untersch ied ließ sich in der Innenbeba i iung 
beobachten. In Nersingen s t and an eine Holzbaraeke 
links, und ein Wi r t s cha f t sbau rechts der achsialen 
Straße. Iii der Baracke wurden 6, jeweils e twa 8 m2 
große Contubern ien herausgebildet , wo fü r die papi-
liones e twa 4,3 in2 fiel. Dies bedeute t , daß wohl 12, 
aber m a x i m u m 18 Soldaten neben dem Doppe l r aum 
des praepositiis un te rgebrach t wurden. An der Stelle 
des K o p f b a u e s s teh t ein größerer R a u m , der nach 
der Beurtei lung des Autor s als Diens t raum verwende t 
wurde. Im anderen Bau wurden Magazin und wohl 
Pferdes ta l lung eingerichtet . Demgegenüber wurde in 
Burlaf ingen kein Spur irgendeiner Innenbebauung 
gefunden. Aus dieser Ta t sache folgert Mackensen, daß 
die wohl e twa Centurie-große Einhei t nur geringen 
und oberflächlichen Spur hinter lassende U n t e r k ü n f t e , 
sog. Iribernacula err ichtete. Dieser Schluß ist aber bloß 
eine der Möglichkeiten, der au fg rund des ähnl ich 
großen Kleinkastel ls Barburgh Mill (ca. 0,0825 — ca. 
0,084 ha) gezogen worden ist . Diese Frage ist aber 
meines E r a c h t e n s kaum zu entscheiden, besonders im 
Lieht des E r k e n n e n s des sogar in der unmi t t e lba ren 
Nähe freigelegten und sicherlich gleichaltrigen Nersin-
ger Kleinkastel ls , das k a u m kleiner ist (0,056 ha). 
Nach der genauen und m u s t e r h a f t e n Beschreibung 
bzw. Auswer tung des Baubefundes veröffent l icht 
Verfasser das geworbene archäologische Material . Die 
eisernen Spiralfibeln v o m Spâ t la tèneschema, Schar-
nierfibeln, Niello-verzierten Gürtelbeschläge, italischen 
Sigillaten oder die Reibschalen mit schrägem Rand 
und ande re Funde sprechen fü r eine D a t i e ru n g in-
nerhalb der ersten H ä l f t e des 1. J h . auf die späten 
dreißiger oder vierziger J a h r e in den beiden Fällen. 
Das ist die Zeit, als R a e t i a eine prokura tor i sche Pro-
vinz wurde , und diese M a ß n a h m e hing wohl mi t der 
Begründung mancher Kas te l len a m r ech t en Donau-
ufer. Die Erschl ießung der zwei Kleinkaste l le f ü h r t e 
zu neuen wichtigen Erkenntn i ssen , weil nämlich auf-
grund dieser unerwar te ten F u n d e Verfasser nachwei-
sen konn te , daß noch weitere ähnliehe Kleinkastel le 
a m D o n a u u f e r in Rae t i en s tanden oder zu erwarten 
sind. N a c h f rüheren diesbezüglichen Hinweisen macht 
er das Bild mi t neueren Ter ra inbeobach tungen und 
Veröffent l ichung neuerer Ausgrabungs- und Lesefunde 
aus der oben e rwähnten Zeit vol ls tändiger und gibt 
dami t eine allgemeine Übers ich t über die mil i tär ischen 
Anlagen von Rae t ien von d e m Ulmer Winkel bis zum 
Wel tenburg . Dieses Ziel d ient die Veröf fen t l ichung 
mil i tär ischer Ausrüs tungsgegens tände aus Kempten , 
wo Verfasser gegen eine au tomat i sche A u s w e r t u n g die-
ser F u n d e als Hinweise auf eine mil i tär ische Anlage 
eine Ste l lung nahm. 
W ä h r e n d das Nersinger Kleinkastel l vielleicht mi t 
einer kurzen Un te rb r echung bis zu den achtziger 
J a h r e n f ü r die Grenzüberwaehung b e n u t z t wurde, das 
Bur laf inger К leinkastell bes t and nur f ü r eine kurze 
Zeit, seine Vexillation ha t wohl mit der Donausehi f fa r t 
zusammenhängende Arbe i ten geleistet. 
Die Beweisführung des Verfassers ist immer klar, 
auch die Unte rgeordne ten Themen, wie e twa das 
I ' roblemenkreis von funditores, mit Schleudersteinen 
bewaffne ten Soldaten, wurden gründlich und vielsei-
tig, mi t Einbezogen des gesamten Beweismater ia l be-
handel t . E s wäre sehr günst ig , wenn seine Methode in 
den Messungen der Kaste l len allgemein und einheitlich 
benu tz t würde, nämlich die Messung der nu tzbaren 
inneren Oberfläche neben oder ans t a t t der äußeren 
Maßen. Ebenso wichtig ist, d a ß er — wie schon auch 
andere Forscher — auch die römische Maßen immer 
angibt , dami t in die P l a n u n g römischer Ingenieuren 
einen Einbl ick zu gehen. 
W ä h r e n d der Grabungen kamen auch Funde 
f rüherer und späterer E p o ch e ans Tagesl icht . Die voll-
s tändige Bearbei tung dieser Gegenstände und Gewäs-
serfuiiile wurden im A n h a n g des Bandes von mehreren 
Fachkol legen zusammengeste l l t . Die Veröffent l ichung 
der bronzezeitl ichen Körpergräber von P . Schröter und 
insbesondere die Arbei ten von L. Pauli übe r die vor-
römische Besiedlung im Bereich der Kas te l le und über 
die Gewässerfunde aus Nersingen und Burlaf ingen 
vervol ls tändigen den Band und auch die naturwis-
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senschaft l iche, chemische und Mineralogische Unter-
suchungen dienen den gleichen, auf die Komplex i t ä t 
sich s t rebenden Zweck. 
Zs. Visy 
G. Fahre M. Mayer—I. Rodà: inscriptions Romaines 
de Catalogue II: Lér ida . Edi t ion E. de Boccard , Paris 
1985. 175 S. + Taf. L V I I . 
Die vorliegende A r b e i t ist der B a n d 2 der römi-
schen Inschr i f ten von Kata lon ien u n d en thä l t das 
Material der Provinz Lér ida . Nach dem Vorwort von 
R . E t i enne und M. Mayer (S. 5) folgt die Einlei tung, 
in der die Forschungsgeschichte e rör te r t und die Stein-
denkmäle r ausführl ich ausgewerte t wurde (S. 7 — 24). 
Der Haup t t e i l des W e r k e s ist der Ka ta log , in dem sieh 
die Beschreibungen de r 92 Inschr i f ten bef inden (S. 
25 — 134). Dazu gehör t die Mehrheit der Tafeln (PI. 
J —XLVI) . In der Append ix wurden solche Inschrif ten 
aufgezähl t , die f r ü h e r i rr tümlicherweise mit den 
F u n d o r t e n aus Lér ida publiziert wurden, die aber nicht 
von dort s t ammen (Nr . 1* 6*), bzw. die nach Lérida 
verschleppt wurden (Nr . 7* 14*). A u ß e r d e m bef inden 
sich in diesem Teil auch die falschen Inschr i f t en (Nr. 
15* — 24*; S. 1 3 5 - 1 4 9 ) . Den B a n d schließen die 
Bibl iographie (S. 151 — 159), die Abkürzungen (S. 
161 —162), die indices (S. 165 174) und die Tafeln 
ab (Pl. 1 — LVH). Die Tafeln zeigen nicht nur die 
Pho tos der vorhandenen , sondern auch die hand-
schrif t l ichen Faksimil ia der verschollenen Inschrif ten. 
i )ie Eintei lung der Arbei t ist sehr übersichtlich 
u n d die K o m m e n t a r e zu den einzelnen Inschrif ten 
s ind eingehend. Die indices und die g u t e n Fotos er-
leichtern den Gebrauch des Bandes . Die Vf. haben 
hervorragende Arbei t geleistet und ihr Werk ist 
unentbehrl ich fü r die epigraphischc Forschung . 
B. Lőrincz 
Corpus Signoruin Imper i i Romani , Österreich. Band 
I I I Faszikel 4. N. Heger : Die Skulpturen der Stadt-
gebiete von Aguntum und von Brigant ium. Österrei-
chische Akademie de r Wissenschaf ten , Wien, 1987. 
S. 76, Taf. 24. 
Die Bedeutung, Notwendigkei t und Zei tgemäßhei t 
der Serie CSIR m u ß k a u m zerlegt werden, da die 
Würd igung in der vorliegenden Zei tschr i f t f rüher 
schon erschien (L. Castiglione, A c t a A r c h l l u n g X X I X 
1977, 447). Sogar d r ü c k t e n die Rezensen ten ihre 
F r e u d e in in der B e h a n d l u n g der immer neueren Bände 
übe r die Erscheinung des neuesten B a n d e s aus. Da 
n iemand die außerordent l iche Nützl ichkei t dieser Se-
rie bezweifelt, m u ß ich auch nicht be tonen , daß die 
Veröffent l ichung des neues ten Bandes ta tsächl ich und 
immer eine F r e u d e ist. Von den österreichischen Ar-
chäologen wurden sechs Faszikel im Band I, vier im 
Band II und ebenfal ls vier — mi t d e m letzteren Band 
im Band I I I publiziert . A u f g r u n d der allgemeinen 
Regel ist die Serie CSIR zum Sammeln der Steindenk-
mäler berufen, doch kommen die Bronzegegenstände 
in dem genann ten Buch — wie auch f rüher — eben-
falls vor. Man m u ß zugeben, d a ß die S te indenkmäler 
auf dem Gebiet beider S tädte in so kleiner Zahl zum 
Vorschein k a m e n , daß die Bruchs tücke der Bronze-
sku lp turen als angenehme E r g ä n z u n g e n und Erwei te -
rungen dienen. A g u n t u m wurde in diesem Band durch 
28, während Br igan t ium durch 24 Stücke ver t re ten , 
i n dem norischen A g u n t u m wurden die gewöhnlichen 
S te indenkmäler - un ter ihnen auch Grabdenkmäle r 
— gefunden. In dem rätisehen Brigant ium wurden 
dagegen gar keine Grabdenkmäle r zutage geförder t . 
Der Verfasser seihst registriert ebenfalls diesen Man-
gel. Aufgrund unserer bisherigen Kenntnisse ist der 
Grund d a f ü r n ich t feststel lbar. 
Iii beiden Fäl len gehört je eine kurze Zusammen-
fassung über die Geschichte der S t a d t und der For-
schungen zum Kata log , in dem die ikonographischen 
Meinungsunterschiede behandel t wurden. Der K a t a l o g 
wurden mit verschiedenen Regis te rn abgeschlossen. 
Vom Verfasser wurde schon der zweite Band in der 
Serie CSIR veröffent l icht . 
Auch der Band 111 1 über J u v a v u m ist seine Ar-
bei t . 
D. Gáspár 
A. Banti: Grandi bronzi imperiali. A. Bant ! E d i t o r e 
Firenze, 1983. 298 S. 
Anhand f r ü h e r herausgegebener massgeblicher Ka-
taloge (BMC, Cohen, Gneechi, R I C ) ordnet der A u t o r 
des Werkes die Sestert ien aus d e m Ende des 1. sowie 
r e m Anfang des 2. J a h r h u n d e r t s ein. Obwohl Ne rva 
k a u m 16 Mona te lang regierte, g ib t es derzeit e twa 150 
bekann te Münzen typen , die sein Brustbi ld mi t der 
charakter i s t i schen Adlernase darstel len. Davon sind 
45 Sestertien aufzuf inden , die m i t verschiedensten 
Riickbi ldern versehen worden sind. Mit Tra ian begann 
die Her r schaf t sogenannter « Adopt ivka iser », was e twa 
hunde r t J a h r e h indurch die B l ü t e dos Reiches ge-
währ te , zumal die Thronfolge n i ch t von Gebur t her , 
sondern je nach Geschicklichkeit entschieden worden 
war . Die grösstc Ausbrei te ve r scha f f t e sich das Reich 
gerade während seiner Regierungszei t . Nicht aus-
schliesslich er, sondern auch seine Gat t in Biot ina 
k o m m t auf den Münzen vor. Obzwar ihre E h e völlig 
kindlos war, kennen wir doch Prägungen mi t d e m 
P o r t r ä t seiner Schwester (Marciana) und deren To-
ch te r (Matidia), zwar sind die le tzteren wesentl ich 
seltener. Schade, dass der A u t o r nicht einmal eine 
kurze E i n f ü h r u n g dem Buch beigefügt ha t te . 
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E s h ä t t e sich doch gelohnt auch die kurze Fassung 
der Lebensbahnen der einzelnen Kaiser und Kaiserin-
nen zu bringen. 
M. Kőhegyi 
W. Jobs t : Antike Mosaikkunst in Österreich. Wien 
1985. 139 S mi t 16 F a r b t a f . und 117 Tex tabb i ldungen . 
Dieses Buch wurde durch den Österreichischen 
Bundesver lag innerhalb einer Serie über Österreich, 
d. h. übe r die Geis teskraf t und über die Geistesströ-
mungen , über die geschicht l iche und kunstgeschicht-
liche Bedeu tung , ferner über die Besonderhei ten usw. 
Österreichs veröffent l icht . 
Der Verfasser er fü l l te gern die Auf forderung , eine 
Zusammenfassung über die römischen Mosaiken Öster-
reichs zu schreiben. Umso eher war das dr ingend, da 
m a n sieh in den f rüheren Arbei ten entweder mit den 
einzelnen F u n d o r t e n oder m i t den einzelnen Bezirken 
beschäf t ig te (z. B. J o b s t , W . : Römische Mosaiken in 
Salzburg. Wien 1982). 
In dieser Arbei t konn ten alle, bis dahin bekann ten 
Mosaikböden oder die Deta i l s dieser wegen des be-
schränk ten Umfanges des Buches weder im Text noch 
auf den Abbi ldungen veröffent l icht werden. Tro tzdem 
wollte der Verfasser — wie er auch in dem Nachwort 
schrieb — einen Überbl ick durch die Veranschauli-
chung der Entwicklung der Mosaikkunst , der örtl ichen 
Eigenhei ten und Abweichungen geben. Diese Arbe i t ist 
ein populärwissenschaf t l iches Werk von h o h e m Ni-
veau, in dem die an t iken Mosaiken Österreichs auch 
f ü r die Fach leu te entsprechend analysiert wurden . 1 >ie 
Tät igkei t , der Stil, das Vorkommen der angewandten 
Verzierungsmotive und irher Kombina t ionen bzw. die 
wah rnehmbare W i r k u n g der südlichen Beziehungen in 
den Mosaikwerks tä t ten , die in den südlichen und 
nordwestl ichen norisohen S täd ten , in Br igant ium, oder 
in den aufgezähl ten S t äd t en Pannoniens bzw. in der 
Nähe dieser Or t schaf ten fungier ten , wurden dargestel l t . 
Der Großteil der behande l ten Mosaiken s t a m m t 
aus d e m 3. oder 4. J a h r h u n d e r t . Der Aufschwung der 
Mosaikkunst fand gleichzeitig m i t der Blütezei t s ta t t , 
die auch Nor icum und Pannon ién be rühr te u n d mit 
den Severen zu verb inden ist. Die große Zahl der 
spä te ren Mosaiken k a n n mit dem Aufschwung der 
S täd te und der W i r t s c h a f t e n der Villen u n d der sich 
daran knüpfenden Ansprüche , die W o h n z i m m e r ent-
sprechend zu schmücken, erklär t werden. In dem 
rät ischen Br igan t ium fehlen aber die spä ten Mosaiken. 
Diese Erscheinung kann vielleicht mi t den Zerstörun-
gen in den 60er und 70er J a h r e n des 3. J a h r h u n d e r t e s 
in Beziehung gebracht werden. 
In dor Behand lung der Mosaiken oder ihrer .Fund-
or te wurde die Da t ie rung der F u n d e immer angegeben, 
von der ers ten Anwendung des Mosaikbodens in Öster-
reich bis zum Boden der f rühchris t l ichen Ki rchen . 
Mit. Rücksicht auf den möglichen Kreis der Leser 
be f inden sich zahlreiche gemeinnützige In fo rmat ionen 
im T e x t und im Namen- , Orts- u n d Sachregister und 
eine gewählte L i t e r a t u r dient der Orient ierung. Der 
T e x t , in dem viele Angaben a n g e f ü h r t und die Zusam-
mense tzungse lemente der Motivschätze ausführl ieh 
beschriebeil wurden, wurde durch die m a n c h m a l so-
wohl lateinisch als auch in deutscher Überse tzung ver-
öffent l ichten Z i t a te aus ant iken, mit te la l ter l ichen 
oder neuzeitlichen Quellen, die je eine figurale, my-
thologische Szene auslegen, sich auf die F u n d u m s t ä n -
de beziehen, oder mit der aufgerufenen S t immung in 
Beziehung stehen, leicht lesbar gemach t . 
In dem Buch be f inden sich einige Reproduk t ionen 
der Darstel lungen und einstige Not izen, au fg rund de-
ren m a n sich die einst vorgekommenen, aber später 
leider verlorengegangenen Mosaiken vorstellen kann 
(•/.. IL Laur iacum). 
Auf die Mangelhaf t igkei t der a l ten Ausgrabungs-
techn ik und auf die der pr imi t iven Konservierungs-
me t h o d e der Mosaiken in dem vorigen, aber auch noch 
in unserem J a h r h u n d e r t wies der Verfasser mehrmals 
bin. Mehrere Mosaikböden verfielen diesen Verfahren, 
in glücklichen Fäl len blieben Details erhal ten, die aber 
f ü r eine Rekons t ruk t ion nicht geeignet waren. Auch 
das Ausheben der Mosaiken m i t den moderns ten 
Methoden gilt häuf ig nicht als die beste Lösung, da 
die aus ihrer archi tektonischen Umgebung ausgehobe-
nen Detai ls in den ausgezeichnet organisierten Mosaik-
museen nie das gleiche Erlebnis, wie an ihren ursprüng-
lichen Stellen, f ü r die Besucher b ie ten können. 
Mit diesen Ges ich tspunkten können auch die unga-
rischen Forscher e invers tanden sein und in der Praxis 
der Denkmalpf legen — wenn es möglich ist — gehen 
sie nach den obigen vor (z. B. die drei Mosaiken aus 
Baláca) . Aufgrund der gesagten k a n n m a n nicht 
e r s taunen , daß der Verfasser im Nachwort des Buches 
folgendes schrieb: E r wurde z u m Schreiben dieses 
Buches außer der Sammlung der arc häologischen und 
kunsthis tor ischen Informat ionen auch dadurch inspi-
r ier t , daß er auf die Behü tung u n d Bewahrung der 
Mosaiken, bis es möglieh ist, in bre i tem Kreis auf-
m e r k s a m machen und wahrscheinlich auch Subven-
tion suchen wollte. 
Auf der inneren Seite der vorderen und hinteren 
Decke ist, die K a r t e Österreichs zu sehen. 
A u ß e r den wicht igen Bergzügen u n d größeren Flüs-
sen wurden auch die ehemaligen Grenzen fa rb ig be-
zeichnet . Die S täd te und Villen mi t Mosa ikfundor ten , 
die in dem Buch behande l t wurden bzw. die weiteren, 
in der Arbei t nicht, vorgeführ ten Mosaikfundplä tze 
wurden mit abweichendem Kode versehen. Alle Städ-
te, die einst zu drei römischen Provinzen gehör ten und 
gegenwär t ig auf d e m Gebiet Österreichs liegeil, wurden 
in diesem Buch behande l t . Auch noch im Fall , wenn 
m a n noch keine Mosaiken an diesen Stellen fand , aber 
die geographische Lage, die S t ad tkons t ruk t ion und die 
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bis j e t z t vorgekommenen F u n d e da rau f schließen las-
sen (z. B . Vindobona, Teurnia in der f r ü h e n Phase) . 
Die n ich t behandel ten 23 Fundor t e , hauptsächl ich 
F lav ia Solva, Virunum, A g u n t u m , I u v a v u m , Carnun-
t u m , die sit Ii in der N ä h e von Vindobona gruppieren, 
können mit Hecht mi t den, in den s täd t i schen Zentren 
a rbe i t enden W e r k s t ä t t e n bzw. mi t deren Wi rkung in 
Beziehung gebracht werden . 
Nach dem Vorwort und nach der E in le i tung folgen 
zwei kurze Kapitel, in denen die S ta t ionen der En t -
f a l t u n g und En twick lung der an t iken Mosaikkunst 
zusammengefaß t bzw. die römische K u n s t nördlich 
der Alpen und die Verbre i tung der Mosaiktechnik 
analysier t wurden. Die Meisterwerke oder die Arbei ten 
von weniger guter A u s f ü h r u n g der römischen Mosaik-
kuns t , die sich aus den kleinasiat ischen und grie-
chischen Kieselmosaiken ent fa l te te , k o m m e n in den 
S t äd t en , größeren Siedlungen, oder aber »in den 
W o h n z i m m e r n der Bauernhäusern« (S. 102) in dem 
römischen Reich überal l vor. Die Bodenmosa iken aus 
der Zei tspanne zwischen dem 1. und 4. J a h r h u n d e r t 
wurden a m häufigsten aus Ziegel oder in der Umge-
bung zutage geförder ten Quadra t s t e inen gefert igt . 
Bei einigen Feldern, wo eine feinere F a r b e n w i r k u n g 
bezweckt wurde, wurde ein, vom Süden impor t ie r tes 
S te inmater ia l angewandt . (S. 61) 
D a der südliche U r s p r u n g oder mindes tens die 
W i r k u n g bei der Themenwahl und bei d e m Komponie-
ren der Felder in zahlreichen Fällen nachweisbar sind, 
begann der Verfasser die Behand lung der römischen 
Mosa ikkuns t des österreichischen Gebietes mi t Mag-
dalensberg, welches eine kelt isch-römische Handels-
s t ad t von Ausnahmeste l lung war. Hie r ist die Anwe-
senheil und der s tändige und s ta rk zu r Gel tung kom-
mende Einf luß der i tal ischen Händ le r schon seit dem 
A n f a n g des 1. J a h r h u n d e r t e s v. u. Z. nachzuweisen. 
In den weiteren wurde das Buch s t ruk ture l l wie 
folgt gegliedert; die Beschreibung der in den S täd ten 
von Noricum, Oberpannonien und R ä t i e n gefunde-
nen Mosaiken. Später ist die Analyse der Mosaikkunst 
der großen Villen und provinzialen Gutshöfen und 
schließlich die der spä t an t i ken bzw. f rühchr is t l ichen 
Mosaiken aus dem R a u m der östlichen Alpen zu lesen. 
Vor den Kapiteln über die einzelnen Provinzen 
be f inden sich gut übersichtl iche K a r t e n , die die ganze 
Seite ausfüllen. Im Fal le Pannoniens geben die Be-
zeichnung der Grenze zwischen den Provinz te i len bzw. 
die Anordnung der N a m e n der einzelnen Provinztei le 
Anlaß zu Mißverständnissen. (S. 73) 
Wegen des Ausmaßes des Buches f ü h r t e der Ver-
fasser aus Oberpannonien Mosaiken nu r ans zwei 
S t ä d t e n und aus der großen Villa von Bruckneudorf 
vor , während F u n d e a u s Rä t i en nu r aus Br igan t ium 
e rwähn t wurden. 
Die Beschreibung der S täd te von Nor i cum beginnt 
bei den südlichen S t ä d t e n von claudischer bzw. fla-
vischer Gründung, d a n n folgt I u v a v u m , welches eben-
falls von claudischer Gründung ist. S p ä t e r werden d i e 
nörd l i chen S t ä d t e v o m Westen nach Osten bespro-
chen. 
A m A n f a n g der Text te i le über die einzelnen Städt e 
— auch im Falle Oberpannoniens (nul Rä t i ens ist je 
eine Einle i tung zu lesen, die auch noch dem B u c h -
s t a b e n t y p nach von den anderen T e x t e n abweichen. 
Diese Zeilen dienen mi t prakt ischen Ratschlägen f ü r 
die zukünf t igen Besucher der F u n d o r t e . Das gilt auch 
in den Fäl len, wenn das Ruinenfe ld wieder verschiit -
t e t wurde . Schade, d a ß dieses Verfahren bei den letzten 
zwei Kapi te ln n ich t for tgesetz t wurde , obwohl der 
Verfasser in dem T e x t auch hier auf die geographische 
Lage der Villen bzw. der f rühchr is t l ichen Denkmäler 
h inweis t . 
Der Tex t , in d e m die S täd te und Mosaikdenkmäler 
vo rge füh r t wurden, wurde mit Orts- und Grundriß-
zeichnungen und fallweise durch L u f t a u f n a h m e n , 
Mosaikzeichnungen u n d Photos e rgän tz t . Der Verfas-
ser b e r u f t sich überall auf die eventuel len südlichen 
Beziehungen oder auf die örtlichen W e r k s t ä t t e n und 
f ü h r t die wichtigsten Musterelemente außerhalb der 
f igura len Dars te l lungen auf . Die Mosaikteile außer-
halb der f iguralen Bildfelder wurden mi t Blumen- , 
Blä t te r - und R a n k e n m o t i v e n , Geflecht mustern , aus 
Drei- u n d Vierecken bestehenden Mus te rn und m i t 
geometr ischen Verzierungen ausgefül l t . Die Variabili-
t ä t der Verzierungselemente ist sehr groß. Einzelne Ele-
men te , oder die, du rch die Vervie l fachung dieser Ele-
m e n t e ausgebi ldeten Musterreihen wa ren durch J a h r -
h u n d e r t e beliebt. Die Aus füh rung der Verzierungsele-
m e n t e der in diesem Buch behande l ten österreichi-
schen Mosaikböden b ie te t sozusagen die Regis t r ie rung 
ihrer Vorkommenshäuf igke i t an. A u c h ohne gründ-
liche Un te r suchung können die a m häuf igs ten ange-
w a n d t e n oder die a m bes ten beliebten Motive, so z. B. 
das Bandgef leeht , welches das mi t t l e re Bilderfeld und 
die t r ennenden Felder u m r a h m t oder n u r die Randver -
zierung bildet , mit den pannonischen Beispielen zu-
s a m m e n ausgesiebt werden. Die geometr ischen Ver-
zierungen von perspekt ivischer W i r k u n g kommen glei-
cherweise häuf ig vor. Die schön ge fo rmten »laufen-
der-Hund-Motive« sind dagegen verhäl tn ismäßig sel-
ten ver t re ten . Das selbständige, auf weißem Grund 
angewand te schwarze Kreuzs t e rnmus te r tauchte in 
der Villa von Weyregg und Baláca auf , während die 
aus Kreisen kons t ru ier ten , auf weißem Grund schwar-
zen, schwarz-roten K r e u z b l ü t e n m u s t e r verhältnis-
mäßig häuf iger a u f z u f i n d e n sind. Sie k a m e n in der 
S t a d t I u v a v u m , F lav ia Solva und Ovilava, ferner 
in den Villen von Loig, Glasenbach und in der 
U m g e b u n g von Salzburg und in Baláca zum Vor-
schein. Als einzelne E l emen te erschienen sie in Bruck-
neudor f . 
Zusammenfassend ist es festzustel len, daß dieses 
Buch sowohl den Forschern als auch den Interessenten 
eine F reude berei ten wird. Der Verfasser wollte übe r 
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die an t ike Mosaikkuiist Österreichs ein umfassendes 
Bild geben. E s ist wahrscheinlich, daß der Verfasser 
die anderen, oder die eventuell neugefundenen Mosai-
ken in e inem neuen Band publizieren wird. 
Aufg rund der ungarischen E r f a h r u n g e n ist die 
Absicht des Verfassers zu begrüßen, daß er die Be-
wahrung und die würdige V o r f ü h r u n g der noch re t tba-
ren Mosaiken be t re ib t . Die römischen Mosaiken, d. 1). 
im weiteren Sinne die archäologischen Denkmäle r gel-
ten nämlich in Österreich — ebenso wie in U n g a r n 
die hiesigen - als Nat ionalschätze . 
S. К. Palágyi 
A. H. Easson: Central and East Gaulish Mould-
decorated Samian ware in the Royal Ontario Museum 
A Catalogue. Roya l Ontar io Museum, Toronto 1988. 
49 p. 113 figs. 
The a u t h o r under took the t a sk of publishing 112 
frags of Samian bowls and decora t ive appliqués, all to 
be found in t he collections of the Roya l Ontar io 
Museum. The words Central and Eas t Gaulish in t he 
tit le <lo no t perfect ly cover the conten t of the publi-
cation as t he Rheinzabern (102 —109) and Weste rndor f 
(110) pieces canno t be assigned to the p roduc t s of 
Gaulish workshops. As indica ted in the title, t he 
au thor a imed a t t he compilat ion of a catalogue, bu t she 
has achieved more because precious to the publ ica t ion 
of all the product ion centres (pp. 2 and 32) every th ing 
t h a t is known about them f rom the relevant l i t e ra ture 
is short ly described. No evalua t ion could be m a d e 
on the heterogenous mater ia l o f t en f rom unknown 
sources, as for dat ing, however, no a rgument is given 
(although it is somet imes subs t i tu ted for by refer-
ence — see p. 27, No. 76). Ident i fying the Central 
Gaulish samian (1—90), cons t i tu t ing the m a j o r i t y of 
the mater ia l , t he au thor relied on the advice and help 
of G. Simpson and G. Rogers : and addit ional ly B. 
Dickinson, J . Bird and G. Marsh looked at the manu-
script, which means t h a t near ly all the ou t s t and ing 
Brit ish exper t s on samian ware helped to realise a 
really high s t anda rd work based on the results f rom 
the latest research. I n her thorough knowledge of t he 
technical l i te ra ture the au thor was able to rise above 
the mater ia l which is r a the r heterogenous concerning 
its origin and source. The approx imate ly 200 Sou th 
Gaulish decorated and 322 p o t t e r ' s s t amps on plain 
and bowl- f ragments decorated ware will be publ ished 
in the nex t volume. The collection consists ma in ly of 
pieces found in London p a r t l y in the 1920'2 when a 
relatively large a m o u n t of samian ware was found in 
const ruct ion sites in the City and pa r t l y in 1939 when 
the city of London offered the pieces to Canada as 
p a r t of a g i f t . Publ ishing the t e r r a sigillata in the 
Roya l Ontar io Museum has more meaning t h a n s imply 
the direct a im, namely, it added f u r t h e r d a t a on the 
impor t of samian into Lond in ium, at least as far as 
such a smal l collection permi t s . I t is in teres t ing to 
note t h a t the propor t ions of the small collection 
displayed the same tendencies as descr ibed by G. 
Marsh (London 's samian supp ly and its re la t ionship to 
the deve lopment of t he Gallic samian i ndus t ry , in: A. 
C. Anderson—A. S. Anderson , R o m a n p o t t e r y Re-
search in Br i ta in and N o r t h - W e s t Eu rope . B . A. R . 
int . ser. 123 (1981) 178—181): the compar i son with 
the results of the Bri t ish researcher is one of t he most 
interesing aspects of t he work (p. 1.) I t reveals tha t 
64.4% of t h e sigillata ma te r i a l in the R O M collection 
is f rom Sou th Gaul (according to Marsh ' s d a t a the 
propor t ion of South Gaulish mater ia l in Londin ium 
was 66%), and 28.4% of t he Canadian mater ia l is 
f rom Cent ra l Gallia — in Marsh 's work it is 30.2%. 
Significant divergence can be observed on ly in case of 
the less numerous E a s t Gaulish ma te r i a l . I n the 
mater ia l of t he collections of the ROM, are represented 
the following Eas t Gaul ish factories: Chémery-Faul-
quemont a n d Mit te lbronn (95 — 97), Trier ( 9 8 - 1 0 1 ) , 
in addi t ion to Rhe inzabern (102 —109) a n d Westen-
dorf (110). The Wes te rndor f piece No. 110 without 
provenance is an in teres t ing i tem in t h e collection 
which came to Canada, m o s t probabaly , f r o m Pan-
nónia or t he Barbar icum eas t of Pannónia , th i s ware 
is unknown f rom Br i t ann ia . (The name of t h e person 
who presented the piece, Béla Lugossy, also suggests 
that its origin mus t have been Hungary . ) T h e descrip-
tions in t he catalogue are detai led, the a u t h o r always 
gives the colour of the slip and the fabr ic , describes 
the m a n n e r of execution, t he system of decorat ion 
and gives references for each piece. A n o t h e r very 
useful f e a t u r e of the book is t h a t the f ine drawings 
on a in scale of 1 : 2 and the description of t he pieces 
are on t h e same page, i.e. t h e y are comparab le . As 
Concerns t h e dat ing I would like to m e n t i o n the fol-
lowing: 
1) According to the au t h o r , Reginas I worked be-
tween 160 and 200 — I would suggest instead 
150/160—170/178. 
2) For Comitialis II, ins tead of the end of the 2nd 
c. beginning of the 3rd c. I would propose the last 
quar te r of t h e 2nd c. — see. BVbl 52, 1987, 82. The 
au thor did no t take in to account H . B e r n h a r d ' s ob-
servat ions (Zur Diskussion u m die Chronologie Rhein-
zaberner Rel ief töpfer , Ge rman ia 59, 1981, 85), though 
even publ ica t ions f rom 1986 are cited. 
Research m a y prof i t a great deal f r o m this cata-
logue of high s tandard . W e are looking f o r w a r d to the 
publication of Volume 2. 
D. Gabler 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum llungaricae 43, 1991 
480 RECENSION ES 
E. Strouhal: VVadi Qitna and Kalabsha-South . Late 
R o m a n Early Byzant ine Tumuli Cemeteries in 
Egypt ian Nubia. Vo lume I. Archaeology. Wi th 
Contr ibut ions by D. Bfezinová, .T. Ce jka , В. Hiircla, 
| J . J ankóvsky , E . K a p r á l o v á , K. Kurz , L. Kyba lová , 
J . Silar, Z. Ürbanec and L. Vidman. Charles Uni-
ve r s i ty P rague Czechoslovak Ins t i tu te of Egyptology 
Publ ica t ions . Praha 1984 (published in 1985). 316 pp. , 
88 p i s . 
The Nubian U N E S C O Campaign be tween 1959 and 
1969 belongs to the m o s t imposing c h a p t e r s of t he 
h i s to ry of modern archaeology. The s to ry of the pub-
lication of its results is somewhat less impressive. 
T w e n t y years a f t e r t h e conclusion of t h e rescue work, 
a good pa r t of the invest igat ions is still unpublished, 
even in spite of the r emarkab l e deve lopment of Nubian 
s tudies . I t is thus t he more grat i fying, if we are now 
presented with t he met iculous publ ica t ion of a site 
of except ional impor tance . For there can be no doubt 
t h a t t he tumulus ceme te ry discovered a n d excavated 
a t W a d i Qitna and t h e adjacent K a l a b s h a South by 
t h e mission of the Czechoslovak I n s t i t u t e of Egyptol-
ogy of t he Charles Univers i ty (P rague and Cairo) 
u n d e r t he direction of t he late Professor Z. Zaba and 
publ i shed now by D r . Eugen S t rouha l has yielded 
bur ia l types and a p o t t e r y ware tha t highlight a so 
fu r a lmost entirely u n k n o w n aspect of N u b i a n cult ure 
in L a t e Ant iqui ty . 
Before going down to the discussion of the struc-
t u r e of Strouhal 's book, let us first b r i e f ly survey its 
topic. 
The Wadi Qui tna cemetery lay 65 k m south of 
Aswan on the E b a n k of the Nile in E g y p t i a n Nubia ; 
t he Ka l absha South Cemetery was s i t u a t e d c. 62 k m 
sou th of Aswan direct ly to the W of t h e original site 
occupied by the t emple of Kalabsha. T h e la t te r ceme-
t e ry was a cont inuat ion of a cemetery excavated by 
t h e joint exjeedition of t he Swiss I n s t i t u t e in Cairo and 
the Oriental Ins t i t u t e of the Univers i ty of Chicago 
(cp. H . Ricke: Ausgrabungen vor K h o r - D e h m i t bis 
Be t el-Wali. Chicago 1967, hencefor th Ricke 1967). 
T h e y were si tuated in t he zone of t he Nubian meso-
zoic sands tone rocks, on the slopes and ad jacen t edges 
of wadis , i.e., on a h a r d ground covered by a thick 
blackish crush, below which there was to be found 
an easily available q u a r r y stone. The s tone mater ia l 
used for the cons t ruct ion of the graves was collected 
in si tu. Besides gravel lying on t h e surface, also 
roughly worked q u a r r y s tone was used in the form as 
it was broken away f r o m the deposi t (pp. 85 ff.) . 
Typologicallv, the g raves were ent i re ly un-Meroitie. 
T h e " t o m b chamber s " were built of s t one without a n y 
m o r t a r on the ground, or above shallow, pan-shaped 
ar t i f ic ia l depressions, or over na tu r a l rock crevices. 
These chambers were covered with larger f l a t stones 
serving as roofing, and a round their walls s tone tumul i 
were constructed, e i the r by the s imple heaping of 
d r y s tone, or in the m a n n e r that f l a t s tones of oblong 
shape were laid in layers to fo rm a dome-shaped super-
s t ruc ture . The m a j o r i t y of the t u m u l i were surrounded 
by low stone enclosure walls w i th one or two " g a t e s " . 
To the gates were built occasionally also f l ights of 
steps. The t u m u l i const i tu ted clusters, which can be 
interpreted m o s t likely as f a m i l y units. The re la t ive 
chronology wi th in the indiv idual clusters is in nu-
merous cases qu i t e obvious. T h e paradigmat ic t umu-
lus 1 a t Wadi Qi tna measured in d m c. 6 m, had a lmost 
vert ical walls and a horizontal roof which was sur-
mounted by e ight buil t s tone blocks of a pillar shape 
a n d arranged in a circle. This s t range s t ruc tu re was 
surrounded b y a wall with a " g a t e " , to which led a 
starcaise. The l a t t e r was f l a n k e d a t the " g a t e " by 
two upright s t a n d i n g stela-shaped stones (21ff\, figs 1, 
4). These " s t e l ae" , as well as t h e other " s t e l ae" found 
in connection wi th grave supers t ruc tures , were unin-
scribed. The bur ia l was p lundered , like the m a j o r i t y 
of the burials in bol h cemeteries, but on the t o p of 
(he tumulus t h e r e were lying sherds of Ware R 25 
bowls (ware def ini t ion according to W. Y. A d a m s : 
Ceramic Indus t r i e s of Medieval Nubia . K e n t u c k y 
1986 — hencefor th Adams 1986 468f.; A d a m s ' 
classification was used on the basis of a pre l iminary 
version by S t rouha l : W. Y . A d a m s : Progress R e p o r t 
on Nub ian P o t t e r y , part 1: The Na t ive Wares . K u s h 
15 (1967/68) (published in 1973) 1 -50 ) and of a 
handmade burn i shed cup. F r o m this St rouhal con-
cluded tha t t he t o p of the supers t ruc tu re served as 
a sort of offer ing place and t h a t is was covered by a 
f l a t s tone roof suppor ted b y the above-ment ioned 
eight stone "p i l l a r s " (p. 23). Whi le the existence of 
an offering place on the top of t h e c. 2 m high chamber 
is imaginable b u t improbable, t h e second par t of the 
assumption is qu i te unlikely, because the "p i l l a r s" 
are set in a circle of a dm of c. 4 m . 
Datable f inds suggest for bo th cemeteries a late 
3rd or early 4 th to mid- or late 5 th c. A. D. chronologi-
cal range. In t u m u l u s 195 a t W a d i Qui tna there was a 
small bronze coin of Constant ins I I with a reverse 
t y p e that was used between 346 — 361 (p. 230 a n d PI. 
74). However, t h e coin was per fora ted , thus the bu-
rial can be considerably la te r . The early period of 
t he cemeteries is bet ter da tab le on the basis of A d a m s ' 
W a r e R 37 vessels (a character is t ic polished red ware 
manufac tu r ed in Aswan) and of the early fo rms of 
t he decorated N u b i a n Ware R 1. The middle period 
is characterized by the presence; of Egyp t i an glass 
vessels, among them a r emarkab l e engraved and cut 
bowl with Greek inscription anil da t ing f rom a round 
330 A. D. (L. V idman , p. 215ff.), while the f inal period 
— the length of which was not exact ly de te rmined 
by Strouhal — is da ted by the abundance of A d a m s ' 
U 3 Ware (Saqqara Buff A m p h o r a Ware) amphorae , 
which do no t seem to occur in Nubia before t he last 
decades of t he 4 t h c. A. D. (for t he problem see A d a m s 
1986 580; J . W. Hayes, Meroit ica 6 (1982) 207f.; L . 
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Török: L a t e Ant ique Nub ia . His to ry and Archaeology 
of t he Southern Neighbour of E g y p t in the 4 th -6 th c. 
A. I). Budapes t 1988, hence fo r th Török 1988 Ch. IV. 
I. 7). According to St rouhal (193f.) the end of the 
cemeteries is indicated by the scarcity of F o r m (i 
a m p h o r a e of W a r e U 3: th i s type is diagnost ic for 
late post-Meroitic assemblages. W e may a d d t h a t an 
upper t ime limit a round the end of the 5th c e n t u r y is 
also suggested by (he absence of the tall red goblets 
of Nub ian m a n u f a c t u r e (Adams 1986 fig. 23 B/15, 
Fami ly N I I . W a r e I t 1 F o r m 15), the type-fossi l of 
the la te post-Meroitic period, which is similarly absent 
f rom the mater ia l of the royal cemetery of Ba l lana the 
end of which can be da ted to c. 4 8 0 - 4 9 0 A. D. (ep. 
L. Török : The Chronology of t he Qustul and Bal lana 
Cemeteries, in: M. Krause (ed.): Nubische Studien . 
Mainz 1986 191 — 197, and, in more detail, Török 1988 
Ch. IV). 
The unusual grave t ype is coupled a t W a d i Qi lna 
with t he appearance of a r emarkab le p o t t e r y type . 
It consists of hand -made cups and bowls of a fine 
da rk b rown to grey or black s andy clay. T h e y have 
a light brown, or reddish brown, or grey slip bo th on 
the inner and outer surface. The surfaces are highly 
burnished. Some vessels have a black burn ished slip 
on the inner surface. The great ma jo r i ty of t he vessels 
lias incised, comb-pricked, or roulet te- tooled decora-
tion showing a single wide b o d y frieze composed of 
simplified floral, or zoological, or geometrical mot i fs , 
and/or a nar row border close t o the rim. The re are 
also examples of incised decora t ion on the bevelled 
rim (fig. 129: Г . 837) and of (lie decorat ion of the 
inter ior of shallow bowls (fig. 130: P 852). T h e ware, 
which is described, classified, a n d analysed in great 
detai l for the f i rs t t ime b y Strouhal (cp. also his 
H a n d - M a d e P o t t e r y of tlie IVth-VI th Cen tu ry Dode-
kaschoinos. in: J . M. l ' lumley (cd.): Nubian Studies. 
Warmins t e r 1982 215- 222), is obviously a va r i an t of 
Adams ' Meroitie F ine Black Domestic W a r e H 11 
(Adams 1986 419f.) which occurs in 1st c. B. C. to 
2nd-3rd (?) c. A. D. contexts , y e t with d a r k brown 
or grey to black burnished slip and incised decorat ion 
a t a n u m b e r of sites f rom Meroe City in the S o u t h to 
Maha r r aqa in Lower Nubia . W a r e H 11 is associated 
with t h e W a d i Qi tna l i and-made ware also as t o its 
homogenei ty : it seems to have been produced in one 
or two specialized centres. S t rouha l is doubtlessly right 
when assuming t h a t the origins of the W a d i Qi tna 
ware can be suspected in the South (p. 170): for the 
t radi t ion of W a r e H 11 had i ts roots in a 3rd-2nd. c. 
B. C. E a r l y Meroitie ware f o u n d a t southern sites (see 
V. M. Fe rnandez : La cu l tura al to-meroit ica del Nor te 
de Nub ia . Ph . 1). thesis Univers idad Complu tense de 
Madrid 1983; id.: Ea r ly Meroit ie in Nor the rn Sudan. 
Aula Orientalis 2 (1984) 43 — 84; F . Geus: Rescuing 
Sudan Ancient Cultures. K h a r t o u m 1984). Connect ions 
between the L a t e Meroitie decora ted po t t e ry a n d the 
Wad i Qi tna h a n d - m a d e ware are ind ica ted fu r the r -
more b y the mot i fs employed in the decora t ion of the 
l a t t e r : for they were borrowed f rom the reper toire of 
3rd c. wheel- turned p o t t e r y with pa in t ed decorat ion 
(cp. A d a m s ' Style N 1A H , Adams 1986 figs 125ff.: 
for i ts da t ing see L . Török : Meroe, N o r t h and South, 
in: T. Hägg (ed.): N u b i a n Culture: Pas t and Present . 
Kung l . Vi t terhets His tor ie oeli A n t i k v i t e t s Akade-
mines Konferenser 17. Stockholm 1987 139 229 
(hencefor th Török 1987) 205ff.). 
Ye t the Wadi Q u i t n a ware is not conf ined on the 
K a l a b s h a region: i t also occurs in the 4 t h c. A. 1). 
t o m b s of the Southern a n d Middle Necropoleis (graves 
1 - 9 9 and 3 0 0 - 3 9 9 ) at Meroe City (J . Gars tang et 
al.: Meroe the City of the Eth iopians . Oxford 1911 
29ff.). I n view of t h e ra the r probable ident if icat ion 
of these la t te r cemeter ies as those of the N o b a set t led 
on the Island of Meroe dur ing the f ina l phase of the 
exis tence of the Meroit ie kingdom, also St rouhal ' s 
conclusion is likely: " n o t only our cemeteries , but also 
the m a j o r i t y of o t h e r X-Group (i.e., post-Meroitic, 
L. T.) cemeteries in [ t h e ] Dodekaschoinos were used 
f rom t h e 3rd cen tury for the burials of fu l ly sett led 
agrar ian and cat t le-breeding Nobadae i m m i g r a n t s " (p. 
270). This is not fa r f r o m the opinion of t he reviewer, 
pu t fo rward already in connection with (he Sayala 
cemete ry (regarded b y Strouhal as one of the Ka-
l absha—Wadi Qi tna t y p e cemeteries; cp. F a t h i Afif i 
Bedawi : Die römischen Gräberfelder von Sayala-
Nub ien . Wien 1976), which he in terpre ted as the burial 
place of a Nubian-speaking c o m m u n i t y t h a t was set t-
led he re f rom the sou the rn pa r t s of t h e Meroitie 
k ingdom a f t e r A. D. 298 (and no t 297 as put by 
S t rouha l , p. 270) in con junc t ion with the wi thdrawal 
of t he E g y p t i a n sou the rn f ront ier b y Dioclet ian — a 
m e a s u r e m e n t tha t b r o u g h t about in fac t t he Meroitie 
occupat ion of the Dodekaschoinos (L. Török : Bemer-
kungen zum Problem der " römischen" Gräberfelder 
von Saya la (Nubien). A c t a Arch. H u n g . 30 (1978) 
431 435; for the his tor ical prel iminaries of the fron-
tier wi thdrawal and t h e ensuing Meroitie occupat ion 
see id . : To the His tory of the Dodekaschoenos be tween 
ca. 250 B . C. and A. D . 298 ZÄS 107 (1980) 7 6 - 8 6 
and, in greater detai l , id . : Geschichte Meroes. in: W. 
H a a s e (ed.): Aufst ieg u n d Niedergang der Römischen 
Welt I I . 10.1. B e r l i n - N e w York 1988 107-341; id.: K u s h 
and t h e E x t e r n a l Wor ld . Meroitica 10 (1988)49-215.The 
popu la t ion of the K a l a b s h a t y p e cemeteries mus t , 
however , be carefully dist inguished f rom t h e Nubian-
speak ing populat ion of Meroitie Lower Nubia . I n 
con t r a s t to this l a t t e r , t he Wad i Qi tna-Kalabsha-
Saya la populat ion was set t led here in t he f ina l period 
of t h e Meroitie k ingdom and was a lmos t entirely 
un-Meroiticized. The s a m e holds t rue for t he popula-
tion of t h e Southern and Middle Necropoleis a t Meroe 
City, too . We m a y t h u s suppose t h a t bo th popula t ions 
belonged to the waves of Noba immigra t ion t h a t have 
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reached t h e Island of Meroe in the 3rd and 4th c. 
A. D. (cp. in more de ta i l Török 1987 167f., 176ff., 
183, 187f.). 
S t rouha l ' s hook conta ins , besides Acknowledge-
ments , Lis t of Abbrevia t ions , In t roduc t ion , and (at 
the end of the volume) Li tera ture , t he following sec-
l ions: a general descript ion of the s i tua t ion and char-
acter of t h e cemetery (pp. 15—19), the de ta i led discus-
sion of t he individual t u m u l u s supers t ruc tu res (but 
without t o m b inventor ies!) and of t h e non- funera ry 
s t ruc tu re s si tuated on t h e terr i tory of t h e cemetery 
(offering places?) (21—83), the analysis of the super-
s t ruc tu re types (85- 99), description a n d analysis of 
the p o t t e r y (101 — 194; in this review I did not men-
tion t he rich variety of 4th-5-th c. whee l -made pot-
te ry found in Wadi Q i t n a and Ka labsha South and 
discussed in great de ta i l by Strouhal). T h e book con-
tains fu r the rmore c h a p t e r s on s tone vessel f inds 
(201—204), on glass vessels (205 — 214), articles of 
personal adornment a n d implements (223 — 231), on 
a coin of Constant inus II (by K. K u r z , pp . 230f.), 
wooden articles (233 — 238), textiles (with J . J ankov-
sky and L . К yhalóvá, 243 — 258), wickerwork, lea ther 
articles, an imal bones (259 264) found at Wad i Qi tna 
and K a l a b s h a South. These chapters are supplemented 
with a physico-chemical analysis of I lie p o t t e r y (with 
J . t ' e jka , E . Kapra lová and Z. U r b a n e c , 195 — 200), 
a discussion of the inscript ions found oil glass and 
p o t t e r y vessels (by L. V i d m a n , 215 — 222), a xylotomi-
cal analys is (I). Brez inová and B. H u r d a , 238 — 241). 
Three radiocarbon da t e s of wood samples f r o m tumul i 
74, 407, and Kalabsha Sou th 20/57 (.J. Silar, 241 and 
Tab . 44) are also included. They are as follows: 1616 * 
± 95 B. P . ; 1726 ± 1 1 6 B. P. ; 1501 ± 98 B. P . 
Al though these dates lit in general qu i t e well into 
the chronology establ ished by S t rouha l on the basis 
of p o t t e r y , glass, and coin finds, t h e y demons t r a t e 
a f t e r all again the uselessness of 14 С d a t e s in the case 
of assemblages from such a recent per iod. The reader 
is f o r t h e r m o r e presented with 55 Tables . Tables 1 
11 give the typological and metrical d a t a of the indi-
vidual tumul i , references to the t o m b owners, and 
lists of t h e finds m a d e in the individual burials (re-
ferr ing t o the catalogue numbers used in the de-
scr ipt ive chapters). T h e existence of these tables is a 
consequence of the u n f o r t u n a t e s t ruc tu re of t he book. 
F o r t h e volume under review does not discuss the 
burials found in the ind iv idua l graves, a n d does not 
discuss t h e burial rites, e i ther : these will be published 
in a fo r thcoming second volume ! Whi le t h e fac t t h a t 
the ind iv idual grave inventor ies are no t discussed as 
find complexes but a rc dispersed in t h e different 
chap te r s and must be searched toge ther wi th great 
d i f f icu l ty wi th the help of Tables 1— II can perhaps 
he expla ined as an u n f o r t u n a t e con t inua t ion of the 
rigidly typological s t r u c t u r e of pre-war archaeological 
publ icat ions, the exclusion of the d a t a concerning the 
h u m a n remains a n d the burial r i tes cannot be just i-
f ied a t all. I t is a very serious l imi ta t ion of t he use 
of t he book. — F u r t h e r tables consist of da t a re la t ing 
to the numerical (statistical) analysis of the t u m u l u s 
supers t ruc tures , of t h e occurrences of the d i f ferent 
p o t t e r y wares in t h e graves, etc. T h e reviewer is a t 
a loss in f ron t of t h e elaborate t ab les which suggest , 
e.g., t h a t the dimensions and t h e typological com-
plicatedness of t h e individual g raves were intercon-
nected with t he age and the social s t a tu s of the de-
ceased — and he is pe rhaps too old-fashioned to feel 
convinced, when he is confronted wi th complicated 
tables suggesting in t r ica te p o t t e r y distr ibution pa t -
te rns in a thorough ly plundered cemete ry . 
I n accordance wi th the met icu lous and bri l l iant 
analysis of the p o t t e r y finds, t he i l lustrat ion of t h e 
ceramic vessels (drawings in t he t e x t and pho to -
graphic plates a t t h e end of the volume) are excellent. 
The same can, r eg re t t ab ly enough, no t be ma in ta ined 
in connection wi th t h e graphic record of the t umul i : 
f i r s t of all because I hese drawings do not give a n y 
sort of informat ion a b o u t the s i t ua t ion of the h u m a n 
r ema ins and of t h e fune ra ry equ ipmen t s — be t h e 
l a t t e r found in s i tu or a t a secondary place. Maps 2 
and 3 are equally insuff icient . Map 2 because it does 
not contain any geographical f ixpo in t s ; Map 3 be-
cause it fails to give a n y in fo rmat ion about the loca-
t ion of the ind iv idua l graves a t K a l a b s h a South, al-
though this m a p is called "cemete ry m a p " on p. 312. 
Le t us hope t h a t the second vo lume will be pub -
lished in the nea r f u tu r e and t h a t it will r ende r 
possible, to fo rm a more clear p ic tu re of t his uniquely 
i m p o r t a n t archaeological complex. The typologically 
de te rmined out look of the a u t h o r doubtlessly con-
t r ibu ted to the bri l l iance of the descr ipt ion and anal-
ysis of the small f i n d s and especially to the excellent 
apprecia t ion of t h e hand-made p o t t e r y , but , on t h e 
o the r hand , it depr ived the reader f r o m the oppor-
t u n i t y , to s tudy t h e objects in the i r archaeological 
and ri tual contex t and to u n d e r s t a n d the t empora l 
changes in the cemete ry , as a whole, and, in par t ic-
ular, of the ind iv idual ar tefact t ypes . 
L. Török 
Лебедев Г. С.: Эпоха викингов в Северной Европе. 
Издательство Ленинградского университета, Ленин-
град, 1985. 
Das Interesse an der Wikinger /Normannen/ -Frage 
in Nord- und Os teuropa ist ungebrochen. Bis h e u t e 
sind viele der historische Fragen ungeklär t , da dieses 
sehr bewegliche nordische Volk, dessen See- u n d 
F lußfahre r , seine Eroberungszüge von Sizilien bis z u m 
Kaspischen Meer f ü h r t e , von der s t änd igen Bedrohung 
der Küs ten Nord- und Nordwesteuropas ganz zu 
schweigen. D a n e b e n trieben sie auch regen Hande l . 
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Das B u c h des leningrader Archäologen G. S. Le-
bedew besi tzt Sel tenhei tswert in der sowjet ischen 
Fach l i t e r a tu r . F r setzte sieh die Skizzierung der dies-
bezüglichen Ereignisse des 9. —11. J h . in ganz Nord-
europa z u m Ziel. I n vieler Hinsicht folgt er den Ge-
danken von J . A. Rydsewska j a , die diese 1940 und 
1970 veröffent l ichte . 
F ü r uns ungarische Archäologen ist die Wikinger-
Frage in vieler Hinsicht von großer Bedeu tung . Die 
abenteuerl ichen Streifzüge der damaligen U n g a r n in 
E u r o p a waren inetwa m i t den Eroberungszügen der 
Wikinger koordinier t : Wo die Wikinger waren, sind 
unsere Ahnen nicht au fge tauch t . Die riesige Gebiete 
umfassenden Eroberungszüge der N o r m a n n e n fan-
den zwischen 793 und 1066 stal l , also haben die 
europäischen Völker eher vor ihnen Angst gehabt als 
vor den Unga rn , (Sz. de V a j a y . E i n t r i t t des Ungarn-
t u m s in Mit teleuropa, München 1963) und na tür l i ch 
auch über eine längere Zeit (ea 9 Generat ionen) e twa 
270 J a h r e lang (S. 16.). Die ungarischen Invasionen 
dauer ten 55 J a h r e an wäh rend der 4. — 5. E t a p p e der 
Wikinger-Expans ion (S. 18 — 20). E ine weitere in-
teressante Ta tsache ist, d a ß nach der L a n d n a h m e , 
in der Zeit der Fü r s t en , auch Kolpinger nach Un-
garn, in die königliche Leibwache kamen (Németh I'. 
Создание пограничной крепости Боронава. In : 
Проблемы археологии и древней истории угров. 
Москва, 1972.) (S. 216). Die vor einigen J a h r e n in 
Budapes t präsent ier te Wikinger-Austei lung wurde 
auch aus diesem Grund mi t großem Interesse ver-
folgt. (Vorwort von K . Mesterházy »Vikingek és elő-
deik«. (Wikinger und ihre Verfahren) Budapes t 1980.) 
Auch bei der E r ö r t e r u n g von Fragen der Waf fen -
und Kimstgewerbegeschichte des 10. J h . rücken in 
der ungarischen Fach l i t e r a tu r Fragen über den Ein-
f luß der Wik inger -Normannen in der Vordergrund , 
(z. B. N . Fe t t i ch : A levédiai magyarság a régészet 
megvi lágí tásában (Das levedisehe U n g a r n t u m aus der 
Sicht der Archäologie). Századok 1933 oder neuer-
dings: L. Kovács : Ube r einige Ste igbügel typen der 
Landnahmeze i t . A A H . 18. (1986)) 
D a die U r a h n e n der Ungarn schon in den J a h r e n 
vor der L a n d n a h m e du rch die südlichen Gebiete des 
Kiewer R u ß l a n d s zogen und später noch lange (auch 
im 12. Jh . , v. ö. S. 292) m i t diesem (aber auch mi t 
anderen Fü r s t en tümern ) enge Handels- und diploma-
tische Beziehungen unterhie l ten , ist es f ü r uns nicht 
gleichgültig, wie der A u t o r die Waräger -Frage be-
urteil t . Die einseitige Be t r ach tung , die in e inem bun-
desdeutschen, auch in Ungar isch erschienenen Buch 
nur kurz abgehandel t wird (R. P ö r t n e r : Die Wikin-
ger-Saga, 1971), wird im Buch Lebedews detai l l ier ter 
und selbstverständlich auch wissenschaft l icher erör-
ter t , u n t e r m a u e r t durch die mehr als 25 jähr ige For-
schungsarbei t des Autors , die hier zusammenge faß t 
herausgegeben wird - u n d durch archäologische Fun-
de und schrif t l iche Quellen. Der Au to r analysier t die 
Rol le der Waräger in Gniozdowo, L a d o g a und Now-
gorod, zeigt die Unterschiede , e rwähn t realistisch ihre 
Rol le in ganz R u ß l a n d ( I I I . Kapi te l ) und charak-
ter is ier t gleichzeitig auch die gewalt igen Impulse , die 
Skandinavien von R u ß l a n d erhielt . Alle Schlußfol-
gerungen werden du rch die detail l ierten Analysen des 
Auto r s , die er teilweise auch schon in seinen f rüheren 
S tud ien publizierte (numismat ische Art ikel usw.) un-
t e r m a u e r t . Seine Fests te l lungen werden von vielen 
hervorragenden L a n d k a r t e n (leider in sehr kleinen 
F o r m a t e n ) demons t r i e r t und es ist zu sehen, daß der 
Anfer t igung jeder einzelnen K a r t e eine gewaltige 
Sammelarbe i t vorausgegangen ist. Die K a r t e n zeigt 
sehr gu t die vom A u t o r bearbe i te ten etnogeographi-
schen Gebiete. Das B u c h erschien in relat iv großer 
Auf l age (im Vergleich zu ähnlichen sowjet ischen Auf-
lagen), jedoch in sehr bescheidener Ges ta l tung . 
W i r möchten noch erwähnen, daß zu diesem The-
m a das neueste B u c h von O. Pr i t sak , Professor der 
H a r v a r d Univers i tä t , erschien (The Origin of Ilus. 
1987). Der Band von Lebedew würde gewiß eine 
Neuauf l age verdienen, sogar f remdsprach ig . 
1. Erdélyi 
A. Habovstiak: Sredovekà dedina na Slovensku. 
SNM Fontes V I I . V. Obzor Brat i s lava . Bra t i s l ava , 
1985. S 386, Abb. 147. 
»Das mit telal ter l iche Dorf in der Slowakei« ist ein 
grossangelegtes zusammenfassendes W e r k des Au-
tors. In erster Linie begründen die bisher an e twa 
170 Stellen du rchge füh r t en zahlreichen kleineren Aus-
grabungen , dass endlich eine konzent r ie r te Auswer-
t u n g zers t reut publ iz ier ter Angaben f ü r weitere For-
schungen zur V e r f ü g u n g steh!. Überdies bietet das 
B u c h grossenteils einen sys temat i schen Überbl ick des 
Fachbere ichs bezüglich mit te la l ter l ichen Dorfers, d .h . 
die En twick lung des Dorfes aufgrund archäologischer 
sowie historischer A n g a b e n ; die Sor ten der grundle-
genden Quellen, die For schungsmethoden ; Siedlungen 
vorangegangener E p o c h e ; die En twick lung des Dor-
fes zwischen 10—16. J a h r h u n d e r t e n ; Benü tzung der 
N a t u r u m g e b u n g ; F o r m und Ausmass des Dorfes; des-
sen innere K o m p o n e n t e n (Grundstück, Haus fo rm, 
Ofen, Wi r t s cha f t sbau t en , Grube, Brunnen , Werk-
s t a t t ) ; F o r m des Herrensi tzes . In 78 Fä l len an den 
bearbe i te ten Stellen legte m a n Dor fk i rchen frei; so 
b i ldet die archi tektonische Un te r suchung der Dorf-
kirchen einen der bedeu tsames ten Abschn i t t e des 
Buches . Im weiteren k o m m e n charakter is t i sche Ei-
genschaf ten der Fr iedhöfe , der zu dem Dorfe gehören-
den Felder und der Strassen. Bedauerl icherweise 
entfällt , eine detai l l ier te Auswer tung des Befund-
mate r ia l s und der Sor ten der Gegens tände auf den 
Gräbefeldern. Wahrscheinl ich wurde es von vorn-
13* Ada Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 13, 1991 
484 r e c e n s i o n e s 
herein so konzipiert, d e n n die Gegens tände des Dorf-
hauses ebenso fehlen. Das Buch befass t sich hingegen 
m i t der Auswer tung sowie der Frage der Gräbefelder 
»Bjelo-Brdo-Art«. E s s teh t fest, dass die mater iel le 
K u l t u r des f rüheren slawischen und ungarischen ge-
meinen Volkes sieht da r innen vermischt . ) Anschlies-
send e rö r te t es die F r a g e n der W ü s t u n g , deren Ver-
häl tn isse und schliesst da rau f , sie e n t s t ü n d e t ro tz der 
im Fachbereich allgemein ver t re tenen Meinung in den 
10— 12. J a h r h u n d e r t e n in bedeu tsamen Masse. 
Sogar solche Art Aufzäh lung einzelner Abschni t t e 
ve r r ä t vielleicht, was f ü r eine vielseitige Dars te l lung 
die Monographie über don Problemenkre is des mittel-
al ter l ichen slowakischen Dorfes b ie te t . Ube r die ar-
chäologischen Angaben hinaus verhilf t die regelmäs-
sige B e n ü t z u n g andera r t ige r Quellen sowie die For-
schungsergebnisse der Nachbar l ände r zu einem Bild 
von allgemeiner Gül t igkei t . Bedeu t sam ist die Be-
n ü t z u n g ungarischer archäologischen Ausgrabungen, 
die in den Dörfern d u r c h g e f ü h r t worden sind, sowie 
his tor ischer Forschungen . (Auch die r ep räsen ta t ive 
Menge und Vielfält igkeit der aufgezähl ten Fachl i tera-
t u r beweist solch e inen Anspruch des Autors . ) 
Der zweite Teil des Buchs dient als eine Speiche-
rung der Da ten über die archäologischen Forschungen: 
er en thä l t die a lphabet i sche Reihe der Dör fe r m i t den 
wicht igs ten Angaben. W a s es besonders b rauchbar 
m a c h t , ist die Pub l ika t ion der Grundr isse und Kar -
ten-Ausschni t te . Die Schlusstabelle stellt die Daue r 
des Bes tandes der Siedlungen dar. 
I. Holl 
Multivariate Statistical Methods in Physical Anthro-
pology. (A Review of Recen t Advances and Current 
Developments) . Ed . by G. N. van Vark and W . W . 
Howells . D. Reidel Pub l i sh ing Company, Dord rech t — 
Bos ton—Lancas te r , 1984, 433 pp. 
Researchers working in the field of physical an-
th ropology and its a t t a c h e d sciences are provided wi th 
a basic and long w a n t e d volume of s tudies. I t is, 
name ly , a well-known fact: t ha t t he observa t ion and 
descript ion of facts is no more suff ic ient , their valid-
i ty is to be s t rengthened by stat ist ical means . Though 
new m e t h o d s are appl ied more and more f requent ly 
dur ing the last few years , their s u m m a r y in an in-
d e p e n d e n t volume m e a n s a great help , especially be-
cause t he reader can ge t acquainted witli the dif ferent 
approaches and their control me thods no t only theor-
et ical ly bu t also t h r o u g h direct examples . 
Beside the very use fu l in t roduc tory s t u d y by W. 
W. Howells, 20 s tud ies b y younger or older, but, all 
o u t s t a n d i n g specialists of Austral ia , Great -Br i ta in , 
Belgium, the Uni ted States , F rance , Nether lands , 
W e s t Germany and Sweden can be read. Il would 
be very diff icult to g rade the articles. I t seems to bo 
more useful to give a list of the au tho r s and the t i t les 
so t h a t everyone could chose the one which f i t s t h e 
best in his field of interest . The list is t he following: 
C O R R U C C I N I , R . S., In t e rp re t a t ion of Metrical Vari -
ables in Mul t ivar ia te Analysis; G O W E R , J . C. a n d 
D I G B Y , P. G. N., Some Recent Advances in Multi-
var ia te Analysis Applied to A n t h r o p o m e t r y ; de 
G O E D E , W . U . V . , Incomplete Samples f rom Multi-
var ia te Normal Dis t r ibu t ion with t he Same, K n o w n 
Covarianoe Mat r ix ; R A D H A K R I S H N A RAO, C., 
Use of Diversi ty a n d Distance Measures in the Anal -
ysis of Qual i ta t ive D a t a ; F I N N E G A N , M. and R U -
B I N S O N , R. M., Mul t ivar ia te Dis tances and Multi-
var ia te Classification Systems Using Non-Metric T ra i t s 
in Biological Studies; SUSANNE, С., Generalized 
Dis tance in Fami l ia l Studies of An th ropomet r i ca l 
Characters ; D E F R I S E - G U S S E N H O V E N , E . a n d 
O R B A N - S E G E B A R T H , R. , Generalized Dis tance 
be tween Different Thigh-bones and a Reference Popu-
lat ion; H I E R N A U X , J . , The Use of Mul t ivar ia te 
Distances for Non-Classif ieatory Purposes in An th ro -
pobiology; A M B E R G E N , A . W . a n d SCHAAFSMA, 
W., In te rva l E s t i m a t e s for Poster ior Probabil i t ies , 
Applicat ions to Border Cave; W I L M I N K , F . W . 
and U Y T T E R S C H A U T , H . T., Cluster Analysis, His-
tory , Theory and Applicat ion; C A M P B E L L , N . A., 
Some Aspects of Allocation and Discr iminat ion; ON-
N A U I ), С. E. , In t e rp re t a t ion and Test ing in Multivari-
a t e Stat is t ical Approaches to Physical An th ropo logy : 
t he Example of Sexual Dimorphism in the P r ima te s ; 
SJOVOLD, T., A R e p o r t oil the Here tab i l i ty of Some 
Cranial Measurements and Non-Metric Trai ts ; R H O -
ads, J . G., Improv ing the Sensit ivity, Specificity and 
Apposi teness of Morphometr ic Analyses; W I L S O N , S. 
R . , Toward an Unde r s t and ing of D a t a in Physical An-
thropology; S C H W I D E T Z K Y , I., D a t a Banks and 
Mul t ivar ia te Sta t i s t ics in Physical Anthropology; 
B O C Q U E T - A P P E L , J . P. , Biological Evolu t ion a n d 
His tory in 19th Cen tu ry Por tugal ; v a n V A R K , G. N. , 
On the Dete rmina t ion of Hominid Affini t ies; B I L S -
B O U R G H , A., Mul t ivar ia te Analysis and Cranial Di-
vers i ty in Plio-Pleistocene Hominids ; Read , D. W., 
F r o m Mult ivar ia te Statist ics to N a t u r a l Select ion: 
A Reanalys is of Plio/Pleistoeene Homin id D e n t a l 
Material . The volume is comple ted by ail I n d e x 
which makes or ien ta t ion in the complex subjec ts m u c h 
easier. 
F inal ly a fo rmal remark . Agains t t he p rominen t 
au tho r s and the high s t anda rd of t he s tudies the t e x t 
is published in s imple typed fo rm, even neglecting 
the marg in lilies. T h e f ine paper and the clear p r in t -
ing, however, m a k e s lisibility excellent , and th is is 
t he mos t i m p o r t a n t th ing. 
A'. É r y 
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